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ABSTRACT
An increase in the availability of digitised data coupled with the development of 
digital tools has enabled humanities scholars to visualise data in ways that were 
previously difficult, if not impossible. While digitisation has led to an increase in the 
use of methods that chart, graph and map text-based data, opportunities for visual 
methods that are non-aggregative remain underdeveloped. In this paper we use 
‘Writing Rights’, a collaborative project between design and humanities scholars that 
examines the process of writing the ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ 
(1789), to explore this issue. Through a series of visual experiments we discuss how 
the production of knowledge is enacted textually, within the written language, and 
graphically with the visual arrangement of the text. We argue that by drawing on 
the domain expertise of design, with its commitment to the semantic potential of the 
visual, practices that more wholly account for the qualitative nature of humanities 
data can be developed. 
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INTRODUCTION 
Visualisation has become increasingly prevalent in 
the context of humanities research. A motivating  
factor has been the amount of digitised material availa-
ble to humanities researchers. As Dan Edelstein points 
out, ‘historians now have the capacity to download, 
refine and visualise large amounts of data on a scale 
and at a speed previously unimaginable…ten years ago’ 
(Edelstein, 2015, p. 8). The interest in visualisation can 
also be attributed to the increasing number of digital 
tools that have been designed for and by historians 
working with large-scale databases.1 However, some 
scholars have questioned the capacity of these digital 
tools to take into account a more humanistic approach 
to visualisation, one which is not predicated on  
aggregation, quantification and accuracy, but that  
also takes into account the subjective, partial and  
interpretative nature of data. Johanna Drucker writes 
‘we [humanists] need to take on the challenge of devel-
oping graphical expressions rooted in and appropriate 
to interpretative activity’ (Drucker, 2011, p. 2). 
 This paper focuses on a current project called  
‘Writing Rights’. Initiated by the Humanities + Design 
Lab at the Centre for Spatial and Textual Analysis 
(CESTA),2 it is a collaboration between the authors at 
the School of Design, University of Technology  
Sydney,3 Stanford University historians Keith Baker 
and Dan Edelstein, and the lab’s research director 
Nicole Coleman, also at Stanford University.4
The centrepiece of ‘Writing Rights’ is the  
‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ 
[Declaration of the Rights of the Man and the Citizen] 
(1789). This canonical document, which contains 17 
Articles, emerged under extreme political pressure 
over the summer of 1789. It includes the principles that 
inspired the French Revolution and forms the basis 
of modern human rights charters.5 The most widely 
known is the first principle or ‘Article’6 which states: 
‘Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune’ [Men are born and 
remain free and equal in rights. Social distinctions 
may be based only on considerations of the common 
good].7 The Déclaration did not emerge fully formed, 
rather it was the product of 48 individual drafts and a 
long series of debates in the National Assembly (Baker, 
1994).8 As Baker explains, the document was ‘drawn up 
with enormous difficulty and great urgency, at the cost 
of bitter argument, inevitable linguistic compromises, 
and dramatic theoretical tension, by an assembly  
profoundly divided over the nature and purpose of  
the text it was struggling to construct’ (1994, p. 157).
1  /  Examples of online databases include:  
Eighteenth Century Collections Online (ECCO) 
and Early English Books Online (EEBO) to name 
but two. 
2  /  CESTA comprises the Humanities + Design Lab, 
the Spatial History Lab and the Literary Lab. See 
Center for Spatial and Textual Analysis http://cesta.
stanford.edu. Humanities + Design  
aims to produce ‘through the lens of humanistic 
inquiry, new modes of thinking in design and 
computer science to serve data-driven research in 
the humanities.’ See Humanities + Design  
http://hdlab.stanford.edu/.
3 /  The School of Design consists of six pro-
grammes (Animation, Fashion and Textile Design,  
Integrated Product Design, Interior and Spatial  
Design, Photography and Situated Media,  
and Visual Communication Design) that share  
interdisciplinary approaches. 
4 /  Keith Baker is J. E Wallace Sterling Professor in  
Humanities, Jean-Paul Gimon Director of the 
France-Stanford Center for Interdisciplinary 
Studies, and Professor of Early Modern European 
History—and, by courtesy, of French and Italian. 
Dan Edelstein is Professor of French and, by  
courtesy, Professor of History. Nicole Coleman is 
the research director of the Humanities + Design 
Lab, Humanities Faculty, Stanford University.  
She has been involved in many projects including 
Mapping the Republic of Letters and the design  
and development of tools such as Palladio— 
a web-based platform for the visualisation of 
complex, multi-dimensional humanities data, 
amongst others.
5 /  The Articles (adopted between August 20 and 
August 26, 1789, by France’s National Assembly) 
served as the preamble to the Constitution of 1791.
6 /  An ‘Article’ refers to a clause of legal agreement  
not a written document.




8 /  Some of the draft declarations ‘projets’ were 
single-authored such as ‘le projet de Déclaration 
Gallot’, while others were multi-authored—as is 
the case with ‘le projet de déclaration du sixième 
bureau’.8 They also varied significantly in length, 
for example, Arnaud Gouges-Cartou’s projet des 
Déclaration de droits contained 71 Articles whereas 
Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier de 
Lafayette’s initial draft contained just 15 Articles. 
These ‘projets’ provide the source material for the 
visualisations discussed in this paper.
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There are two reasons why we identified this  
material as a project for a humanities and design 
collaboration. First the material is well known to the 
historians whose expertise lies in eighteenth-century 
France, particularly the French Revolution.9 Their 
familiarity with the material makes clearer the gains 
made through visualisation. Second, as it is a pilot 
study the scale of the source material (small in  
comparison to other digital humanities projects) 
makes iterative experimentation achievable.10
As design researchers, we aim to visualise the 
‘complex, contingent and improvised nature of the 
writing of the Déclaration’ (K. Baker, personal conver-
sation via skype, 19 Nov 2014). A part of this process is 
to show which phrases and ideas appear ‘haphazardly’ 
and which appear consistently and are ‘thus “over-
determined” for inclusion’ (D. Edelstein, personal 
conversation via skype, 19 Nov 2014). To this end we 
experiment with graphic strategies that organize, track 
and reframe the discursive formulations in order to 
reveal patterns, rhythms, repetitions and silences. This 
line of inquiry is informed by Drucker’s argument that 
‘reading possibilities [are] potentiated by structuring 
the text through multiple lines and pathways, levels 
and hierarchies of relations, and by fragmenting text 
blocks into relations that alter the linear presentation 
conventionally assumed’ (Drucker 2013, p. 86). Thus 
these visualisation strategies provide alternative ways 
of interpreting the text. They reveal the extent to which 
the Déclaration ‘can be understood as a political im-
provisation responding to specific contextual issues or 
the expression of a coherent philosophical program’  
(K. Baker, personal conversation via skype, 19 Nov 
2014). In this paper we describe these processes and 
reflect on the contribution of design to broader debates 
about visualisation in humanities research.
THE ROLE OF VISUALISATION IN DESIGN RE-
SEARCH
Visualisation has three distinct roles in design 
research: as a method of inquiry; as means of docu-
mentation; and, as a way of disseminating findings. 
In design visualisation has a heterogeneous history. 
For example, in design methods visualisation is un-
derstood as a process of sketching (Goldschmidt, 1991; 
Suwa & Tversky 1997). While sketching can be used 
in all stages of the design process much of its value 
is attributed to early ideation where the individual 
designer’s thinking is externalised. Although we 
share the design methods view of visualisation as a 
means to open up previously inaccessible connections 
through the use of spatial and abstract relations a key 
difference exists. In our visualisations the ‘previously 
inaccessible connections’ are being opened up for the 
historians, not the designers. Equally, unlike sketches 
these visualisations follow a less intuitive process, one 
that is repeatable and transferable.
A second role of visualisation is documentation—
that is, tracking or recording the research process. 
While this role is less significant in the context of the 
experiments we discuss in this paper, it is nonethe-
less important to make the distinction between 
visualisations that actively engage with the data and 
visualisations that act as evidence of a research activity 
or process. While they may produce an artefact, they 
function very differently: the former a ‘thing to think 
with,’ and consider possible relations, etc., and the lat-
ter a thing that documents the research process. This 
distinction is important because the epistemological 
potential of the visual — ‘what it knows’—is often over-
looked in favour of ‘what it records.’ 
Figure 1  /   
‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ 
(1789).
9  /  Keith Baker and Dan Edelstein are both  
distinguished historians and have written  
extensively on eighteenth-century France  
and the French Revolution.
10  /  See: A Quantitative Literary History of  
2,958 Nineteenth-Century British Novels:  
The Semantic Cohort Method,  
https://litlab.stanford.edu/?page_id=255.
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A third role of visualisation in design research 
is to disseminate and represent findings. This final 
stage may more usefully be aligned with ‘informa-
tion design’, rather than ‘information visualisation’ 
so as to distinguish between the related but different 
functions. Through the following descriptions Lev 
Manovich begins to untangle the terms:
Information design starts with the data that 
already have a clear structure, and its goal is to 
express this structure visually…In contrast, the 
goal of information visualisation is to discover 
the structure of a (typically large) data set. This 
structure is not known a priori; a visualisation is 
successful if it reveals this structure. A different 
way to express this is to say that information 
design works with information, while information 
visualisation works with data. (2011, p. 38)
Although all three types of visualisation will 
ultimately have a role to play in ‘Writing Rights’, 
the fledging nature of this project demands first the 
engagement of visualisation as a method of inquiry. 
Without inquiry the other forms of visualisation fail 
to exist: there would be no process to document and, 
more importantly, no findings to disseminate. How-
ever, before we discuss what we have done so far, it is 
necessary to conceptually frame the humanities within 
the information visualisation landscape. 
CONCEPTUAL FRAMEWORK/BACKGROUND
As we have outlined above, the context of this paper 
is the emerging intersection between design and the 
humanities. This intersection is largely a function of 
digitisation processes that have led to an enormous 
increase in the availability of data and innovative 
research techniques in large-scale data analysis. Nicole 
Coleman and Charles van den Heuvel (2011) argue that 
while the digitisation and networking of collections 
provide us with exciting ‘new opportunities to draw 
together disparate archives,’ they also present us with 
new problems. While these problems are practical 
(integrating and managing large corpora can be dif-
ficult), they are also epistemological. How does this 
access to data reframe methodological approaches 
such as visualisation and, subsequently, how does this 
approach impact on the production of new knowledge? 
While visual forms of knowledge have been integral 
to disciplines such as design, they have been far less 
common in the humanities. However, an increased un-
derstanding of the scholarly potential of visualisation 
is emerging (Jessop, 2008). 
In this context, it is important to distinguish 
between visualisation that values empirical qualities 
and neutrality over visualisation that acknowledges 
subjectivity, partiality, and the interpretative nature 
of data (Drucker, 2010 & 2014). Tools that combine 
quantitative analysis with visualisation have long 
been associated with the humanities. They can be 
found in software used for statistical analysis and text 
analysis—applications that are designed for retrieving 
key words, phrases and linguistic patterns across large 
bodies of texts (Jockers 2013; Moretti 2013). In contrast, 
visualisation lends itself to qualitative analysis where 
the effects of graphic and spatial values combine to 
develop alternate semantic possibilities for engaging 
with data. 
To date, many visualisations derived from text-
based data have favoured models of aggregation, 
quantification, efficiency, impartiality, and certainty 
at the expense of more qualitative models of inquiry, 
all of which are central to humanistic scholarship.11 
However, in the humanities, there is a growing  
recognition of the limitations of these practices and 
how they fail to take into account subjective and 
probabilistic concepts of knowledge (Bonnett, 2007; 
Coleman & van den Heuvel, 2011; Drucker, 2010, 2014; 
Jessop, 2008; Ramsey, 2011; Staley, 2002/2013). As 
Stephen Ramsey points out: 
Most of the visualizations one sees in text analysis 
are there to demonstrate the facts of the case—to 
prove to the reader that things cluster this way 
or that, that there are indeed more instances of 
this feature than of that feature. Relatively few of 
them are there to offer the open possibilities of 
interpretative insight. And this is odd, when we 
consider the kinds of texts that interest humanists 
are solidly of the later variety—less concerned 
with proving a point, and far more concerned with 
allowing the reader the intellectual latitude to see 
something new. (Ramsey, 2005, p. 180)
The significance of this point lies in the realization 
that visualisation can be more than just a means for 
representing tables and plotting charts. Rather, visuali-
sation has the potential to enhance humanistic inquiry 
by transforming texts into visual artefacts, which 
enable new interpretive possibilities through the use 
of generative approaches. In this sense ‘Writing Rights’ 
is about working with text-based data to explore the 
methodological possibilities of visualisation as a criti-
cal platform for humanities research. 
11  /  It is important to note that the humanities are 
not entirely defined by textual projects, although 
we largely focus on text-based issues in our paper. 
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‘DIRECT VISUALISATION’
With this intention, we turn to design and more  
specifically, ‘direct visualisation,’ a method  
identified by Lev Manovich as an alternate visual  
strategy (Manovich, 2011). According to Manovich, 
from its beginnings in the mid-eighteenth century  
information visualisation has depended on two key 
principles. The first is reduction, where ‘graphical 
primitives such as points, straight lines, curves and 
simple geometric shapes’ are used ‘to stand in for  
objects and relations between them’ (2011, p. 38).  
The original data, for example text or images, are  
represented by points or bars in a chart. While this 
reduction reveals ‘patterns and structures’ within  
the data, writes Manovich, it comes at the price of  
‘extreme schematization’: ‘[w]e throw away 99 per  
cent of what is specific about each object to represent 
only 1 per cent— in the hope of revealing patterns 
across this 1 percent of the objects’ characteristics’ 
(2011, p. 38).
The second principle is the privileging of spatial 
variables over other visual dimensions. The positioning  
of graphic primitives, their size and shape, and the 
curvature of lines, are all spatial variables that are used 
to represent the most important patterns and relation-
ships in the data. Manovich writes:
[W]e map the properties of our data that we are 
most interested in, onto a topology and geometry. 
Other less important properties of the objects are 
represented through different visual dimensions—
tones, shading patterns, colours or transparency  
of the graphical elements. (2011, p. 39)
While Manovich acknowledges that these two 
principles ‘do not account for all possible visualisa-
tions produced during the last 300 years,’ they give 
information visualisation a consistent identity, and 
one that separates it from ‘other forms of visualization 
such as maps, drawing, photography, oil painting, film, 
video, etc.’ (2011, p. 41) 
This identity remained largely unchallenged, 
Manovich argues, until the 1990s when forms of  
information visualisation emerged that no longer 
relied on the reduction of data into graphical  
primitives, nor the privileging of spatial variables. 
Take, for example, the tag cloud, Manovich’s rather 
crude, but nonetheless useful, starting point. A tag 
cloud is a simple text analysis tool that visualises  
word frequency: the larger the font size the more  
frequent the word. A quick glance at a tag cloud  
reveals the dominant themes or subject matter of  
a text. Importantly, rather that replacing the words 
with bars or points to represent frequency—that is, 
using graphical primitives to represent the data—
the words themselves are used: ‘text remains text’. 
Manovich refers to this method of building ‘new 
representations out of the original media’ as ‘media 
visualisation’ or ‘direct representation’ (2011, p. 41).
A similar strategy is played out in Manovich  
and Douglass’ Mapping Time (2009), although in this 
example ‘images remain images.’ (Manovich, 2011,  
p. 41) (Figure 2) Every issue of Time magazine  
(4,535 in total) from 1923 to summer 2009 is placed  
chronologically into a rectangular grid. While  
the covers are made smaller they are at no stage  
reduced to a graphic primitive: the covers stand  
in for themselves.
Mapping Time also challenges the second key 
principle, the privileging of spatial arrangement. In 
this example the position of the covers is fixed as they 
are placed in accordance with their publication date. 
They are positioned by the singular value of time, 
which is determined prior to data collection. In  
conventional information visualisation the positioning  
of each vector is determined by more than one value 
and only at the stage of visualisation. Take, for example, 
a two-dimensional scatter plot, where each point refers 
to the values set by the x and y-axis (quantity,  
temperature, expenditure, cost, hours, etc.), and  
equally, the relationships established between the 
points. By fixing spatial variables, argues Manovich,  
Figure 2  /   
Mapping Time (2009), Jeremy Douglass  
and Lev Manovich.
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attention to other visual dimensions such as image 
tone, saturation, contrast, colour and composition  
can occur. When analysing Mapping Time, Manovich 
reports on the unsurprising increase in the colour  
saturation of covers until the end of the 1960s, as well 
as the surprising decrease in contrast and saturation 
from the beginning of the twenty-first century (2011,  
p. 45). This analysis is enabled by the representation of 
the data set in its original form (the covers not having 
been reduced to graphical primitives) and a singular, 
fixed spatial dimension. Both of these factors enable 
the visual qualities of the data set to be foregrounded. 
It is important to note that although Mapping 
Time does not privilege the spatial dimension, this 
dimension still exists. The ordering of covers is chrono-
logical not random, which enables the possibility of 
temporal patterns to emerge. So while the arrangement 
of the Time covers is not orchestrated by the confluence  
of two (or more) data sets, typical of information 
visualisation that privileges the spatiality, the singular 
parameter of time ensures that the spatial positioning 
is not ‘value-less’. 
Therefore, prior to the 1990s, ‘the idea that visu-
alization takes data that is not visual and maps it into 
a visual domain,’ (2011, p. 41) was an adequate account 
for the majority of information visualisation practices. 
This is no longer the case. Alongside Mapping Time, 
Manovich also cites Listening Post, Cinema Redux  
and Preservation of Selected Traces12 in order to build 
his case for the emergence of ‘direct visualisation.’  
But rather than revisit these well-known works, we  
will discuss projects that not only fall into the ‘direct 
visualisation’ paradigm but also relate more directly  
to the ‘Writing Rights’ project, insofar as they too, draw 
on text-based data.
In To See and Hear (2013) Owen Herterich  
visualises the entire dialogue of a novel, claiming  
that through dialogue we can see ‘the overarching 
hierarchy and plot of a novel.’ (Figure 3)  The collection 
of novels, he has selected, spans a ‘wide range of time, 
genre and intended audience.’ Each line represents one 
line of dialogue in a book (Figure 4), the lines are then 
mapped around an imaginary circle, whose diameter is 
reflected by the length of the book.
The denser the visualisation presented, ‘the higher 
the proportion of the dialogue that exists in the specific 
work of literature.’ Apart from the overall sense of a 
novel being more or less dialogue driven, you can also 
see how the dialogue is dispersed over the course of 
the novel. While the dialogue in some novels is quite 
consistent, others have obvious moments of intensity 
as is represented by the way the dialogue text begins 
to cluster around the centre of the circle. Some circles 
(see the last circle in row 2) are so dense that it is no 
longer possible to read the dialogue at close range.
Figure 3  /   
To See and Hear (2013), single novel, Owen 
Herterich. See http://owenherterich.com/projects/
dialogue/index.php. Retrieved 1 October 2014.
Figure 4  /   
To See and Hear (2013), detail from a single novel, 
Owen Herterich. 
12  /  Listening Post (2001) by Ben Rubin and Mark 
Hansen (http://o-c-r.org/portfolio/listening-post/); 
Cinema Redux (2004) by Brendan Dawes (www.
brendandawes.com/sketches/redux/); Preservation 
of Selected Traces (2009) by Ben Fry (www.benfry.
com/traces). Retrieved 1 October 2014.
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These circular structures not only visually rep-
resent the level of noise (the more dense the diagram 
the more intense the dialogue and the less dense 
the diagram, the more sparse the dialogue) but they 
provide the reader with a context—a situatedness that 
is made possible by Herterich’s inclusion of the text. In 
accordance with Manovich’s ‘direction visualisation’ 
Herterich represents the dialogue with the actual text 
rather than transforming the dialogue into a numerical 
value. This faithfulness to the text creates a measure 
that is unlike a measure created by a node or vector. It 
suggests that the materiality of the text has semantic 
possibilities that a node or a vector cannot replicate. It 
alludes to the texture—the intensity, the frequency, the 
loudness or softness—of the dialogue of the novel. 
Another project that draws on textual data is 
Jonathan Puckey and Peter Ström’s Zeitgeist (2006), 
a series of visualisations that depict different aspects 
of online news, which is no longer reported once or 
twice daily but instead in a constant state of flux. One 
of the visualisations, A story told in headlines, analyses 
headlines collected over a period of two days about 
the same story from different news sources. (Figures 6 
and 7) Each time a word is repeated the weight of the 
font is reduced, ‘this way unoriginal headlines slowly 
disappear (old news) and new unused words are bold’ 
(Puckey, 2006).
Figure 6  /   
A story told in headlines (2006), Jonathan Puckey 
and Peter Ström.
Figure 7  /   
A story told in headlines (2006), [detail]  
Jonathan Puckey and Peter Ström.
Similarly, Wikinews.org (Figures 8 and 8a) presents 
the evolution of an article covering the death of former 
Yugoslavian president Slobodan Milosevic through 
direct visualisation. Over a period of eight days it goes 
from a small story to a detailed report.
Figure 8  /   
Wikinews.org (2006), Jonathan Puckey and  
Peter Ström
Figure 5  /   
To See and Hear (2013), Visualisation of dialogue 
from twenty novels Owen Herterich. 
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Puckey’s next project, Portrait of Madman (2007), 
visualises the Fox News headlines during the Virginia 
Tech shootings. (Figure 9) Puckey set up an automated 
system that captures every change in the headline—
the first headline claiming ‘Imminent danger.’ Thirteen 
revisions later it reads ‘Madman’s torment’. Again, in 
collaboration with graphic designer Peter Ström, the 
edits are translated into a typographic system: inverted 
in black is text that has been added and struck out, in 
red is text that has been removed. 
All three of Puckey and Ström’s projects are 
examples of ‘direct visualisation’ as the original text is 
both the collected data and the visualisation media, 
avoiding the reduction of source data into graphical 
primitives: ‘text remains text’ albeit with typographic 
intervention to code editorial changes. And while they 
may not, at first glance, look like information visualisa-
tions, even in a way that Manovich’s examples do, they 
display properties that align themselves to the field. 
Story told in headlines visualizes word frequency by 
diminishing the font weight of the oft-repeated words 
and Wikinews.org performs word counts, where the 
lengthening columns resemble inverted bar charts. 
Both reveal the editorial processes behind the production 
of news. 
Equally, these examples resist spatialisation as a 
key method of communicating meaning, preferring to 
use colour and strike-throughs. While the text blocks 
in Portrait of Madman have x and y values, they are 
placed in accordance with the conventions of newspaper 
design not at the convergence of data points. Here,  
the primary role of the spatial arrangements is to set  
up a relationship between the texts that, along with 
black all-caps san serif typeface, mimics news head-
lines. The space between the text blocks is designed  
to encourage a hierarchy of reading, not to suggest  
relational information typical of, say, network  
diagrams. So while every spatial decision is rhetorical 
the nature of the arguments is different. In Portrait of 
Madman space is used along with typographic choices 
to construct a contextual argument: this data is derived 
Figure 8a  /   
Wikinews.org (2006), [detail] Jonathan Puckey and 
Peter Ström.
Figure 9  /   
Portrait of Madman (2007) Jonathan Puckey and 
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from, and is about, newspapers headlines. In  
conventional information visualisation, space is more 
likely to be used to construct quantitative arguments 
using points, position, size and curvature of lines.
These projects are undoubtedly examples of 
‘direct visualisation’ as the words are not reduced to 
graphical primitives, remaining as both the source data 
and the visualising media.  Equally, spatialisation is 
not privileged: in the case of Heterich’s work, it is fixed 
to a single structure, predetermined by the order in 
which the authors wrote the dialogue; and in Puckey 
and Ström’s work spatialisation is in the service of 
contextualisation more than quantification, as the text 
blocks are arranged to suggest headlines not to plot 
coordinates. 
VISUALISATION EXPERIMENTS
In the third and final section of the paper, we apply di-
rect visualisation strategies to the ‘Writing Rights’ data. 
We discuss how making the text visible in new ways 
can operate as a method of inquiry, revealing aspects 
of the source material that would otherwise remain 
hidden. Through direct visualisation we show how 
certain words and phrases appear and reappear, align 
and cluster, remain whole or are reconfigured, and how 
some Articles are consistently present and how others 
appear only occasionally. These findings speak to a key 
question identified by the historians: are the Articles 
largely improvised or overdetermined?
  
1. SELECTING AND IDENTIFYING PARTS  
OF THE TEXTS
To begin the process of visualisation, Baker and Edel-
stein highlighted keywords and phrases from the final 
Déclaration, which we used to search the drafts texts.13 
Initially we piloted only three Articles (I, II, and VI) 
from the Déclaration. In each case, this meant search-
ing for the highlighted single words and phrases using 
Text Wrangler. (Figure 10) This process was revised 
after we realised the selected phrases rarely appeared 
in their entirety until the final draft.
13  /  While this process might seem analogous to 
text mining, a more apt term would be ‘enhanced 
search.’ As literary theorist Matthew Jockers points 
out if you ‘combine a traditional literary training 
focus on close reading with the most common text-
analysis tools focused on the same thing then what 
you end up with is enhanced search.’ (2013, p.17)
Figure 10  /   
Initial results of search for relevant words and 
phrases. 
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To overcome this issue, we began searching for 
combinations of individual words instead of whole 
phrases. We repeated this until all possible combina-
tions had been exhausted. In the event of repeated 
combinations turning up no results we searched for 
words not identified by the historians. This expanded 
approach also enabled us to search for synonyms, 
which revealed similar ideas and themes that were not 
identified in the initial search. We then extracted all 
the sentences that combined at least two key words or 
phrases (Figure 11). The historians confirmed the re-
lationship of the sentences to the final Articles. These 
sentences then formed a master list for each Article. 
We now had a way to trace the ideas that formed the 
final Articles through the text.
2. SENTENCE AND SINGLE-WORD ALIGNMENT 
In this experiment, we took each sentence from the 
master list and aligned matching words to the final 
Article (i.e. Article 1 as shown below).14 Words that we 
could not align were left to float within close proximity 
to the original text or were moved to the edges. (Figure 
12) This process of rough alignment enabled patterns to 
emerge, revealing not only the common search words 
or combinations of words (e.g. ‘égaux en droits’), but 
also similar words such as ‘un égal’ that were not found 
in the Article. 
Identifying repetition in the draft texts led to a 
second iteration. In this iteration, the alignment of 
words from the final article and other commonly  
occurring words (such as ‘tous’ instead of ‘les’, and 
‘sont’ which followed ‘homme’ most often) were 
grouped in columns. In the third iteration, we aligned 
words that had the same function. For example, 
‘L’utilité commune’ to ‘l’utilité generale’ and ‘l’interest 
commune’. We also aligned singular and plural words 
such as ‘tout’ with ‘tous’ and ‘les’ with ‘l’. (Figure 13) 
Interestingly, this process of narrowing the gaps in the 
layout revealed that the core principles often remained 
the same despite the variation in single words.
Tous     les hommes            sont                                   libres et égaux.
    Tout                   homme                                                                    a         droit                                             de faire librement                                                                                                                                                                                                                        ce qui ne nuit pas aux aut
Tous     les hommes            sont            nés                libres et égaux                         en        droits.
Que    tous     les hommes            sont            nés                           libres, et                ont     un                  droit               égal                                                                                                                                                                                                                à la sûreté et a la propriété de leur personne et de leurs biens.
Tous     les hommes                    étant                                             égau par leur nature, tous les droits                   natu
    L'   homme de l'état de nature (dit M. Crenière) n'est ni libre, ni esclave; il est indépendant.
41. Tous     les hommes  naissent                             libres,    et                                                                                       ils ne se réunissent en société que pour leur avantage                                              commun.
droits.
          Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est a dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas     tous                                                                                           égaux   en       droits.                                                                                                                                                                                                                        Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protege tous sans distinction.
La nature a fait               les hommes                                        libres et égaux                         en       droits.                      Les distinctions sociales          doivent donc etre                     fondées                           sur                      l’utlilité commune.
La nature a fait                 les hommes                                                                libres et égaux          en        droits;                     les distinctions sociales                         doivent donc etre                    fondées                           sur                      l’utlilité commune.
30. Tout Citoyen est un homme                libre,                        qui, volontairement, s’associe 
39. La nature      a donc fait       les hommes indépendants les uns des autres, c'est-à-dire entièrement libres.57txt36
40. Une société quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérét commun   .                    Les destinations sociales                     doivent         etre                                fondées                        sur                            l’utilité commune. 
Dans toute société politique                           tous     les hommes            sont                                      égaux                 en    droits.
La nature a fait                les hommes                                          libres et égaux;                             les distinctions                nécessaires à l’ordre social ne sont                   fondées                           sur                     l’utilité                      générale.
La nature a fait                      les hommes                                      libres et égaux;                            les distinctions               nécessaires à l’ordre social ne sont                fondées             que        sur                     l’utilité                      générale.
La nature a fait              les hommes                                                          égaux,  et                           les distinctions            entre eux        nécessitées  par la monarchie, ont pur base, et doivent avoir pour mesure               l’utilité                       générale. 
Les hommes naissent et demeurent       libres et égaux            en  droits.     Les distinctions sociales      ne peuvent      etre         fondée             que sure                          l’utilité commune.
 
Ils      sont                                      libres et égaux            en        droits,                    et par conséquent tout pouvoir dérive d'eux.
Deux hommes, étant également           hommes,               ont, à un égal degré, tous les                                      droits                      qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa personne, ou nul ne l'est. 
Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est a dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas     tous                                                                                           égaux                  en        droits.                                                                                                                                                                                                                       Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protege tous sans distinction.
Par sa           nature         tout                 homme                            est            libre.                        Dans la société, il n'est soumis qu'à la loi, et il est protégé par elle.
17. Tout                   homme            est    pareillement       libre                        d'aller ou de rester, et même de sortir du Royaume et d'y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché.
17a. Par sa             nature           tout              homme                       est           libre.40txt31
18. Les hommes                 étant       naturellement         égaux entr'eux, ainsi que ce qu'ils possèdent, ils ont donc égalité de droits                   naturels, et il ne s'agit que d'en déterminer la quantité et l'étendue. 
18a. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l'évidence ne sera sûrement pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les droits      naturels de   l'homme,       de ses            droits                         naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses droits politiques.
19.  Donc, dans l'état de    nature,              l'homme      a le droit, et    est                               libre                        d'employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins et convoitises.
20. Dans l'ordre   naturel,             tous      les hommes                 étant           égaux,                       chacun d'eux a au même titre tout ce qui appartient à la nature de l'homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire qu'un autre.
21. L'homme      est          libre par la nature; l'exercice de sa liberté est le premier de ses biens et de ses droits.43txt39
22. Les hommes       sont           égaux                          en         droit  naturels.                       Dans l'état de société ils doivent l'être de même en droits sociaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l'homme-citoyen.
23. Les hommes    ne  sont pas égaux en moyens, c'est-à-dire en richesses, en esprit, en force, etc.: mais il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux            en        droits.45txt96                     
24. Nul                     homme                                          n'est plus        libre                          qu'un autre. [Nul n'a plus de droit à sa propriété, qu'un autre n'en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité].
25. Les Hommes                 étant                                                égaux,           les distinctions sociales,   pour être équitables,           doivent         être          fondées                sur      l'intérêt     commun.    Celles qui n'ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes
26. C'est donc en Société que     l'Homme              peut être    essentiellement       libre,                        essentiellement heureux.
27. L'homme                             est                               libre                        dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d'un autre, puisque nous avons vu que tous naissent libres également ;
28. On pose pour principe dans la formation d'une société, que tous les hommes  qui y entrent sont                      égaux.                        On ne veut pas dire par là qu'ils sont tous égaux détaillé, de force, de talents, d'industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu'ils son égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection commune.20. Les Femmes naissent égales aux hommes et libres comme eux.
33. Les Femmes    naissent          égales aux hommes et    libres          comme eux
29. Du droit qu'a    l'homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre                        application de tous les moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forces et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer: donc il y arrive libre.
31. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient           égaux        en   droits.50txt12
32. Plus que tout autre peuple de la terre, les Français       naissent               et vivent                     libres.52txt31
34. Tous      les hommes          sont           nés et doivent vivre     libres.
36. Tous      les hommes          sont           nés et doivent vivre     libres.55txt12
37. L'étendue de la liberté de     l'homme    dans l'état social, est déterminée par   l'équilibre qu'il doit y avoir entre les     droits      de tous les membres de la société.56txt27
38. L'homme  de l'état de nature (dit M. Crenière) n'est ni  libre                 , ni esclave; il est indépendant.57txt22
42. Tous     les                                citoyens étant      égaux                 en  droits,                        chacun doit avoir sa voix dans la corporation élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de représentants proportionné au nombre de ceux qu'elle représente elle-même.
43. Tous    les hommes  naissent                              avec     un  droit                  égal à la vie, à sa conservation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le composent.
44. Tous    les hommes  naissent        libres,              et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage           commun.59txt:9 
45. Tous    les hommes             sont                                            libres et égaux                    par leur nature.60txt12
46. Nul       homme                   n'est plus                 libre        qu'un autre; nul n'a plus de    droit   à sa propriété qu'un autre; tous les hommes           doivent              jouir, par la loi, de la même garantie et de la même sécurité.
47. Les droits de       tous  les hommes  sont     égaux;                   ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-mêmes ne peuvent pas s'en priver, ni en dépouiller leurs descendants.
48. Tous     les hommes ne naissent    pas  égaux en force, en richesses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction                  et de la même manière.
49. Tout                 homme     est              libre                       de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du royaume et d'y rentrer quand bon lui semble.
50.  Dès que       l'homme                        peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d'une liberté illimitée.
Figure 11  /   
Master list of phrases relevant to Article 1.
Figure 12  /   
Sentence alignment experimentation (Article 1).
14  /  This process was repeated for all 17 articles. 
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Figure 13 (LEFT)  /   
Sentence alignment experimentation (Article 1).
Figure 14 (BELOW)  /   
Single word alignment experimentation (Article 1).

























































































































































































































































































































































































































1. Tous les hommes sont libres et égaux.15txt12
          
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent etre fondée que sure l’utilité commune.
 
2. La nature a fait les hommes égaux, et les distinctions entre eux nécessitées par la monarchie, ont pour base, et doivent avoir pour mesure l'utilité générale.17txt9 
3. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes.20txt26
4. Tous les hommes sont nés libres et égaux en droits.24txt30
5. Ils sont libres et égaux en droits, et par conséquent tout pouvoir dérive d'eux.24txt32
6. Que tous les hommes sont nés libres, et ont un droit égal à la sûreté et a la propriété de leur personne et de leurs biens.25txt12
7. Dans toute société politique tous les hommes sont égaux en droits.26txt10
8. La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées sur l'utilité générale.27txt8
9. La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.33txt8
10. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction.34txt111
11. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa personne, ou nul ne l'est. 34txt25
13. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.37txt10
12. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits. Les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.35txt10
14. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction.38txt32
15. Tous les hommes étant égaux par leur nature, tous les droits naturels leur sont communs; mais dans la société, c'est à la volonté générale à en régler l'exercice.40txt23
16. Par sa nature tout homme est libre. Dans la société, il n'est soumis qu'à la loi, et il est protégé par elle.40txt27
17. Tout homme est pareillement libre d'aller ou de rester, et même de sortir du Royaume et d'y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché.40txt31
18. Les hommes étant naturellement égaux entr'eux, ainsi que ce qu'ils possèdent, ils ont donc égalité de droits naturels, et il ne s'agit que d'en déterminer la quantité et l'étendue.41txt26
19. Donc, dans l'état de nature, l'homme a le droit, et est libre d'employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins et convoitises.41txt:30 
20.Dans l'ordre naturel, tous les hommes étant égaux, chacun d'eux a au même titre tout ce qui appartient à la nature de l'homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire qu'un autre.42txt33
21. L'homme est libre par la nature; l'exercice de sa liberté est le premier de ses biens et de ses droits.43txt39
22. Les hommes sont égaux en droit naturels. Dans l'état de société ils doivent l'être de même en droits sociaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l'homme-citoyen.43txt81
23. Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est-à-dire en richesses, en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.45txt96
24. Nul homme n'est plus libre qu'un autre. Nul n'a plus de droit à sa propriété, qu'un autre n'en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.45txt100
25. Les Hommes étant égaux, les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l'intérêt commun. Celles qui n'ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.48txt149
26. C'est donc en Société que l'Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.48txt171
27. L'homme est libre dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d'un autre, puisque nous avons vu que tous naissent libres également ;49txt30
28. On pose pour principe dans la formation d'une société, que tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu'ils sont tous égaux détaillé, de force, de talents, d'industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu'ils son égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection commune.
29. Du droit qu'a l'homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forces et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre.49txt57
30. Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s'associe à d'autres hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à ce but.49txt57
31. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en droits.50txt12
32. Plus que tout autre peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres.52txt31
33. Les Femmes naissent égales aux hommes et libres comme eux. 53txt13
35. Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n'est qu'en apparence qu'il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.54txt25
36. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.55txt12
37. L'étendue de la liberté de l'homme dans l'état social, est déterminée par l'équilibre qu'il doit y avoir entre les droits de tous les membres de la société.56txt27
38. L'homme de l'état de nature (dit M. Crenière) n'est ni libre, ni esclave; il est indépendant.57txt22
39. La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c'est-à-dire entièrement libres.57txt36
40. Une société quelconque ne peut avoir pour objet que l'intérêt commun. Les destinations sociales doivent être fondées sur l'utilité commune.57txt50
41. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.57txt22
42. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corporation élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de représentants proportionné au nombre de ceux qu'elle représente elle-même.
43. Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conservation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le composent.58txt25
44. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.59txt:9 
45. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature.60txt12
46. Nul homme n'est plus libre qu'un autre; nul n'a plus de droit à sa propriété qu'un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même sécurité.60txt14
48. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en richesses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière.60txt18
47. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-mêmes ne peuvent pas s'en priver, ni en dépouiller leurs descendants.60txt16
49. Tout homme est libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du royaume et d'y rentrer quand bon lui semble.60txt21
50.  Dès que l'homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d'une liberté illimitée.61txt43
51. Là se bornent les droits naturels de l'homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque différence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.61txt49
52. L'amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immoler à son bonheur l'univers entier : mais les droits de l'homme étant illimités, et chaque homme ayant les mêmes droits, celui qu'ont tous les individus pour attaquer, ils l'ont tous pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de guerre, et les maux sans nombre que l'accompagnent, violence, vengeance, oppression, trahison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont voulu se soustraire, lorsqu'ils se sont réunis en corps. 
53. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises: ce droit, commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en faire usage au détriment de ses se
18a. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l'évidence ne sera sûrement pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les droits naturels de l'homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses droits politiques.41txt26
34. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.54txt19
17a. Par sa nature tout homme est libre.40txt31
1. Tous les hommes sont libres et égaux.15txt12
          
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent etre fondée que sure l’utilité commune.
 
2. La nature a fait les hommes égaux, et les distinctions entre eux nécessitées par la monarchie, ont pour base, et doivent avoir pour mesure l'utilité générale.17txt9 
3. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes.20txt26
4. Tous les hommes sont nés libres et égaux en droits.24txt30
5. Ils sont libres et égaux en droits, et par conséquent tout pouvoir dérive d'eux.24txt32
6. Que tous les hommes sont nés libres, et ont un droit égal à la sûreté et a la propriété de leur personne et de leurs biens.25txt12
7. Dans toute société politique tous les hommes sont égaux en droits.26txt10
8. La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées sur l'utilité générale.27txt8
9. La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.33txt8
10. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction.34txt111
11. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa personne, ou nul ne l'est. 34txt25
13. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.37txt10
12. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits. Les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.35txt10
 etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction.38txt32
15. Tous les hommes étant égaux par leur nature, tous les droits naturels leur sont communs; mais dans la société, c'est à la volonté générale à en régler l'exercice.40txt23
16. Par sa nature tout homme est libre. Dans la société, il n'est soumis qu'à la loi, et il est protégé par elle.40txt27
17. Tout homme est pareillement libre d'aller ou de rester, et même de sortir du Royaume et d'y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché.40txt31
18. Les hommes étant naturellement égaux entr'eux, ainsi que ce qu'ils possèdent, ils ont donc égalité de droits naturels, et il ne s'agit que d'en déterminer la quantité et l'étendue.41txt26
19. Donc, dans l'état de nature, l'homme a le droit, et est libre d'employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins et convoitises.41txt:30 
20.Dans l'ordre naturel, tous les hommes étant égaux, chacun d'eux a au même titre tout ce qui appartient à la nature de l'homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire qu'un autre.42txt33
21. L'homme est libre par la nature; l'exercice de sa liberté est le premier de ses biens et de ses droits.43txt39
22. Les hommes sont égaux en droit naturels. Dans l'état de société ils doivent l'être de même en droits sociaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l'homme-citoyen.43txt81
23. Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est-à-dire en richesses, en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.45txt96
24. Nul homme n'est plus libre qu'un autre. Nul n'a plus de droit à sa propriété, qu'un autre n'en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.45txt100
25. Les Hommes étant égaux, les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l'intérêt commun. Celles qui n'ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.48txt149
26. C'est donc en Société que l'Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.48txt171
27. L'homme est libre dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d'un autre, puisque nous avons vu que tous naissent libres également ;49txt30
r là qu'ils sont tous égaux détaillé, de force, de talents, d'industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu'ils son égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection commune.
29. Du droit qu'a l'homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forces et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre.49txt57
30. Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s'associe à d'autres hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à ce but.49txt57
31. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en droits.50txt12
32. Plus que tout autre peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres.52txt31
33. Les Femmes naissent égales aux hommes et libres comme eux. 53txt13
35. Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n'est qu'en apparence qu'il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.54txt25
36. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.55txt12
37. L'étendue de la liberté de l'homme dans l'état social, est déterminée par l'équilibre qu'il doit y avoir entre les droits de tous les membres de la société.56txt27
38. L'homme de l'état de nature (dit M. Crenière) n'est ni libre, ni esclave; il est indépendant.57txt22
39. La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c'est-à-dire entièrement libres.57txt36
40. Une société quelconque ne peut avoir pour objet que l'intérêt commun. Les destinations sociales doivent être fondées sur l'utilité commune.57txt50
41. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.57txt22
42. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corporation élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de représentants proportionné au nombre de ceux qu'elle représente elle-même.
43. Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conservation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le composent.58txt25
44. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.59txt:9 
45. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature.60txt12
46. Nul homme n'est plus libre qu'un autre; nul n'a plus de droit à sa propriété qu'un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même sécurité.60txt14
48. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en richesses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière.60txt18
47. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-mêmes ne peuvent pas s'en priver, ni en dépouiller leurs descendants.60txt16
49. Tout homme est libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du royaume et d'y rentrer quand bon lui semble.60txt21
50.  Dès que l'homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d'une liberté illimitée.61txt43
51. Là se bornent les droits naturels de l'homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque différence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.61txt49
52. L'amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immoler à son bonheur l'univers entier : mais les droits de l'homme étant illimités, et chaque homme ayant les mêmes droits, celui qu'ont tous les individus pour attaquer, ils l'ont tous pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de guerre, et les maux sans nombre que l'accompagnent, violence, vengeance, oppression, trahison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont voulu se soustraire, lorsqu'ils se sont réunis en corps. 
53. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises: ce droit, commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en faire usage au détriment de ses semblables.62txt13
18a. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l'évidence ne sera sûrement pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les droits naturels de l'homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses droits politiques.41txt26
34. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.54txt19
17a. Par sa nature tout homme est libre.40txt31
1. Tous les hommes sont libres et égaux.15txt12
          
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent etre fondée que sure l’utilité commune.
 
2. La nature a fait les hommes égaux, et les distinctions entre eux nécessitées par la monarchie, ont pour base, et doivent avoir pour mesure l'utilité générale.17txt9 
3. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes.20txt26
4. Tous les hommes sont nés libres et égaux en droits.24txt30
5. Ils sont libres et égaux en droits, et par conséquent tout pouvoir dérive d'eux.24txt32
6. Que tous les hommes sont nés libres, et ont un droit égal à la sûreté et a la propriété de leur personne et de leurs biens.25txt12
7. Dans toute société politique tous les hommes sont égaux en droits.26txt10
8. La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées sur l'utilité générale.27txt8
9. La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées que sur l'utilité générale.33txt8
10. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction.34txt111
11. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa personne, ou nul ne l'est. 34txt25
13. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.37txt10
12. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits. Les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l'utilité commune.35txt10
14. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction.38txt32
15. Tous les hommes étant égaux par leur nature, tous les droits naturels leur sont communs; mais dans la société, c'est à la volonté générale à en régler l'exercice.40txt23
16. Par sa nature tout homme est libre. Dans la société, il n'est soumis qu'à la loi, et il est protégé par elle.40txt27
17. Tout homme est pareillement libre d'aller ou de rester, et même de sortir du Royaume et d'y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché.40txt31
18. Les hommes étant naturellement égaux entr'eux, ainsi que ce qu'ils possèdent, ils ont donc égalité de droits naturels, et il ne s'agit que d'en déterminer la quantité et l'étendue.41txt26
19. Donc, dans l'état de nature, l'homme a le droit, et est libre d'employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins et convoitises.41txt:30 
20.Dans l'ordre naturel, tous les hommes étant égaux, chacun d'eux a au même titre tout ce qui appartient à la nature de l'homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire qu'un autre.42txt33
21. L'homme est libre par la nature; l'exercice de sa liberté est le premier de ses biens et de ses droits.43txt39
22. Les hommes sont égaux en droit naturels. Dans l'état de société ils doivent l'être de même en droits sociaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l'homme-citoyen.43txt81
23. Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est-à-dire en richesses, en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.45txt96
24. Nul homme n'est plus libre qu'un autre. Nul n'a plus de droit à sa propriété, qu'un autre n'en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.45txt100
25. Les Hommes étant égaux, les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l'intérêt commun. Celles qui n'ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.48txt149
26. C'est donc en Société que l'Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.48txt171
27. L'homme est libre dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d'un autre, puisque nous avons vu que tous naissent libres également ;49txt30
28. On pose pour principe dans la formation d'une société, que tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu'ils sont tous égaux détaillé, de force, de talents, d'industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu'ils son égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection commune.
29. Du droit qu'a l'homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forces et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre.49txt57
30. Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s'associe à d'autres hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à ce but.49txt57
31. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en droits.50txt12
32. Plus que tout autre peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres.52txt31
33. Les Femmes naissent égales aux hommes et libres comme eux. 53txt13
35. Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n'est qu'en apparence qu'il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.54txt25
36. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.55txt12
37. L'étendue de la liberté de l'homme dans l'état social, est déterminée par l'équilibre qu'il doit y avoir entre les droits de tous les membres de la société.56txt27
38. L'homme de l'état de nature (dit M. Crenière) n'est ni libre, ni esclave; il est indépendant.57txt22
39. La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c'est-à-dire entièrement libres.57txt36
40. Une société quelconque ne peut avoir pour objet que l'intérêt commun. Les destinations sociales doivent être fondées sur l'utilité commune.57txt50
41. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.57txt22
42. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corporation élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de représentants proportionné au nombre de ceux qu'elle représente elle-même.57txt72
43. Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conservation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le composent.58txt25
44. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.59txt:9 
45. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature.60txt12
46. Nul homme n'est plus libre qu'un autre; nul n'a plus de droit à sa propriété qu'un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même sécurité.60txt14
48. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en richesses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière.60txt18
47. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-mêmes ne peuvent pas s'en priver, ni en dépouiller leurs descendants.60txt16
49. Tout homme est libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du royaume et d'y rentrer quand bon lui semble.60txt21
50.  Dès que l'homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouv  chargé par la Nature du soin de sa c nservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d'une liberté illimitée.61txt43
51. Là se bornent les droits naturels de l'homme, droits incontestabl s, mais égaux pour tous les individus, quelque différence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.61txt49
52. L'amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immoler à son bonheur l'univers entier : mais les droits de l'homme étant illimités, et chaque homme ayant les mêmes droits, celui qu'ont tous les individus pour attaquer, ils l'ont tous pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de guerre, et les maux sans nombre que l'accompagnent, violence, vengeance, oppression, trahison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont voulu se soustraire, lorsqu'ils se sont réunis en corps. 61txt53
53. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises: ce droit, commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en faire usage au détriment de ses semblables.62txt13
18a. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l'évidence ne sera sûrement pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les droits naturels de l'homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses droits politiques.41txt26
34. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.54txt19
17a. Par sa nature tout homme est libre.40txt31
Another variation of this experiment is the  
alignment of a single word at a time. (Figure 14)  
This process reveals which ideas surround key  
words, for example, ‘egaux’, ‘droits’ and ‘nature’  
are often proximate. It also reveals where keywords  
are positioned in the sentence and how this positio  
varies in the other related sentences.
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SEEING PATTERNS 
Through sentence alignment, we can see the way a 
word or combination of words might relate to one 
another as well as the number of times a word appears 
in the text. Put slightly differently, the order of the text 
or how it evolves or comes together with other words 
and/or phrases is important to the research. Not only 
do the visualisations show how the ideas have formed 
(merged), but they also hint at how they might have 
come apart (separated). They also give a sense of how 
this might have happened across drafts by multiple 
authors. These insights are revealing as they enable the 
lifespan of words and phrases (and therefore ideas) to 
be tracked. This technique enables the similarities be-
tween the draft text and the final text to be compared, 
which is not immediately apparent in the preliminary 
search phase. Another way to look at this experiment 
is to examine the way particular words disappear or 
reappear. The efficiency of the text, in other words how 
quickly the draft authors are able to formulate an idea, 
is of interest to the historians.
‘ANT SCRIBBLE’
In ‘ant scribble’ we present all 48 drafts in one view 
(Figure 15). A column of text represents a draft. The 
drafts are organised chronologically from left to right 
and are centre aligned.  This visualisation gives us a 
sense of the overall corpus. To enable the researcher 
to read the text both at a macro and micro level, we 
produced a print visualisation (3.6m x 1.1m). Again this 
affords the historians a different way into the drafts 
and the relationship between them. Using Figure 14 
as a foundation visualisation, we developed two other 
versions that were designed to foreground different 
aspects of the text.
Figure 15 shows which drafts contain reference to 
Article I ‘Les hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l’utilité commune’ [Men are born 
and remain and equal in rights. Social distinctions may 
be based only on considerations of the common good]. 
As the drafts are not numbered, the authors’ identity 
remains hidden—shifting the focus away from who 
proposed the article towards which articles appeared 
more often, privileging one type of information over 
the other. Through comparison, this visual strategy 
reveals that Article XV is only mentioned in two drafts 
while Article XI is consistently discussed across the 48 
drafts (Figure 17). This begins to speak to the historian’s 
interest in the uneven way in which the Articles are 
represented.
1_15 un provencal. Je me bornerai à vous offrir le tableau des droits qui vous appartiennent 
en qua-lité d’homme; de ces droits antérieurs et supérieurs à toutes conventions; de ces 
droits inaliénables, imprescriptibles, qu’il est absurde de subordonner à des titres écrits; de 
ces droits, base commune, base éternelle de toute association politique. […] ils sont tels 
que les exige impérieusement le pays que vous habitez, et les que sans eux il est impos-
sible à l’espèce humaine, sous aucun climat, de conserver sa di-gnité, de se perfectionner, 
de jouir tranquillement des faveurs de la nature. I Tous les hommes sont libres et égaux. II 
Tout pouvoir étant émané du peuple, les différens magistrats ou officiers du gouvernement, 
revêtus d’une autorité quelconque législa-tive, exécutive ou judiciaire, lui doivent compte 
dans tous les temps. III Le peuple pour le bonheur de qui le gouvernement est institué a le 
droit inaliénable de le réfor-mer, de le corriger, ou de le changer totalement lorsque son bon-
heur l’exige. IV Le peuple a le droit de remplir les emplois vacants par des élections et des 
nominations régulières, et de faire rentrer ses officiers publics dans la vie privée, à certaines 
époques. V Toutes les élections doivent être libres, et tout homme donnant une preuve suf-
fisante d’un intérêt permanent, et de l’attachement qui en est la suite, a droit à élire les offici-
ers et à être élu pour les emplois publics. VI Le peuple a droit de s’assembler pour consulter 
sur le bien commun. Il a droit de donner des instructions à ses représentants, et de requérir 
du corps législatif, par des adresses ou des remon-trances, le redressement des torts qui lui 
ont été faits, et le soulagement des maux qu’il souffre. VII La liberté des délibérations dans 
les assemblées est si essentielle, qu’aucun des discours qui s’y sont tenus, ne doit servir 
de prétexte à aucune action ou plainte dans aucune Cour. VIII Une longue stabilité dans les 
premiers départe-ments de la puissance exécutive, ou dans les premiers départements de la 
puissance exécutive, ou dans les emplois de manutention des deniers, est dangereuse pour 
la liberté ; le changement périodique des membres de ce département est tout-à-fait néces-
saire. IX Aucune personne ne doit exercer, à la fois, plus d’un emploi lucratif. X Pour que les 
lois gouvernent et non les hommes, il faut que les départements législa-tifs, exécutifs et ju-
diciaires soient totalement séparés. XI Le droit de suspendre les lois ou d’en arrêter l’exé-
cution, ou même de les annuler, ne peut être exercé que par le pouvoir législatif. XII Un peu-
ple ne peut conserver un gouvernement libre que par une adhésion ferme et constant aux 
règles de la justice, de la modération, de la tem-pérance, de l’économie, de la vertu, et par 
un recours fréquent à ses principes fon-damentaux. XIII Le peuple a droit d’avoir et de por-
ter des armes pour la défense commune. XIV Une milice bien réglée est la défense conven-
able, naturelle et sûre d’une gouvernement libre. XV Des armées toujours sur pied sont dan-
gereuses pour la liberté, il ne doit être levé ni entretenu de troupes, sans le consentement 
du corps lé-gislatif ; il faut aussi que le pouvoir militaire soit toujours sévèrement subordon-
né à l’autorité civile. XVI Aucune partie de la propriété d’un individu ne peut avec justice lui 
être enlevée ou être appliquée à des usages publics, sans son propre consentement, ou celui 
de corps qui représente le peuple. XVII Tout citoyen doit obtenir justice promptement, gra-
tuitement, complettement. XVIII Aucun citoyen ne doit être exilé ou privé de la vie, de la lib-
erté, ou de ses biens, que par un jugement authentique. XIX Tout citoyen gêné dans l’exer-
cice de sa liberté, a droit de s’informer de la nature de l’obstacle qu’il éprouve, de l’écarter, 
s’il est illégitime, et d’obtenir une prompte répa-ration. XX Tout citoyen a droit d’être à l’abri 
de toutes recherches et de toutes saisies de sa personne, de ses maisons, de ses papiers, 
de ses possessions. XXI Il faut que les officiers des Cours suprêmes de judicature ayent un 
salaire honorable et qu’ils soient maintenus dans leurs offices aussi longtemps qu’ils ne don-
nent aucun sujet de plainte légale. XXII Quant aux poursuites criminelles, la vérification des 
faits dans le voisinage des lieux où ils se sont passés, est de la plus grande importance pour 
la sû-reté de la vie, la liberté et de la propriété des citoyens. XXIII Les substitutions perpé-tu-
elles et les privilèges exclusifs sont odieux, contraires à l’esprit d’un gouvernement libre et 
aux principes du commerce. XXIV Aucune classe, aucune association d’hommes ne pouvant 
avoir de privilèges exclusifs que pour des services rendus à l’État, et les titres n’étant point 
héréditaires par leur essence, l’idée d’un homme né magistrat, législateur or général, est ab-
surde et contre nature. XXV Il faut admettre tous les cultes. XXVI La liberté de la presse doit 
être inviolablement maintenue. 
2_17 un premier projet de la declaration de lafayette. La nature a fait les hommes égaux, et 
les distinctions entre eux nécessitées par la monarchie, ont pour base, et doivent avoir pour 
mesure l’utilité générale. Les droits de l’homme assurent sa propriété, sa liberté, son hon-
neur, sa vie; nulle atteinte ne peut y être portée qu’en vertu de lois consenties par lui, ou ses 
représentants, anté-rieurement promulguées, et appliquées par un tribunal égal. Toute sou-
veraineté ré-side essentiellement dans la nation. Le gouvernement se divise en trois pou-
voirs, le Législatif qui doit être principalement exercé par une assemblée représentative nom-
breuse, librement et fréquemment élue; l’Executif, qui appartient uniquement au roi, dont la 
personne est sacrée et les ministres responsables; le Judiciaire qui doit être confié à des 
tribunaux dont la seule fonction soit de garder le dépôt des lois, et de les appliquer littérale-
ment aux causes qui leur sont soumises, et dont l’organisation et le régime assurent aux jug-
es leur indépendance, au public leur impartialité, aux parties les moyens de justification, et 
une distribution facile de la justice. L’impôt doit être consenti pour un terme court, et pro-
portionne aux vrais besoins dans l’octroi, et aux vraies facultés dans la répartition. Le com-
mandement des troupes appartient au roi seul, et leur obéissance n’a de bornes que celles 
qui garantissent la liberté publique. L’homme doué de la voix et de la pensée ne peut être 
molesté ni pour ses opinions, ni pour la communication de ses idées, à moins qu’il n’ait vi-
olé l’ordre social ou l’hon-neur particulier, auquel cas il est soumis à la loi. Et comme le pro-
grès des lumières et l’introduction des abus nécessitent de tems en tems une révision de 
la constitution, il doit être indiqué pour des époques éloignées mais fixes, une convocation 
de députés dont le seul objet soit de réintégrer la nation dans tous ses droits en la mettant 
à même de reformer son gouvernement. Principes généraux relatifs à un état politique. Art. 
1. Point de distinction arbitraire entre les citoyens, ni noblesse, ni pouvoir, ni charge héréd-
itaire. Art. 2. Le droit d’élire le corps des représentants doit résider dans les propriétaires du 
territoire : ainsi les citoyens qui possèdent un certain revenu en fonds de terre jouiraient ex-
clusivement du droit de cité. Art. 3. L’état doit être homo-gène, avoir une unité parfaite dans 
toutes ses parties, même constitution, et même législation, et ne doit point avoir des sujets. 
Art. 4. L’état ne doit point avoir d’alliance avec des nations étrangères, excepté en tems de 
guerre. Art. 5. Le code civil, crimi-nel, ainsi que toutes les institutions quelconques doivent 
être conformes à la justice universelle. Art. 6. Tout le corps des citoyens doit être formé en 
milice. Art. 7. La li-berté religieuse en entier. Art. 8. La liberté entière de l’industrie et du com-
merce. Art. 9. La liberté de la presse. Art. 10. La loi de habeas corpus. Art. 11. Les jugements 
par jurés. Art. 12. L’impôt territorial unique. Art. 13. Les biens des parents doivent se par-tag-
er également entre les enfants. Art. 14. Point de substitutions. Art. 15. Le divorce, ou disso-
lution du contrat de mariage.
3_18 le duc d’orleans dans la bataille des elections generaux l’instruction de laclos et les de-
liberations sieyes. Pour les Personnes chargées de ma Procuration aux Assemblées de Bailli-
age re-lative aux États-Généraux. Mon intention est que mes Procureurs-fondés portent par-
tout le même esprit dans les différents Bailliages où ils me représenteront; qu’ils y prennent 
mes intérêts, et y soutiennent mon opinion, ainsi que je le ferais, si j’y étais moi-même. En 
conséquence, j’entends qu’en acceptant ma Procuration, ils se regar-dent comme engagés 
d’honneur : Premièrement, à déclarer aux Bailliages que le Gouvernement ne peut les gêner 
en rien dans ce qui concerne le choix des Députés aux Etats-Généraux; que les Bailliages ont 
dans tous les Actes émanés des Trois Ordres, et relatifs à la convocation des Etats Généraux, 
une autorité locale, semblable à celle qu’ont les Etats-Généraux eux-mêmes pour la totalité 
du Royaume, et que les-dits Bailliages doivent se conduire plutôt d’après ce que le bien 
général pourra leur prescrire, que d’après le règlement qui leur a été envoyé, le Roi de France 
n’ayant ja-mais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leur Lettre de Convocation. 2. 
A donner leur voix aux Personnes que je leur désignerai pour l’élection des Députés aux 
Etats-Généraux. 3. A faire tous leurs efforts pour faire insérer dans les cahiers des Bailliages 
les articles ci-après. Article premier. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français. 
Cette liberté comprend, 1. la liberté de vivre où l’on veut; celle d’al-ler, de venir, de demeurer 
où il plaît, sans aucun empêchement, soit dans, soit hors le Royaume, et sans qu’il soit beso-
in de Permission, Passeport, Certificat, ou autres formalités tendantes à gêner la liberté des 
Citoyens. 2. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret 
décerné par les Juges ordinaires. 3. Que dans le cas où les Etats-Généraux jugeraient que 
l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute per-
sonne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses Juges 
naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court 
délai; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, 
excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine cor-
porelle. 4. Il sera défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à Justice, soit 
Officier, Soldat, Exempt ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun Citoyen, en vertu de quelque 
ordre que ce puisse être, sous peine de mort, ou au moins de punition corporelle, le tout 
ainsi qu’il sera décidé aux Etats-Généraux. 5. Que toute Personne qui aura sollicité ou signé 
tout ordre semblable, ou favorisé son exécution, pourra être prise à partie par-devant les 
Juges ordinaires, non-seulement pour y être condamnée en des dommages et intérêts, mais 
encore pour être punie corporelle-ment, et ainsi qu’il sera décidé. Art. II. La liberté de publier 
ses opinions, faisant partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre 
quand sa pensée est es-clave; la liberté de la Presse sera accordée indéfiniment, sauf les 
réserves qui pour-ront être faites par les Etats Généraux. Art. III. Le respect le plus absolu 
pour toute Lettre confiée à la poste, sera pareillement ordonné; on prendra les moyens les 
plus sûrs d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Art. IV. Tout droit de propriété sera invio-la-
ble, et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédom-
magé au plus haut prix et sans délai. Art. V. Nul impôt ne sera légal et ne pour-ra être perçu 
qu’autant qu’il aura été consenti par la Nation dans l’Assemblée des Etats-Généraux, et les-
dits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue 
des Etats-Généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt 
cesserait. Art. VI. Le retour périodique des Etats-Généraux sera fixé à un terme court, et dans 
le cas d’un changement de Règne ou celui d’une Régence, ils seront assemblés extraordi-
nairement dans un délai de six semaines ou deux mois; on ne négligera aucun moyen propre 
à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. VII. Les Ministres seront compt-
ables aux Etats-Généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables 
auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux Lois du Royaume. Art. VIII. La 
dette de l’Etat sera consolidée. Art. IX. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’éten-
due de la dette Nationale et après avoir vérifié et réglé les Dépenses de l’Etat. Art. X. L’impôt 
consenti sera généralement et également réparti. Art. XI. On s’occupera de la réforme de la 
Législation civile et criminelle. Art. XII. On demandera l’établissement du Divorce, comme le 
seul moyen d’éviter le malheur et le scandale des unions mal assorties et des séparations. 
Art. XIII. On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des Lois du Royaume, en 
sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Art. XIV. 
On invitera les Députés aux Etats-Généraux à ne prendre aucune Délibération sur les affaires 
du Royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et à ne consentir à l’impôt 
qu’après que les Lois constitutives de l’Etat auront été fixées. DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
POUR LES ASSEMBLÉES DE BAILLIAGES. PREMIÈRE CLASSE. Délibération de l’As-
sem-blée sur elle-même. Il est vraisemblable que les Trois Ordres ne délibéreront point en 
commun, du moins dans la presque totalité des Bailliages. Par une inconséquence digne des 
lumières, qui, de tout tems, ont éclairé le Ministère, il a marqué d’une part le désir de réunir 
les Trois Ordres pour faire délibérer par tête, et de l’autre il réduit les Elec-teurs du Tiers-Etat 
à deux cens au plus, tandis que la Noblesse et le Clergé pourront fournir un nombre indéfini 
d’Electeurs : il est clair que le troisième Ordre, le supposât-on disposé d’ailleurs à s’unir, ne 
voudra point voter en commun avec un nombre d’Opinants des deux Premiers Ordres qui 
surpasserait le sien. Ainsi chaque Ordre fe-ra ses affaires à part. Je ne m’occupe ici que de la 
Chambre du Tiers. Une Constitu-tion à donner à vingt-cinq millions deux cens mille Individus, 
doit être l’ouvrage des Représentants de vingt-cinq millions d’entre eux. C’est au Tiers à 
rendre la liberté à la Nation, de concert avec les deux autres Ordres, s’ils se montrent dignes 
d’un si grand bienfait, ou malgré la Noblesse et le Clergé, s’il ne se trouve dans ces deux 
Classes que des intentions dépravées par l’intérêt de Corps. Les Délibérations véritablement 
importantes seront celles de l’Ordre du Tiers; s’il reste séparé, lui seul n’a que l’inté-rêt 
général en vue; lui seul peut se regarder comme dépositaire des Pouvoirs de la Nation; le 
Tiers-Etat sent qu’il va être chargé des destinées nationales. Ce sentiment le guidera 
d’avance même dans les simples Délibérations de Bailliage. Au surplus, le Clergé et la No-
blesse peuvent s’approprier la plus grande partie des vues que nous al-lons indiquer. 
Cinquième Délibération. Sur la non réunion des Ordres. Arrêté : qu’il est, sans doute, dans les 
bons principes de faire élire la Députation universelle par la généralité des Electeurs, sans 
distinction d’Ordres; puisque, si la mission de chaque Représentant ne vient pas de tous, on 
ne peut pas dire que chaque Député soit re-présentant de tous, sans distinction d’Ordres. 
Mais le Tiers ne peut consentir à une réunion qui ne serait qu’apparente, tant que l’on ne 
commencera point par abolir les injustes inégalités qui séparent les Privilégiés des non-Priv-
ilégiés. La confusion ou l’al-liance des Ordres, désirable par tous les amis de la Nation, ne 
l’est cependant, et ne peut être effectuée que sur les principes suivants : 1. Qu’auparavant, 
tous les privi-lèges qui divisent les Ordres, seront révoqués; il est absurde que la loi, ouvrage 
de la volonté commune, instrument créé et établi pour la protection commune, se change en 
instrument de faveur, distribuant aux uns des préférences aux dépens des autres. Le vérita-
ble Législateur n’oubliera pas, sans doute, que, loin de faire naître des inéga-lités factices, 
parmi les Citoyens, il est chargé au contraire d’empêcher les trop mau-vais effets des inégal-
ités naturelles; que, loin d’affaiblir la faiblesse, et de fortifier la force, il doit garantir la faiblesse 
qu’elle ne sera point dominée par la force, et assurer à chaque Citoyen la liberté de disposer 
à son gré de sa personne et de sa propriété. 2. Comme les Privilèges ne sont pas moins in-
justes et moins odieux dans les droits poli-tiques que dans les droits civils, le Tiers ne peut 
point voter en commun, avec des Ci-toyens dont l’influence sur la formation de la loi, contin-
uerait à être plus rapprochée et infiniment plus considérable que la sienne; il ne lui appartient 
point de reconnaître et de consacrer, par une démarche imprudente, la monstrueuse dispro-
portion qui s’est glissée, à cet égard, dans des temps malheureux, entre l’Homme Noble, et 
celui de l’Ordre Commun. Ce n’est pas au Tiers à professer que la minorité puisse jamais être 
substituée aux droits de la pluralité, et que la loi commune doive être formée contre l’intérêt 
commun en faveur de l’intérêt de Corps. Ce n’est qu’improprement que le Tiers est appelle 
un Ordre; il est la Nation, il n’a point d’intérêt de Corps à défendre; son unique objet est l’in-
térêt National. Le Tiers-Etat, ou plutôt la Nation ne demande pas mieux que de faire de l’en-
semble des Citoyens un seul Corps social; mais il faut auparavant que la loi, devenue plus 
éclairée et plus juste, laisse à tous les Membres de la Société les mêmes droit civils et poli-
tiques. SECONDE CLASSE Délibérations concernant les Besoins publics. Pour mettre l’ordre 
dans le Procès-Verbal, et une sorte de rang proportionné à l’importance des objets qui doivent 
être discutés dans l’Assemblée, on divisera la matière en plusieurs parties. La Noblesse et le 
Clergé peuvent la diviser en trois. Besoins de l’État; Besoins du Bailliage; Besoins de l’Ordre. 
Le Tiers peut ne traiter que les deux premières parties, et il n’appartient qu’à lui de confondre 
les besoins de son Ordre avec ceux de l’Etat ou de la Nation. PREMIÈRE PARTIE. Besoins 
communs. Observation. Ce serait une folie d’espérer que les Etats-Généraux pussent, à leur 
première tenue, s’occuper efficacement de tous les besoins publics et de l’universalité des 
demandes particulières qui y seront portées par les Députés. Mille raisons assez générale-
ment senties nous prouvent aujourd’hui que l’Assemblée Nationale doit, à sa première ses-
sion, se réduire à ne faire que le moins possible, c’est-dire, il faut qu’elle ait la sagesse de se 
borner aux soins véritablement pressants, à ceux qu’il n’est pas possible de différer. A cette 
vue de bonne politique, joignons-en d’autres. Le Tiers-Etat qui dans ce moment attire et doit 
attirer toute l’at-tention, parce que c’est lui qui représente la France, que c’est lui qui a le plus 
de de-mandes à former, et qu’il est le plus intéressé à la restauration nationale, le Tiers-Etat 
a deux grands objets à remplir. 1. Il désire en commun avec les deux autres Ordres, de li-mit-
er toutes les parties du Pouvoir exécutif; car aucun pouvoir ne peut être arbitraire : tous 
doivent connaître des limites, ou ce sont des monstres en politique. 2. Après avoir garanti la 
Nation contre les abus du pouvoir Ministériel, le Tiers doit avoir pour objet de la défendre 
contre les Privilèges. Au fond, le despotisme des Ministres est moins fâcheux pour le Peuple 
que le despotisme des Aristocrates. Si donc j’intervertis l’ordre de ces deux questions, ce 
n’est que parce que le Tiers, à mon avis, risquerait de plonger la France dans une situation 
affreuse, du moins pour quelque temps, s’il ne suivait la marche que nous traçons ici. Il 
songera donc d’abord aux besoins publics, d’un intérêt commun aux Trois Ordres; tous en-
semble commenceront par attaquer ce qu’ils peuvent appeler l’ennemi commun; c’est-à-dire 
l’illimitation du Pouvoir exécutif; ils assureront la liberté individuelle; ils se saisiront de toutes 
les parties de l’Adminis-tration des finances; ils créeront une Constitution, ils y attacheront 
inséparablement la force pécuniaire, etc. Tels sont les objets que j’appelle d’un besoin pres-
sant; il est clair qu’excepté pour les développements de la Constitution, il n’y a rien dans cette 
suite d’opérations qui ne doive être recherché et prouvé avec la même ardeur par les Trois 
Ordres à la fois, et qu’ainsi nous pouvons espérer de retirer quelque fruit de la première tenue 
des Etats-Généraux. Mais en se bornant à statuer ce qu’il y a de plus essentiel et de plus 
urgent, l’Assemblée Nationale ne se refusera point à accueillir toutes les plaintes, toutes les 
demandes, etc. Elle déclarera qu’elle se propose, dans les Sessions suivantes, de les prendre 
toutes en considération, mais, ajoutera-t-elle, sur une multitude d’objets aussi importants 
que difficiles, et pour lesquels indépen-damment du temps, il faut se procurer des instruc-
tions et des renseignements justes : il paraît juste et convenable de consulter les Peuples. 
Première Division. Sur la liber-té et les formes de l’Assemblée Nationale. Premières Délibéra-
tions : sur l’élection du Pré-sident et pour inviter les Etats-Généraux à s’assurer toute liberté 
dans l’exercice du Pouvoir Législatif. Arrêté : que le Pouvoir Législatif résidant essentielle-
ment dans la volonté Nationale, il doit être exercé par le Corps des Représentants de la Na-
tion. Ar-rêté que pour s’assurer toute liberté à leur première tenue, les Etats-Généraux ne 
peu-vent mieux faire que de supprimer tous les Impôts, comme étant illégaux, et de les re-
créer tout de suite provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de l’Assemblée, attendu qu’elle 
veut statuer de nouveau sur ce grand objet avant sa première séparation. De cette sorte, elle 
se garantira du danger d’une dissolution involontaire; elle pourra se li-vrer sans crainte à tout 
ce qui lui paraîtrait exiger les affaires nationales, et ce n’est que quand elle le jugera à propos 
qu’elle clora sa première Cession par le vote des Impôts, lequel ne doit jamais être que la 
dernière opération. Troisième Délibération; sur la permanence, la police et la forme de l’As-
semblée Nationale, etc. Arrêté : qu’il serait important pour la confiance publique et pour le 
succès des grandes opérations des Etats-Généraux, qu’ils statuassent dès le principe leur 
permanence; mais au moins cette permanence, si nécessaire à un Pouvoir législatif bien 
constitué, doit être établie avec la Constitution ; elles ne peuvent aller l’une sans l’autre. Ar-
rêté : que les Députés Nationaux ne seront point responsables au Pouvoir exécutif d’aucunes 
pa-roles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, mais qu’il sera pourvu dans 
l’Assemblée même à une police personnelle, soit pour le bon ordre intérieur, soit pour livrer à 
la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout Membre qui aurait mérité d’y être traduit. Arrêté : 
que les Commissions que les Etats-Généraux nommeront dans leur sein, le seront par l’As-
semblée elle-même, et non par le Président, et que les Com-missaires pourront être 
proposés par tous les Membres. Arrêté : que le Président ne doit pas avoir la voix 
prépondérante, mais que le droit de partager les voix sera accor-dé par l’Assemblée à un ou 
plusieurs Députés élus pour cela au scrutin tous les quinze jours. Arrêté : qu’aucune motion 
ou proposition ne sera délibérée sur-le-champ, si un seul Membre requiert son renvoi à un 
autre jour qui sera fixé par l’Assemblée. Arrêté : que les Commissions nommées pour prépar-
er les matières, ne peuvent jamais prendre sur elles, de rien décider; la confiance des Peuples 
ayant été accordée, non à quelques Députés, mais au Corps des Représentants. Arrêté : que 
le pouvoir législatif confié au Corps des Représentants, ne peut être subdélégué; et qu’il ne 
doit être donné à aucune Députation, même composée des Membres des Trois Ordres, le 
pouvoir de ne rien statuer au nom de l’Assemblée générale. Deuxième Division. Besoins na-
tionaux les plus pressants. C’est ici la partie la plus importante du Procès-Verbal. 1. La Décla-
ration des Droits : ce n’est pas qu’une Charte de plus, fût-elle jurée et signée, suffise pour 
garantir aux Citoyens la liberté dans leurs choses, dans leur per-sonne; mais cette pièce sera 
très-utile, en présentant à tous la connaissance des grands droits Sociaux, en retenant l’im-
agination qui ne connaît pas de bornes, et en faisant naître cet intérêt puissant que l’on porte 
généralement à ce que l’on sait être sa juste propriété. Sous ces trois points de vue, une 
déclaration des Droits sera pré-cieuse à la Nation. Pour s’expliquer ce que sont les Droits qu’il 
s’agit de déclarer, et les deux principales raisons qui doivent engager le Pouvoir constituant à 
donner cette déclaration, il faut reprendre notre sujet de plus haut. Souvenons-nous, qu’une 
Nation qui députe des Représentants, soit pour former une Constitution, soit pour exercer la 
législature ordinaire, leur confie, pour remplir leur mission, tous les pouvoirs néces-saires et 
non au-delà. A la Nation appartient la plénitude de tous les pouvoirs, de tous les droits, parce 
que la Nation est, sans aucune différence, ce qu’est un individu dans l’état de nature, lequel 
est sans difficulté tout pour lui-même. L’individu, comme la Nation, a besoin d’un Gouverne-
ment pour se conduire; dans l’individu, c’est la Nature qui a pris soin de mettre une volonté 
pour délibérer et se décider, des bras pour agir, enfin des muscles pour soutenir le pouvoir 
exécutif. Dans une Nation, au contraire, comme elle n’est qu’un Corps d’Institution positive, 
c’est aux Associés qui la compo-sent, à lui donner une volonté, une action, une force com-
munes : on voit que les ma-tériaux de cette triple institution y sont abondamment; nous 
n’avons pas à parler ici de l’action er de la force Nationales. Les volontés individuelles sont les 
vrais éléments de la volonté commune, et l’on sent comment, chez un Peuple nombreux, 
cette vo-lonté commune peut se former par un Corps de Représentants : l’individu n’a pas à 
craindre que sa volonté puisse se tourner contre son intérêt : toutes les parties de son Gou-
vernement correspondent fort bien ensemble, à moins qu’il ne soit fou. Une Nation est ex-
posée à plus de dangers. Ses Représentants pourraient, s’ils étaient mal constitués, se faire 
un intérêt à part; et c’est la grande raison pour laquelle on a prouvé en dernier lieu que le 
Pouvoir constituant devait être différent du Pouvoir constitué. Dan cet esprit, l’Assemblée 
constituante ne se borne pas à organiser le Corps législatif ordi-naire : il est clair qu’après lui 
avoir donné des jambes et des forces pour marcher, il faut encore lui marquer de la division 
adoptée. Ce n’est qu’en effaçant les limites des Pro-vinces, qu’on parviendra à détruire tous 
ces privilèges locaux, utilement réclamés lorsque nous étions sans Constitution, et qui con-
tinueront à être défendus par les Provinces, même lorsqu’ils ne présenteront plus que des 
obstacles à l’établissement de l’unité sociale. Puisque la Constitution est une chose nouvelle, 
pourquoi nous as-treindre à la calquer sur des divisions anciennes? Que le nouvel ordre de 
représenta-tion embrasse uniformément toutes les parties de la France, et bientôt vous le 
verrez le substituer à ses partages disproportionnés, qui au fond, ne sont relatifs qu’à des 
diffé-rences d’administration. Il est sûr que la division administrative n’a aucun droit à servir 
de mesure à une division représentative, et il n’est pas moins certain que les assem-blées 
représentatives une fois établies partout, opposeront aux vieilles réclamations des pays 
d’Etat, une force irrésistible de raison et d’intérêt, lié avec l’intérêt national. Je ne connais pas 
de moyen plus puissant et plus prompt de faire sans troubles, de toutes les parties de la 
France, un seul Corps, et de tous les Peuples qui la divisent, une seule Nation. On placera la 
base de la représentation dans les paroisses. Ce n’est pas le mieux, mais d’autres idées 
mèneraient trop loin. L’Assemblée de canton, com-posée de deux cens trente Paroisses ou 
quartiers, enverra ses Députés à l’Assem-blée provinciale, qui nommera les Représentants 
nationaux. Nous ne pouvons donner ici tous les développements. Les Etats-Généraux régler-
ont le nombre des Députés des Paroisses probablement sur le nombre des individus. C’est 
bien le caractère prin-cipal, ce n’est pas le seul. Je voudrais que ce fût en raison composée 
de plusieurs éléments; mais en disant peu, j’aurais l’air de manquer à mes principes, et 
cependant je ne puis pas m’étendre ici. Au surplus, la Constitution une fois établie, se ré-
formera d’elle-même. La distinction des Ordres sera le grand obstacle à l’établissement 
d’une bonne représentation. En bonne règle, les droits politiques sont personnellement 
égaux, comme les droits civils. Ici, l’égalité des droits n’est pas détruite par l’inégalité des 
fortunes; de même l’égalité politique n’est pas détruite par l’inégalité de raison ou d’élo-
quence. Mais tout Citoyen contribuable vaut un, et un Citoyen ne peut pas être la fraction 
d’un autre. Je m’attends bien qu’on n’adoptera point ces principes, ils sont trop bons. On 
continuera de composer l’assemblée législative dans le système des droits politiques in-
égaux, sans être effrayé d’une mesure antisociale, qui convertit la pluralité en minorité, et qui 
donne à celle-ci les droits de celle-là. Quand on ne peut saisir le mieux, il faut tâcher de s’en 
approcher. Dans cette vue, je crois qu’il serait possible de ne commencer à avoir égard à la 
division des Ordres, qu’à l’Assemblée provinciale, lorsqu’il s’agit de nommer les Députés 
nationaux. Avant cela, les Paroisses, les Cantons et les Provinces, se formeraient pêle-mêle. 
L’influence que les Seigneurs se flatterant d’exercer dans ces Assemblées, pourrait les en-
gager à adopter ce plan. A l’Assemblée Tertiaire ou Provinciale, seulement, on composerait la 
grande députation de tant de Nobles, tant d’Ecclésiastiques, et tant de Membres de l’Ordre 
Commun. Ce petit changement aiderait à supporter le désordre, en attendant que les lu-
mières mettent les deux premières classes en état de mieux connaître leurs intérêts, et de 
les confondre dans le seul intérêt national. Ainsi se composerait à l’avenir le Sénat Na-tional, 
par les degrés intermédiaires que nous venons d’indiquer. La permanence de toutes ces 
Assemblées doit être une loi fondamentale. Après les avoir établies, vous les mettrez en ac-
tivité, d’abord par le renvoi de cette foule de projets et de demandes sur lesquelles vous re-
querrez des instructions, des avis et des renseignements locaux; ensuite vous maintiendrez 
et assurerez leur activité, par la loi constitutionnelle de l’Impôt dont je parlerai plus bas. Toutes 
ces Assemblées pourront régler elles-mêmes leurs vacances, et s’ajourner à volonté. Ce 
n’est que parce qu’elles sont permanentes qu’on peut leur permettre, excepté aux seuls 
Etats-Généraux, de donner leur con-fiance à une Commission intermédiaire. La régénération 
de ces Assemblées est une loi non moins importante. Dans toutes, les Députés ne seront 
que pour trois ans; il en sortira un tiers toutes les années, et par conséquent les Assemblées 
députantes éli-ront tous les ans un tiers du nombre des Nonces qu’elles ont à l’Assemblée 
Supé-rieure. Le droit de révoquer son Mandataire ne peut point être ôté à son Commettant; 
mais plusieurs motifs invitent à en gêner l’exercice jusqu’à un certain point. Pour ré-voquer 
un Député, il faudra 1. Que toutes les Assemblées inférieures qui ont concou-ru médiatement 
ou immédiatement à son élection, le demandent; d’où trois de-mandes pour révoquer le 
Député National, deux pour le Député Provincial, etc. 2. Que l’Assemblée qui formera la 
première demande ne puisse le faire qu’à la pluralité des trois quarts des voix; les autres 
n’auront besoin que de la pluralité ordinaire, etc. D’après toutes ces considérations : Arrêté : 
que les Etats-Généraux établiront une Constitution représentative, depuis les Assemblées 
Provinciales jusqu’à l’Assemblée Nationale. Que toutes ces Assemblées seront permanentes 
et libres de s’ajourner et de se mettre en vacances. Que ce n’est qu’à raison de leur perma-
nence qu’on peut leur permettre de confier à une Commission intermédiaire la suite de leur 
gestion, ou la surveillance d’exécution. Que les Etats-Généraux ne peuvent pas avoir besoin 
d’une Commission intermédiaire; ce sont les Assemblées Provinciales qui doivent lui en ser-
vir naturellement. Que la députation à toutes les Assemblées sera de trois ans seule-ment, 
et que leur régénération se fera par tiers tous les ans, etc. Que cette Institution aura lieu 
pendant la tenue de la première Session des Etats-Généraux, afin qu’ils puissent renvoyer à 
ces Assemblées les demandes, etc. sur lesquelles on aura besoin d’instructions locales. Que 
dès l’année mil sept cent quatre-vingt-dix, les Assemblées inférieures pourront exercer le 
droit de régénération, à l’égard des Assemblées Supé-rieures, y compris les Etats-Généraux 
: afin d’y parvenir on suspendra, pour cette fois seulement, la règle de la Députation triennale, 
et l’on accordera aux Assemblées infé-rieures le droit de désigner le tiers des Membres qui 
devront quitter, pour être remplacés par de nouveaux venus, choisis librement. Deux motifs 
ont déterminé cet Arrêté : les Députations de 1789 seront indéfinies, il fallait les borner pour 
la durée; la crainte des compris dans le tiers des Membres qui doivent sortir en 1790, les 
portera tous à méri-ter la confiance de leurs Commettants. Arrêté : que les Députés apparte-
nant à la re-présentation Nationale, à quelque degré que ce soit, recevront leurs salaires ou 
in-demnités de l’Assemblée qui les aura députés, et jamais d’une autre source. 4. L’Im-pôt. 
Arrêté : que les Etats-Généraux vérifieront, éclairciront, et publieront, par la voix de l’impres-
sion, l’état actuel des Finances; et que le même état sera annuellement publié à l’avenir. Ar-
rêté : que tout impôt non commun aux trois Ordres est supprimé de droit; que la Taille sera 
convertie, partie en subvention, portant sur l’universalité des biens, partie en taxe sur les bi-
ens affermés, laquelle taxe ne sera point due par le Fermier, mais par le Propriétaire; que les 
autres droits ou impôts non communs sup-primés, ne seront point remplacés, parce qu’il 
paraît à l’Assemblée que le déficit que la suppression apportera aux finances, sera comblé 
avec avantage par l’égalisation de paiement dans les impôts communs aux Ordres. Arrêté : 
qu’on commencera par dis-traire de la recette totale, la somme entière qui appartient annuel-
lement aux Créan-ciers de l’Etat et aux Remboursements annuels, tels qu’ils auront été 
votés. Arrêté : que la recette actuelle, déduction faite des intérêts de la dette, doit suffire aux 
dé-penses de l’établissement public. Arrêté : que toutes les dépenses non nécessaires ser-
ont supprimées, les autres modérées et réglées sur le montant de la recette libre. Arrêté : 
que le Trésor public doit être administré par celui qui paye et non pas par celui qui dépense; 
que les Etats-Généraux doivent se saisir de la recette et des paiements dans toutes les par-
ties, et que nul emploi d’argent ne peut être déterminé ou changé, que par les Etats-
Généraux. Arrêté : que l’égalisation de l’impôt entre les Provinces n’est pas moins juste et 
nécessaire que l’égalisation entre les contribuables. Arrêté : que les Impositions ci-dessus 
mentionnées seront confiées aux Assemblées repré-sentatives, lesquelles se mettront aus-
sitôt en activité, tant pour la répartition que pour la collecte et les versements; que ces 
versements se feront entièrement sous la di-rection des Assemblées, et sous les ordres de 
la grande Caisse nationale, et que cette Caisse ne pouvant appartenir qu’à la Nation, ne 
pourra être administrée que par ses Représentants. Arrêté que tous les Agents, sans distinc-
tion, Employés au fisc, seront dans la dépendance entière des Assemblées représentatives, 
et n’auront rien de commun avec les diverses branches du pouvoir exécutif, que de leur payer 
les dé-penses publiques d’après les ordres des Etats-Généraux, etc. Arrêté : que la loi de 
l’ina-liénabilité des Domaines sera révoquée, comme contraire à la bonne politique, à la pro-
duction rurale, etc. Arrêté : qu’aucune Province, aucune Ville, aucun Ordre, aucune Corpora-
tion, aucune Compagnie, aucun Individu ne pourront voter des taxes, ni four-nir des secours 
d’argent au Pouvoir exécutif, sans y être autorisés par les Etats-Généraux. Troisième Division. 
Demandes et Opérations que l’on peut renvoyer aux Sessions suivantes, et sur lesquelles il 
est bon de consulter les Assemblées repré-sentatives. On sent qu’il ne faut ici qu’indiquer les 
principales matières. Les Etats-Généraux, comme nous l’avons dit, accueilleront tout, se 
réservant de délibérer après avoir reçu les avis des Provinces. Il est tressage assurément de 
n’avoir pas l’air de négliger les demandes des Bailliages et des Ordres; on peut s’attendre 
que, lors-qu’elles reviendront, après avoir été discutées dans les Assemblées inférieures, 
elles seront probablement réduites à ce qu’il sera juste, bon et sage de demander : La 
con-version des Impôts; Les abus de la Féodalité; La grande question des Privilèges per-son-
nels; et celle non moins importante des Privilèges des Provinces à discuter dans toute leur 
étendue. La reconnaissance du droit qu’a tout Citoyen d’être jugé par ses Pairs, et le moyen 
d’étendre la méthode des Jurés à toutes les parties de la Justice Civile et Criminelle. Une 
Législation qui ait plus d’unité et de simplicité, l’uniformité des coutumes, poids et mesures. 
Un plan de police pour les Villes et pour la Cam-pagne. La suppression des Enrôlements 
forcés, sous le nom de Milice et de Classes. La cessation des honteux abus de confiance qui 
se commettent journellement à la Poste. Un système d’éducation nationale et d’instruction 
pour tous les âges. Enfin, on peut faire entrer tout ce qu’on voudra dans cette division. 
TROISIÈME PARTIE DE LA SECONDE CLASSE. Besoins de l’Ordre. Nous n’avons rien à dire 
sur cela, si ce n’est que l’intérêt particulier à un Ordre, est l’ennemi de l’intérêt National. 
TROISIÈME CLASSE. Délibérations concernant l’Élection des Députés, les Pouvoirs, etc. Ar-
rêté : que l’Assemblée Nationale doit être composée, non de simples porteurs de Notes, qui 
n’auraient rien à y changer, mais de vrais Représentants, c’est-à-dire, de Citoyens chargés par 
leur Commettants, de proposer, de discuter, de délibérer et de statuer. Observations. Le 
Corps des Représentants d’un grand Peuple délibère comme délibé-rerait un très-petit Peu-
ple assemblé en entier sur la place publique. Il n’y a qu’une dif-férence, c’est que dans le 
petit Peuple, votant par lui-même, réside la plénitude des droits et des pouvoirs, au lieu que 
dans l’Assemblée des Représentants d’une Nation, le Pouvoir est borné par son objet : les 
Représentants ne représentent que pour ce qu’on leur a donné à faire; mais dans la sphère 
de leur mission, leurs pouvoirs font pleins et illimités. Il serait ridicule que les Commettants, 
en les chargeant de faire une loi sur un objet quelconque, leur refusassent les moyens ou la 
liberté de la bien faire. Ainsi, on peut entendre le mot de pleins Pouvoirs, de deux manières : 
ou c’est le pouvoir de tout faire, limité seulement par la morale naturelle : ce pouvoir n’appar-
tient qu’à la Nation elle-même; ou vous entendez par pleins Pouvoirs, le droit de faire le mieux 
qu’on pourra vers le but que vous avez donné à remplir à vos Députés. Dans ce sens, les 
Pouvoirs sont également illimités, mais ils le sont en étendue de droit dans la même affaire, 
et non en étendue sur l’universalité des affaires; par exemple, sur celles mêmes qui sorti-
raient de la mission que vous avez accordée, ces distinctions paraîtront métaphysiques; il faut 
cependant les saisir, et l’on verra alors clairement que la question des Pouvoirs limités et il-
limités, se réduit à une question de mots. Les Pouvoirs ne sont jamais limités; ils sont ou ils 
ne sont pas hors l’objet de ma procura-tion; je n’ai point de pouvoirs dans l’objet de ma 
Procuration, ou vous me chargez de faire de mon mieux, comme vous feriez vous-même 
dans ce cas; je suis votre repré-sentant, ou vous me chargez seulement de manifester votre 
avis; alors je ne suis qu’un porteur de votes. Or, la fonction d’un député aux États-Généraux 
ne peut pas se borner à celle d’un simple porteur de votes. Quel est l’objet de cette Assem-
blée? De faire sortir une volonté commune de la multitude des volontés individuelles. Com-
ment cela se pourrait-il, si chaque individu votant ne pouvait rien changer à ce qu’il a une fois 
dit? Ici revient la comparaison par laquelle j’ai commencé cet article. Les membres de l’As-
semblée représentante, sont entr’eux ce que sont sur la place publique les Citoyens d’une 
petite Peuplade; ils ne se réunissent pas seulement pour connaître l’opinion que chacun 
pouvait avoir la veille, et se retirer ensuite; ils s’assemblent pour balancer leurs opinions, pour 
les modifier, les épurer les unes par les autres, et pour tirer enfin des lumières de tous, un 
avis à la pluralité; c’est-à-dire, la volonté commune, qui fait la loi. Le mélange des volontés 
individuelles, l’espèce de fermentation qu’elles éprouvent dans cette opération, sont néces-
saires pour composer le résultat qu’on en attend. Il faut donc que les Opinants puissent se 
concerter, céder, en un mot, se modifier les uns les autres; sans quoi ce n’est plus une As-
semblée dé-libérante, mais un rendez-vous de Courriers prêts à repartir après avoir remis 
leurs dépêches. La question des Pouvoirs a été fort embrouillée, parce qu’on ne s’occupe 
guères en général à analyser ses idées d’ailleurs, on s’est jette dans des extrêmes par deux 
motifs opposés; les uns redoutent un danger, dans des pouvoirs illimités; les autres craignent 
qu’on ne puisse rien déterminer avec des pouvoirs limités; ceux-ci doivent se rassurer. On 
convient que les Députés viennent pour délibérer. Or, ce mot emporte le droit de changer son 
opinion, soit qu’on l’ait conçue soi-même, soit qu’on l’ait reçue de ses Commettants. De plus, 
les limitations, les conditions, etc. que quelques Provinces ou Bailliages auraient mises à leur 
pouvoir, n’empêcheront pas que la loi ne soit toujours dans une Assemblée délibérante l’avis 
de la pluralité; c’est elle qui décidera malgré les conditions ou limitations, etc. Remarquez en 
même-tems que cette pluralité représentera réellement la Nation entière. Personne, je 
pense, ne dispute la maxime qu’un Représentant ne l’est pas seulement de son Bailliage, 
mais qu’il l’est aussi de tout le Royaume. Il est donc évident que la pluralité décide pour tous, 
et que la minorité ne peut pas se plaindre de n’avoir pas été représentée. Plu-sieurs Provinc-
es entières pourront se trouver dans la minorité; elles n’en seront pas moins obligées par la 
volonté commune. Quant à ceux qui craignent qu’on ne les vende à beaux deniers comptons; 
c’est l’expression que j’ai souvent entendue; je les prie de considérer qu’il ne peut exister 
parmi les Hommes une meilleure méthode de faire la loi que la méthode des Représentants. 
Verriez-vous moins de danger à laisser à un Homme seul l’exercice du Pouvoir législatif? 
Aimeriez-vous mieux quelques Mi-nistres, ou un nombre quelconque d’Aristocrates? Préfére-
riez-vous la Démocratie po-pulaire, avec ses mouvements tumultuaires et incertains? Con-
venez que le système d’un Gouvernement représentatif est le seul qui soit digne d’un Corps 
d’Associés qui aiment la liberté, ou pour dire plus vrai, c’est le seul Gouvernement légitime; 
occupez-vous seulement de bien constituer votre représentation; tenez-la constamment 
sous votre dépendance; prévenez par la régénération triennale, la formation de l’esprit aris-to-
cratique; et enfin, offrez-lui son but dans une bonne déclaration des droits, qu’elle ne puisse 
s’en écarter, sans être à l’instant punie par la perte de votre confiance; alors, croyez-moi, 
rassurons-nous sur notre sort. Politiques! n’ayons pas l’injuste par-tialité de craindre tout de 
l’élite de la Nation, et de ne nous défier en rien des déci-sions prises dans des Assemblées 
de Bailliages que nous rendrions souveraines. Nous sommes des Malades à qui l’on propose 
la santé la plus parfaite qu’il soit donné à l’homme d’espérer, et nous nous attachons à re-
chercher dans cet état de santé des motifs d’une crainte ridicule. Arrêté : que les Députés 
aux États-Généraux doivent se regarder comme les Représentants, non de leur seul Bailliage, 
mais de la Nation en-tière. Arrêté : qu’ils ont droit de proposer, délibérer et statuer. Je m’ar-
rête : les pou-voirs qu’on se propose d’exercer aux Etats-Généraux sont certainement trop 
étendus : je ne cesse de répéter que le Pouvoir constituant et le Pouvoir constitué ne de-
vraient point se confondre; que la Mission donnée pour exercer la Législature ordi-naire, est 
toute différente de celle qui a pour objet d’établir ou de réformer la Consti-tution : mais la 
circonstance est telle, qu’il ne faut pas trop réclamer les meilleurs principes; aussi faut-il 
laisser les Pouvoirs indéfinis, sans le marquer expressément, les Arrêtés que nous avons 
rédigés plus haut sur la Constitution, montrant assez que l’on confie aux Députés de 1789 le 
sort de la France. </text> 
4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul 
homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans 
le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y 
a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. 
Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir été 
convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le déclare 
coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen de s’as-
surer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper à la pu-
nition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de n’être 
emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. Art. 
17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les juges que 
la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils qu’il 
trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. Il a 
droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement pub-
lique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par 
ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et 
si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de 
la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de 
l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la sus-
pension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de con-
courir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la 
liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. 
L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y a rien, 
la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même qui ne peut 
pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la force publique. Il est, relative-
ment à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être secouru gratuitement. Art. 23. 
Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa valeur, au maintien de la 
force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les propriétés. Art. 24. Aucun 
revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste quote-part des 
dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la justice, l’instruction, les pro-
priétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux et autres ouvrages publics, 
et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les propriétaires de revenus, tous les 
contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, d’eux-mêmes, ou de leurs 
représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux besoins publics, et de la propor-
tion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la meilleure forme de contribu-
tion. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles des propriétaires de reve-
nus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée générale a réglé la quotité et la 
forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun pro-
priétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de cette contribution, ni de 
résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout homme vivant sous les lois 
politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lumières, ou par ses réclama-
tions, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discussions les plus libres, l’atten-
tion et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme ne peut être puni pour avoir 
dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime nécessaires dans les lois, de quelque 
espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner les lois ne peut pas être un délit. 
Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans les écrits, que l’injure ou la calom-
nie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit d’invoquer contre elles la venge-
ance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat commis sur sa personne. CHAPI-
TRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits doit renfermer la base de la 
législation et les principes de l’administration; mais pour que l’Etat puisse en retirer tous les 
avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un citoyen qui ne puisse la lire, et qui 
ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut qu’un grand nombre de citoyens 
soient à portée de faire de bonnes observations sur ses conséquences, et des réclamations 
bien motivées et bien déduites sur ce que les particuliers, ou le gouvernement, pourraient 
faire de contraire à cette déclaration. </text> 
5_21 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier de doleances de la noblesse 
des bailliages de mantes et de meulan.  Art. 1. Nous prescrivons à notre député de demander 
qu’après les règlements nécessaires pour l’ordre intérieur et extérieur de l’assemblée, il soit 
procédé immédiatement à la formation d’une déclaration des droits, c’est-à-dire d’un acte par 
lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à 
tous les hommes en leur qualité d’êtres sensibles, raisonnables et capables d’idées morales 
; droits qui sont antérieurs à toute institution sociale : et nous déclarons en même temps-que 
tous les hommes soumis aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu’aucune au-
torité puisse légitimement y porter atteinte. Art. 2. Nous lui prescrivons de fonder cette déc-
laration sur le développement des droits primitifs et universellement reconnus, tels que la 
sûreté et la liberté des personnes, la sûreté et la liberté des bien, et l’égalité des droits poli-
tiques et civils. Art. 3. Nous lui prescrivons en conséquence de déclarer, d’abord, Quant aux 
personnes : 1. Qu’aucun individu ne pourra être condamné à aucune peine, sinon pour une 
violation gravé du droit d’un autre homme ou de celui de la société ; et à moins que la peine 
n’ait été décernée d’avance contré cette violation par une loi précise et légalement; prom-
ulguée. Qu’il ne pourra être jugé que par un tribunal, établi ou reconnu par la nation, sans 
que les juges puissent modifier ni interpréter la loi, sans que les causes puissent être évo-
quées pour aucuns motifs, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et en rendant les jug-
es responsables de l’autorité qui leur est confiée; enfin, avec cette condition expresse que, 
dans l’instruction, la loi réservera toujours à l’accusé le libre usage de ses moyens naturels de 
défense. 2. Qu’aucun individu ne pourra être emprisonné que star une accusation de crime 
emportant peine afflictive ou infamante ; ni retenu en prison que sur le décret d’un tribunal, 
et en vertu d’une loi qui détermine les causes légitimes de ces décrets, et veille à ce que la 
détention ne puisse jamais être indéfinie : article qui renferme la proscription de tout ordre il-
légal, et la nécessité de restreindre à une juste mesure envers les citoyens l’obéissance illim-
itée ou militaire. 3. Que tout individu jouira la liberté d’écrire et d’imprimer, sans que la liberté 
d’écrire puisse être gênée par l’ouverture clandestine des lettres, et sans que personne pu-
isse être recherché et soumis à une peine pour ce qu’il aura dit, imprimé ou distribué, à moins 
que (conformément à l’article 1er) il ne résulte de ces discours, de cette publicité une viola-
tion du droit d’autrui, déclarée telle par la loi.  Nous pensons que, dans ce cas, on peut préve-
nir tous les inconvénients de la liberté en rendant l’imprimeur responsable, s’il ne fait pas con-
naître l’auteur. Nous prescrivons à notre député de déclarer ensuite, Quant auto biens : Art. 
1. Qu’aucun citoyen ne pourra être dépossédé des propriétés dont il jouit, sinon en vertu du 
jugement d’un tribunal légalement établi. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne pourra être privé d’au-
cune partie de s§ propriété, si ce n’est pour une contribution à la dépense commune, ou pour 
que cette propriété soit consacrée à un usage public, déclarant en même temps que, dans 
ce premier cas, la contribution ne sera point regardée comme légitime, à moins que, pour les 
dépenses générales, elle n’ait été consentie par la pluralité des représentants de la nation, et 
pour les dépenses locales et particulières, par la pluralité des représentants de la province ; 
et que dans le second cas, on ne pourra prendre pour un usage public aucune partie de la pro-
priété qu’en vertu de la décision des mêmes pluralités, et qu’après que le remboursement, 
ou convenu de gré a gré, ou contradictoirement fixé par un jugement régulier, aura été en-
tièrement effectué. Art. 3. Que les lois conserveront à tous les individus leur liberté naturelle 
de travailler, de choisir leur domicile, d’acheter ou de vendre, excepté dans les cas où l’ex-
ercice de cette liberté nuirait aux droits d’autrui, car la loi est faite pour conserver les droits 
des hommes, et non pour accorder des privilèges. Art. 4. Nous espérons que notre député 
présentera à ses concitoyens ces grandes et éternelles maximes, non-seulement avec la pré-
cision et la clarté qui subjuguent la raison, mais encore avec ce sentiment d’énergie qui pénè-
tre les cœurs et y grave les vérités de la nature en caractères ineffaçables! Art. 5. Nous lui 
prescrivons de ne prendre part à aucune délibération, que cette déclaration des droits n’ait 
été formée par l’assemblée ; parce que, sans une telle déclaration, les députés ne peuvent se 
regarder comme des hommes libres, et que jusque-là ils ne doivent se permettre d’accepter 
ni de s’attribuer aucune immunité qui ne leur serait pas commune avec tous les citoyens. Art. 
6. Mais comme il n’est pas possible de présumer qu’aucun être raisonnable ose se refuser à 
l’évidence de la précédente déclaration, considérant que les objets qu’elle énonce sont tous 
de l’intérêt le plus pressant, nous prescrivons à notre député de demander que ces objets 
soient érigés incontinent en une loi soigneusement combinée  dans toutes ses branches, qui 
applique aux personnes les droits que l’on vient d’établir, et se réserve de les appliquer pa-
reillement aux biens, avec le temps et les précautions nécessaires ; en abrogeant néanmoins 
dès à présent toutes les institutions qu’il est urgent d’abroger pour la conservation des bi-
ens, telles que les capitaineries, dont la suppression sera demandée; et en statuant une ré-
vision des droits féodaux considérés chacun dans son origine, dans sa nature et dans ses ef-
fets. Art. 7. Enfin, comme aucune des réclamations de l’humanité ne peut être étrangère à 
des amis de la liberté et de la justice, nous recommandons à notre député de solliciter l’abo-
lition de la servitude de la glèbe, abolition dont le Roi a donné l’exemple dans ses domaines 
; nous lui recommandons aussi de proposer l’examen des moyens de détruire la traite, et de 
préparer |a destruction de l’esclavage des noirs. Il doit nous être permis de désirer pour la 
France l’honneur d’effacer jusqu’aux dernières traces de la dégradation de la nature humaine.
6_22 un projet anonyme parisien. Le gouvernement, contre l’intention bien connue du roi qui 
désire le bonheur du peuple et a convoqué des états libres et généraux, veut priver le peuple 
de Paris,  Art. 1. Du droit qui appartient à toute assemblée libre de choisir ses présidents et 
officier, et qu’il n’ôte point à des corps privilégiés.  Art. 2. De celui faire des cahiers, droits 
qu’a exercé le plus petit village de France.  Art. 3. De celui de nommer ses députés dans 
toute l’étendue de la cité qu’il habite, en le restreignant à son quartier.  Art. 4. Enlever le droit 
de cité à ceux qui payent moins de six livres de capitation.  Le salut de l’état dans la crise où 
il se trouve, dépend de la tenue des prochains états-généraux. Tous les bons citoyens ne 
doivent donc apporter aucuns obstacles pour retarder le moment de leur ouverture, fixée au 
27 de ce mois.  Le peuple devrait se borner à protester contre toutes les illégalités de sa con-
vocation.  Et n’ayant pas le temps de rédiger des cahiers, il doit faire la déclaration des droits 
sacrés, imprescriptibles et inaliénables qu’il tient du Dieu de la nature.  Cette déclaration peut 
être faite de la manière suivante.  La réunion, sous les mêmes lois, des différents peuples qui 
composent la France, forme ce qu’on appelle une société humaine. Ces lois sont la condition 
de la société. Elles marquent à tous les associés leurs droits et leurs devoirs. Tous doivent 
donc connaître ces conditions. Le temps et l’autorité arbitraire ont altéré et fait oublier celles 
de la société française. De là le vœu universel des Français par l’opinion publique et consigné 
dans les cahiers de toutes les provinces de France; de régler de nouveau les conditions de la 
société en faisant une Constitution. Il n’y a que des êtres de la même nature, ayant des droits 
communs et égaux, qui puissent former une société. La Constitution doit donc être fondée 
sur la déclaration précise de ces droits. Ces droits sont, Article premier. La liberté attribut es-
sentiel et inséparable d’un être intelligent, pensant, voulant, qui a la faculté de s’instruire et 
de se perfectionner, qui parcourt et s’assujettit la terre ; crée les arts, les sciences et les dif-
férentes formes de gouvernement et fait servir à son bonheur tout ce qui existe dans l’univ-
ers. De là la liberté de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier, d’aller où bon lui semble et de 
faire librement usage de ses facultés en tout ce qui n’est pas contraire à la loi de la société, 
enfin de ne pouvoir être empêché dans l’exercice de toutes ses facultés que dans les formes 
et dans les cas prescrits par la loi. Art. 2. L’égalité :  1° dans l’instruction publique, où l’on ap-
prenne au peuple sa Constitution ; 2° Dans la distribution de la justice, des récompenses et 
des peines, laquelle donne à tous les associés les mêmes droits, les mêmes avantages; les 
soumet tous également au pouvoir des lois, et n’admet d’autres distinctions que celles des 
fonctions nécessaires pour l’administration de la société, et celles que peuvent procurer le 
génie, les talents et les travaux. Art. 3. La propriété :  1° de la terre qui fixe les nations ;  2° de 
tous les biens que la terre, le génie et le travail de l’homme produisent. De ce droit sacré 
dérivent ceux du peuple français d’être franc et libre de toutes impositions tendant à diminu-
er, altérer ou détruire la propriété; de n’en assigner que la portion nécessaire pour le maintien 
et la garantie des propriétés communes; d’être seul juge de cette portion, d’en ordonner la 
destination tant en recettes qu’en dépenses, de nommer et révoquer ceux qui font la recette 
et la dépense et d’en entendre le compte; et conséquemment de supprimer toutes les impo-
sitions qui ont été mises sans le consentement de la nation. Enfin, de ce droit sacré de pro-
priété dérive l’impossibilité par la société française de manquer, envers ses membres et les 
nations étrangères, à des engagements contractes sous la foi publique. Art. 4. Le droit de 
s’assembler, tant pour ses affaires publiques et privées, que pour jouir de tous les agréments 
de la vie. De s’assembler pour ses affaires publiques, tous les ans, à jour fixé par la Constitu-
tion sociale, dans le lieu qu’indique l’Assemblée, et dans le temps le plus convenable, eu 
égard aux travaux de l’agriculture, afin de régler les objets qui intéressent la chose publique. 
Cette assemblée annuelle est prescrite à l’homme social : 1° Par la nature qui lui donne tous 
les ans une récolte, produite par les soins d’une culture annuelle ; 2° Et par l’établissement 
même delà société civile qui nécessite une recette et une dépense annuelle. Du droit de s’as-
sembler tous les ans dérivent: 1° Celui de n’établir que pour une année, soit par des impôts, 
soit par des emprunts, les fonds qui sont nécessaires à l’administration intérieure de la chose 
publique; 2° Celui d’établir, pour le même temps seulement, l’armée qui est destinée à ga-
rantir l’Etat des attaques extérieures, de recevoir son serment et d’assigner les fonds néces-
saires à sa subsistance. L’armée étant établie pour cette destination et payée par le peuple, 
doit être entièrement soumise à l’autorité civile. Art. 5. Le droit de toute assemblée 
d’hommes libres de se constituer et de s’organiser d’une manière libre. Tous ceux qui la com-
posent sont des personnes sacrées et inviolables et responsables uniquement à l’assem-
blée. Art. 6. Les conditions de la société étant les garants de la liberté, de l’égalité et de la 
propriété, unique but des hommes qui se réunissent en société, les associés ont seuls droit 
de faire ces conditions, connues sous le nom de lois politiques civiles et criminelles; de les 
modifier et les changer quand ils le jugent nécessaire, et de faire rendre compte à tous ceux 
qui sont chargés de les exécuter. Art. 7. Les hommes étant des êtres susceptibles de pas-
sions et d’erreurs, et par une fatalité attachée à l’espèce humaine, tous les hommes qui ex-
ercent des pouvoirs étant très enclins à en abuser, la raison et le bon sens démontrent que la 
fonction de faire des lois et celle de les exécuter sont inconciliables, incompatibles; la même 
personne ne peut donner la procuration et la recevoir; être la puissance constituante, et le 
pouvoir constitué ; rendre compte de sa procuration et être juge du compte. Le peuple a donc 
le droit de ne point accorder sa confiance, pour remplir la fonction législative à toutes les per-
sonnes qui sont chargées de quelques fonctions du pouvoir appelé exécutif, et à plus forte 
raison d’exclure tous les privilégiés qui sont les ennemis nés de la société; (jusqu’à ce qu’ils 
rentrent dans le grand corps du peuple dont ils se sont séparés par usurpation) et ne peuvent 
que songer à conserver leurs privilèges aux dépens de la communauté. A l’égard des per-
sonnes qui exercent les fonctions honorables et utiles du pouvoir exécutif, elles peuvent, en 
y renonçant, avoir part à la confiance du peuple pour la législation. Art. 8. Le droit qu’a le peu-
ple de ne reconnaître pour conditions et lois de la société que celles qui lui ont été proposées 
par ses véritables représentants chargés de les rédiger, et qu’il a adoptées après en avoir 
délibéré dans des assemblées libres. Art. 9. Et comme la France est un Etat d’une grande 
étendue, que la nature met des bornes aux facultés de l’homme et des différences dans les 
productions des divers pays; que les lois et l’administration des hommes ne peuvent être 
justes, praticables et légitimes, lorsqu’elles ne s’accordent pas avec les lois de la nature, 
chaque province a le droit d’avoir des Etats sanctionnés et garantis par les Etats généraux. 
Protestation et pouvoirs. La prochaine assemblée des Etats généraux ne sera point légale, 
parce qu’elle sera composée pour la moitié de privilégiés, nommés par des privilégiés, et 
aura en outre plusieurs personnes chargées de quelques fonctions du gouvernement. Dans 
cette position :  1° la présente Assemblée déclare qu’elle proteste contre les illégalités de sa 
convocation et contre la disproportion qui existe entre le peuple et les corps privilégiés dans 
le nombre des députés du peuple aux prochains Etats généraux, lequel nombre devrait être 
en proportion de la quantité des citoyens; 2° L’Assemblée donne pouvoir à ceux qu’elle va 
nommer de faire la déclaration de droits ci-dessus, de supprimer toutes les impositions à 
présent existantes, comme ayant été mises sans le consentement de la nation ; de les 
rétablir seulement pour un an ; de déclarer que la nation ayant seul le droit de les administrer, 
tous ceux qui les perçoivent lui sont comptables, à compter du jour de l’ouverture des Etats 
généraux; d’examiner et vérifier la situation active et passive de l’Etat; de fixer tous les objets 
de l’administration, tant en recettes qu’en dépenses, de reconnaître la dette du roi comme 
dette nationale, à compter aussi du jour de l’ouverture des Etats généraux ; De prendre 
toutes les mesures nécessaires pour anéantir l’agiotage, lequel prive l’agriculture et le com-
merce du numéraire qui peut seul les vivifier; De nommer trois commissions pour former 
trois plans : Le premier d’une Constitution sociale, fondée sur la déclaration des droits ci-des-
sus; Le second, sur l’éducation du peuple ; Le troisième, sur la meilleure forme d’asseoir et 
administrer les impôts ; Lesquels plans seront rapportés à l’Assemblée des Etats généraux et 
soumis par eux à l’examen et à la ratification de la nation ; D’ordonner que les procès soient 
faits à tous ceux qui ont abusé des pouvoirs qui leur étaient confiés pour administrer la chose 
publique; Enfin, de faire des remerciements publics aux hommes généreux qui, par leur pat-
riotisme, ont ramené la nation à la liberté. L’Assemblée déclare qu’elle ne nomme des élec-
teurs que sous la condition de l’exécution des pouvoirs ci-dessus et qu’ils nommeront les 
députés aux Etats généraux sous la même condition. 
7_23 AP version l’esquisse de declaration.... L’assemblée pressée par le temps et réduite 
à exprimer, à la hâte, les maximes fondamentales d’où doivent découler tous les biens 
généraux et particuliers, dans tous les départements do l’administration publique, charge ses 
députés électeurs, et par eux, ses députés aux États généraux, de déclarer solennellement 
et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, qui sont: La liberté indi-
viduelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son indépendance absolue de toute 
autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, de parler, d’écrire d’imprimer et de 
publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui se seront rendus coupables 
de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La propriété des biens qui doit être à jamais in-
violable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne peut être enlevée à personne, si ce 
n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les besoins de l’Etat, en dédommageant 
préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il sera formellement, déclaré en outre, 
que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à chacun la conservation de ses droits 
essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur la terre, il n’existerait pas de puissanc-
es.  Il sera pareillement déclaré : Art. 1. Que la France est une monarchie héréditaire de mâle 
en mâle, dans la1 maison régnante ; Art. 2. Que la puissance législative, âme dé l’Etat, n’est 
que le produit de la volonté générale, et appartient essentiellement à la nation représentée 
par lés Etats généraux, quoique les lois qu’elle établit doivent être sanctionnées par le Roi ; 
Art. 3. Que la puissance exécutive est placée dans les mains du monarque ; Art. 4. Que la pu-
issance judiciaire ne peut s’exercer au nom du Roi, que par des magistrats ou juges établis 
ou approuvés par la nation, sans que jamais le citoyen puisse être traduit, par évocation, com-
mission ou attribution, à autre tribunal que celui de ses juges légaux et compétents ; Art. 5. 
Que les magistrats doivent être assurés de leur état, et ne dépendre d’aucun acte de la pu-
issance exécutive, mais seulement de la loi faite, ou dés volontés de la nation assemblée, à 
laquelle ils sont essentiellement responsables ; Art. 6. Que pour assurer à jamais les droits du 
citoyen, et l’exécution des lois, tous ministres administrateurs en chef, dans chaque départe-
ment sont responsables à la nation de leurs malversations, et du mauvais emploi des fonds 
publics, et qu’ils doivent en être punis par les tribunaux que la nation croira convenable de 
désigner ; Art. 7. Qu’aucun impôt ne peut être établi, ni aucun emprunt fait, sans la volonté 
expresse de la nation assemblée ; Art. 8. Que tous les impôts seront levés et perçus indis-
tinctement, sur tous les citoyens de toutes les classes, sans aucune distinction ni privilège ; 
Art. 9. Qu’aucun impôt ne peut être octroyé qu’à temps, et seulement pendant l’intervalle 
d’une tenue des Etats généraux à la seconde et d’après une fixation précise des dépenses 
de chaque département, laquelle ne pourra jamais être excédée pendant cet intervalle ; Art. 
10. Que les Etats généraux s’assembleront à des époques^ fixes, périodiques^ rapprochées 
et indiquées par l’Assemblée nationale, indépendamment des assemblées extraordinaires; et 
que si, au jour déterminé, les Etats généraux ne sont pas réunis, toute perception d’impôt 
cessera dans tout le royaume, à peine de concussion contre les percepteurs ; Art. 11. Que 
l’administration publique, en tout ce qui concerne l’agriculture, le commerce, l’industrie, les 
communications, l’instruction et les mœurs, sera confiée aux assemblées provinciales, de 
départements et municipalités, composées de membres librement élus par la généralité des 
citoyens ; Art. 12. Que la perception des impôts sera uniquement confiée à ces assemblées 
civiques, sans pouvoir être faite par aucun autre préposé, en vertu de quelque commission 
que ce puisse être ; Art. 13. Que la dette nationale sera consolidée, et qu’il sera pourvu aux 
moyens de l’acquitter, en tout ou en partie, par aliénation de fonds publics.
8_23 pdf version l’esquisse de declaration des droits du cahier primaire du tiers etat du dis-
trict des blanc-manteaux a paris[Parmi les vœux des rédacteurs, il y a celui] de déclarer solen-
nellement et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, qui sont: La 
liberté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son indépendance absol-
ue de toute autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, de parler, d’écrire d’im-
primer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui se seront ren-
dus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La propriété des biens qui doit 
être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne peut être enlevée à 
personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les besoins de l’Etat, en 
dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il sera formellement, dé-
claré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à chacun la conserva-
tion de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur la terre, il n’existe-
rait pas de puissances.
9_24 le projet de declaration de brissot de warville Privé par une circonstance singulière de 
l’honneur de siéger parmi vous, permettez-moi de vous écrire ce que je vous aurais dit, si 
j’avais été Membre de votre Assemblée. - Vos moments sont précieux; je n’en abuserai pas; 
je serai court. Aux hommes instruits les généralités suffisent. Vous êtes assemblés pour faire 
les Cahiers de Paris, et pour élire ses députés. Vous ne tomberez pas, je l’espère, dans l’er-
reur de plusieurs provinces; vous ne vous égarerez pas dans des détails inutiles; vous suivrez 
une marche systématique.  Quand on a sous les yeux la méthode adoptée dans les Consti-
tutions libres pour la discussion des affaires, on ne conçoit pas comment on persiste dans la 
routine des Cahiers, comment ça ne se borne pas à rassembler les Représentants de la Na-
tion, et par leur organe, à faire successivement des motions ou des pétitions, dont on circon-
scrit les objets? C’est la seule voie pour arriver à la réforme. Deux mille Cahiers contenant dix 
à douze mille articles, ne peuvent jamais conduire qu’à la confusion, qu’à rendre la réforme 
impraticable. - J’imagine donc que vous élaguerez de votre Cahier cette multitude de de-
mandes dont les autres sont surchargés et que vous les réserverez pour le tems où les bas-
es de notre Constitution seront posées, que vous bornerez enfin l’instruction de vos Députés 
aux quatre grands articles dont on doive s’occuper immédiatement.  Ces quatre grands arti-
cles sont :   1. L’organisation des États-Généraux de 1789, et la manière d’y délibérer  2. La 
déclaration de droits   3. La Constitution.  4. La consolidation de la dette, et les secours pro-
visoires pour la payer.  Article II.  De la Déclaration des Droits.  C’est un acte énonciatif des 
droits essentiels, inhérents aux hommes en société.  Cette Déclaration peut se renfermer 
dans cette ligne :  Tous les hommes sont nés libres et égaux en droits.  Ils sont libres et égaux 
en droits, et par conséquent tout pouvoir dérive d’eux.  Ils sont libres, et par conséquent ils 
ne peuvent être arrêtés qu’en vertu de la loi.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent im-
primer et publier leurs idées.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent s’assembler quand 
bon leur semble.  Ils sont libres, et par conséquent aucune loi ne peut être faite, aucun impôt 
levé, aucun emprunt ouvert sans leur consentement.  Ils sont libres, et par conséquent ils ont 
le droit d’assigner, de répartir, de vérifier l’emploi des fonds.  Ils sont libres, et par conséquent 
ils peuvent s’assembler en États Généraux, en tel tems, en tel lieu qu’ils le jugent convena-
ble, et indépendamment du pouvoir exécutif.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent 
revoir leur Constitution à telle époque qu’ils jugent à propos de fixer, convoquer des Assem-
blées extraordinaires.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent lier tout pouvoir, et aucun 
pouvoir ne peut les lier.  Il me semble que voilà les droits essentiellement inhérents à tous 
les Français, droits qui doivent servir de base à la Constitution. Votre arrêté pour vos députés 
ne doit pas s’étendre au-delà. Il doit les astreindre impérieusement à n’en changer ni en mod-
ifier aucun.  Il faut bien se garder surtout de faire, comme l’ont fait presque toutes les prov-
inces, de confondre avec cette déclaration de droits, la Constitution dont nous allons parler. 
La Constitution peut changer, jamais les droits ne peuvent varier.
10_25 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier de doleances du 
tiers etat de ka prevote et vicomte de paris hors les murs. SECTION II. Déclaration des 
droits. Nous demandons qu’il soit passe en loi fondamentale et constitutionnelle: Art. 
l. Que tous les hommes sont nés libres, et ont un droit égal à la sûreté et a la propriété de 
leur personne et de leurs biens. Liberté. Art. 2. Qu’en conséquence, nul citoyen ne peut être 
enlevé a ses juges naturels. Art. 3. Que nul ne peut être prive de sa liberty qu’en vertu d’or-
donnance de son juge compétent qui répondra des abus de l’autorité qui lui est confiée. Art. 
4. Qu’il est défendu, sous peine de punition corporelle, a toutes personnes d’attenter à la lib-
erté d’aucun citoyen, si ce n’est d’ordonnance de justice. Art. 5. Que toute personne qui aura 
sollicité ou signe ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel, ou autre ordre sembla-
ble de détention ou d’exil, sous quelque dénomination que ce soit, sera poursuivie devant les 
juges ordinaires el punie de peine grave. Art. 6. Que si les États généraux jugeant les empris-
onnements provisoires nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le dé-
tenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel, et que l’élar-
gissement provisoire sera toujours accorde, en fournissant caution, hors le cas de délit qui 
entraînerait peine corporelle. Art. 7. Qu’aucun décret de prise de corps ne sera prononcé que 
sur une accusation de crime emportant peine corporelle. Art. 8. Que nul citoyen ne sera con-
damné à aucune peine, sinon pour une violation grave du droit d’un autre homme, ou de celui 
de la société, et que cette violation sera déterminée par une loi précise et légalement promul-
guée. Art. 9. Qu’il est du droit naturel de tout citoyen de ne pouvoir être condamné en matière 
criminelle que sur la décision de ses pairs. Art. 10. Que nul ne peut être accusé, persécuté 
ni puni pour ses opinions et paroles, lorsqu’elles n’auront été accompagnées d’aucun acte 
tendant directement a l’exécution d’un crime condamné par la loi. Art. 11. Que le libre usage 
des moyens naturels de défense sera toujours réservé à l’accusé. Art. 12. Que tout citoyen, 
de quelque ordre ct classe qu’il soit, peut exercer librement telle profession, art, métier et 
commerce qu’il jugera à propos. Art. 13. Que toute violation du secret à la poste sera sévère-
ment proscrite et punie. Art. 14. Que tous les citoyens ont le droit de parler, d’écrire et d’im-
primer, ou de faire imprimer, sans être soumis à aucune peine, si ce n’est en cas de violation 
des droits d’autrui, déclarée telle par la loi. Art. 15. Que la servitude de la glèbe sera abolie. 
Art. 16. Que l’esclavage des noirs est contre le droit naturel. Art 17. Que la différence de re-
ligion, même entre les parties contractantes, ne peut être un obstacle à la liberté des mar-
iages ni a l’état civil des citoyens. Art. 18. Que les milices et classes forcées des matelots 
doivent être supprimées. Propriété. Art. 19. Que toute propriété est inviolable, en sorte que 
nul citoyen ne peut en être privé, même pour raison d’intérêt public, qu’il n’en soit préalable-
ment dédommagé, ce qui aura un effet rétroactif en faveur des propriétaires qui auraient été 
dépouilles de leurs biens sans en avoir été indemnisés. Art. 20. Que tous les droits qui n’ont 
jamais pu être une propriété, comme présentant une violation constante du droit naturel, se-
ront supprimés, ainsi que ceux qui, étant une propriété dans le principe, ont dû cesser de 
l’être par l’inexistence actuelle de la cause à laquelle ils étaient liés. Art. 21. Que les fonctions 
quelconques de la puissance publique, même les plus éminentes, n’étant confiées que pour 
l’intérêt de la nation, ne sont pas susceptibles de devenir une propriété, ni de créer au prof-
it des officiers qui en sont dépositaires, aucune espèce de droit qui puisse être opposé aux 
changements et à l’amélioration de 1’organisation publique juges nécessaires par la nation. 
Art. 22. Qu’à l’égard des propriétés fondées en titre, celles qui nuisent à l’intérêt public sont 
susceptibles de rachat. Art. 23. Que l’existence des capitaineries est contraire au droit de pro-
priété. Art. 24. Qu’il est libre à tout propriétaire et cultivateur de détruire sur ses terres toute 
espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 25. Que les corvées royales doivent être sup-
primées à jamais, et converties en une prestation en argent, qui sera acquittée par tous les 
ordres de l’État. Art. 26. Que les rivières navigables et grands chemins publics appartiennent, 
quant à l’usage, à la nation, et quant à la propriété n’appartiennent à personne. Art. 27. Que 
c’est un droit essentiel de tous les citoyens de pouvoir s’assembler, de faire des représenta-
tions et pétitions, et de nommer des délégués pour suivre l’effet de ces pétitions, tant auprès 
des États généraux qu’auprès du pouvoir exécutif.
11_26 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier general du tiers etat de la ville 
de paris. Déclaration des droits. Dans toute société politique tous les hommes sont égaux 
en droits. Les droits de la Nation seront établis et déclarés d’après les principes qui suivent : 
Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur. La volonté 
générale fait la loi; la force publique en assure l’exécution. La nation peut seule concéder le 
subside; elle a le droit d’en déterminer la quotité, d’en limiter la durée, d’en faire la répartition, 
d’en assigner l’emploi, d’en demander le compte, d’en exiger la publication. Les lois n’exist-
ent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sûreté, de sa personne. 
Tonte propriété est inviolable.  Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement 
légal. Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement. Tout citoyen a le 
droit d’être admis à tous les emplois, professions et dignités. La liberté naturelle, civile, reli-
gieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute_ au-
tre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses dis- cours, ses 
écrits, ses actions, en tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public et ne blessent pas les droits 
d’autrui. En conséquence de la Déclaration des droits de la Nation, nos représentants deman-
deront expressément l’abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité; de la 
servitude réelle en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée; de toutes commissions 
extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste; et de 
tous privilèges exclusifs, si ce n’est pour les inventeurs, à qui ils ne seront accordés que pour 
un temps déterminé. Par une suite de ces principes, la liberté dé la presse doit être accordée, 
sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits, que l’imprimeur en répondra, 
et que l’un et l’autre seront responsables des suites de la publication. La déclaration de ces 
droits naturels, civils et politiques, telle qu’elle sera arrêtée dans les États généraux, devien-
dra la charte nationale et la base du gouvernement français. </text>  
12_27 un deuxieme projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées sur l’utilité générale. « 
Tout homme naît avec des droits inaliénables ; tels sont le droit de propriété, le soin de son 
industrie, de toutes ses facultés; la recherche du bien-être et la résistance à l’oppression. « 
L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent les mêmes droits à la 
société. « Nul homme ne peut être inquiété ni pour sa religion, ni pour ses opinions, ni pour 
la Communication de ses pensées par la parole ; l’écriture ou l’impression à moins qu’il n’ait 
troublé par des Calomnies la paix des Citoyens.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à des 
lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement ap-
pliquées. « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. « Nul corps, nul indi-
vidu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. « Tout gouvernement a pour 
unique but le bien commun ; les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts 
et définis : nul corps et nul individu ne pouvant avoir une Autorité qui n’émane expressément 
de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être essentiellement exercé par des députés choisis 
dans tous les districts par des Elections libres, régulières et fréquents. « Le Pouvoir exécu-
tif étant exercé par le Roi dont la personne est sacrée, tous ses agents individuels ou collec-
tifs sont comptables et responsables à la nation quel qu’autorisation qu’ils ayant reçue.  « Le 
Pouvoir Judiciaire doit être borné à l’application de la Loi ; la procédure doit être publique et 
la distribution de la Justice facile et impartiale. « Les lois doivent être claires, précises, uni-
formes pour tous les citoyens. « Les subsides doivent être librement consentis et proportion-
nellement répartis. « Et comme l’introduction des abus et le droit des générations qui se suc-
cèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être indiqué des moyens 
constitutionnels qui assurent dans certains cas une convocation extraordinaire de représent-
ants dont le seul objet soit d’examiner et modifier, s’il le faut, la forme du Gouvernement. » 
13_28 une declaration selon les vœux du roi la seance royale. Les députés se sont rendus à 
l’heure indiquée au lieu ordinaire des séances. Une garde nombreuse entourait la salle; on 
avait établi des barrières ; dans les rues circonvoisines et sur l’avenue de Paris, on avait placé 
des détachements de gardes françaises et suisses, de gardes de la prévôté et de la 
maréchaussée. Les portes ayant été ouvertes, on a d’abord placé les deux ordres privilégiés. 
Les membres de l’Assemblée nationale ont été obligés d’attendre plus d’une heure, la plupart 
exposés à la pluie. L’Assemblée nationale a témoigné son mécontentement par des mur-
mures réitérés. Les deux secrétaires sont allés se plaindre de l’indécence d’une attente si 
longue. On proposait de se retirer. M. de Brézé est arrivé ; M. le président a dit qu’il se plaind-
rait au Roi du manquement des maîtres des cérémonies. Les membres de l’Assemblée na-
tionale sont entrés deux à deux, dans le plus profond silence, à dix heures et demie. L’entrée 
a été sévèrement interdite au public. Le Trône était placé dans le fond de la salle ; à droite 
était le clergé et à gauche la noblesse dans les deux côtés du milieu, jusqu’au fond, étaient 
les membres de l’Assemblée nationale ; les quatre hérauts et le roi d’armes étaient placés au 
milieu. Le trône était élevé sur une estrade qui occupait le fond de la salle jusqu’à la seconde 
colonne. Au bas de cette estrade, autour d’une table, se trouvaient rangés les ministres. Un 
seul tabouret était vacant : c était celui de M. Necker. Sur les onze heures, le Roi sortit de son 
château. La voiture du Roi était précédée et suivie de la fauconnerie, des pages, des écuyers, 
et i enfin des quatre compagnies des gardes du corps. Le Roi, accompagné des princes du 
sang, des ducs et pairs, des capitaines des gardes du corps, est entré dans la salle. A son ar-
rivée, les députés se lèvent et ils se replacent ensuite. Le Roi prononce un discours pour an-
noncer l’objet de la séance. Il est conçu en ces termes : Messieurs, je croyais avoir fait tout 
ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j’avais pris la résolution de 
vous rassembler, lorsque j’avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était 
entourée, lorsque j’étais allé, pour ainsi dire, au devant des vœux de la nation, en manifestant 
à l’avance ce que je voulais faire pour son bonheur. Il semblait que vous n’aviez qu’à finir mon 
ouvrage, et la nation attendait avec impatience ; le moment où, par le concours des vues bi-
enfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentants, elle allait jouir des 
prospérités que I cette union devait leur procurer.  Les États généraux sont ouverts depuis 
près de deux mois, et ils n’ont point pu encore s’entendre sur les préliminaires de leurs opéra-
tions. Une parfaite intelligence aurait dû naître du seul amour de la patrie, et une funeste di-
vision jette l’alarme dans tous les esprits. Je veux le croire, et j’aime à le penser, les Français 
ne sont pas changés. Mais, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère 
que le renouvellement des États généraux après un si long terme, l’agitation qui l’a précédé, 
le but de cette convocation, si différent de celui qui rassemblait vos ancêtres, les restrictions 
dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des op-
positions, des débats et des prétentions exagérées. Je dois au bien commun de mon 
royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. C’est dans cette 
résolution, Messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi ; c’est comme le 
père commun de tous mes sujets, c’est comme le défenseur des lois de mon royaume, que 
je viens en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y être portées. 
Mais, Messieurs, après avoir établi clairement les droits respectifs des différents ordres, j’at-
tends du zèle pour la patrie, des deux premiers ordres, j’attends de leur attachement pour ma 
personne, j’attends de la connaissance qu’ils ont des maux urgents de l’État, que dans les af-
faires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à i proposer une réunion d’avis et 
de sentiments que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, qui doit opérer le 
salut de l’État. Un des secrétaires d’État lit ensuite la déclaration suivante : Déclaration du 
Roi, concernant la présente tenue des États généraux. Art. 1er, Le Roi veut que l’ancienne 
distinction des trois ordres de l’État soit conservée en son entier, comme essentiellement 
liée à la constitution de son royaume ; que les députés librement élus par chacun des trois or-
dres, formant trois Chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l’approbation du souve-
rain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le 
corps des représentants de la nation. En conséquence, le Roi a déclaré nulles les délibéra-
tions prises par les députés de l’ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que celle qui au-
raient pu s’ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles. Art. 2. Sa Majesté déclare val-
ides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque Chambre, sur lesquels il ne s’est 
point élevé ou ne s’élèvera point de contestation ; ordonne Sa Majesté qu’il en sera donné 
communication respective entre les ordres. Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés 
dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué, 
pour la présente tenue des États généraux seulement, ainsi qu’il sera ci-après ordonné. Art. 
3. Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convoca-
tion et opposées à l’intérêt de l’État, les restrictions des pouvoirs qui, en gênant la liberté des 
députés aux États généraux, les empêcheraient d’adopter les formes de délibération prises 
séparément par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres. Art. 4. Si, contre 
les intentions du Roi, quelques-uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point 
s’écarter d’une forme de délibération quelconque, Sa Majesté laisse à leur conscience de 
considérer si les dispositions qu’elle va régler s’écartent de la lettre ou de l’esprit de l’engage-
ment qu’ils auront pris. Art. 5. Le Roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs man-
dats de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir ; mais Sa Majesté leur enjoint de 
rester, en attendant, aux États généraux pour assister à toutes les délibérations sur les affair-
es pressantes de l’État et y donner un avis consultatif. Art. 6. Sa Majesté déclare que, dans 
les tenues suivantes d’États généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou mandats puis-
sent être jamais considérés comme impératifs ; ils ne doivent être que de simples instruc-
tions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix. Art. 7. 
Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l’État, les trois ordres à se réunir pendant cette 
tenue d’État seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d’une utilité générale, 
veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé. Art. 8. Seront 
nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui re-
gardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à don-
ner aux prochains États généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et 
les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. Art. 9. Le consentement particulier 
du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la 
discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers. Art. 10. Les 
délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs contestés et sur lesquelles 
les parties intéressées se pourvoiraient aux États généraux, seront prises à la pluralité des 
suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l’un des trois ordres, réclamaient contre la 
délibération de l’Assemblée, l’affaire sera rapportée au Roi pour y être définitivement statué 
par Sa Majesté. Art. 11. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que 
les délibérations qu’ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des 
deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme. Art. 12. Les affaires qui 
auront été décidées dans les Assemblées des trois ordres réunis seront remises le lende-
main en délibération, si cent membres de l’Assemblée se réunissent pour en faire la de-
mande. Art 13. Le Roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la 
conciliation, les trois Chambres commencent à nommer séparément une commission com-
posée du nombre des députés qu’elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la dis-
tribution des bureaux de conférences qui devront traiter les différentes affaires. Art. 14. L’As-
semblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidents choisis par 
chacun des ordres et selon leur rang ordinaire. Art. 15. Le bon ordre, la décence et la liberté 
même des suffrages exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, 
qu’aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les États généraux, 
puisse assister à leurs délibérations, soit qu’ils les prennent en commun ou séparément. Le 
Roi reprend la parole : « J’ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les dif-
férents bienfaits que j’accorde à mes peuples. Ce n’est pas pour circonscrire votre zèle dans 
le cercle que je vais tracer, car j’adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera 
proposée par les États généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais Roi n’en a au-
tant fait pour aucune nation ; mais quelle autre peut l’avoir mieux mérité par ses sentiments 
que la nation française ! Je ne craindrai pas de l’exprimer; ceux qui, par des prétentions ex-
agérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l’effet de mes intentions 
paternelles, se rendraient indignes d’être regardés comme Français. » Ce discours est suivi 
de la lecture de la déclaration que voici : Déclaration des intentions du Roi. Art. Ier. Aucun nou-
vel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé par les lois sans 
le consentement des représentants de la nation. Art. 2. Les impositions nouvelles qui seront 
établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l’intervalle qui devra 
s’écouler jusqu’à l’époque de la tenue suivante des États généraux. Art. 3. Les emprunts pou-
vant devenir l’occasion nécessaire d’un accroissement d’impôts, aucun n’aura lieu sans Je 
consentement des États généraux, sous la condition toutefois, qu’en cas de guerre, ou d’au-
tre danger national, le souverain aura la faculté d’emprunter sans délai jusqu’à concurrence 
d’une somme de cent millions; car l’intention formelle du Roi est de ne jamais mettre le salut 
de son empire dans la dépendance de personne. Art. 4. Les États généraux examineront avec 
soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignements propres à les 
éclairer parfaitement. Art. 5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public 
chaque année, dans une forme proposée par les États généraux, et approuvée par Sa Majes-
té. Art. 6. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d’une manière 
fixe et invariable, et le Roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés 
à l’entretien de sa maison. Art. 7. Le Roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses 
dépenses de l’État, il lui soit indiqué par les États généraux les dispositions propres à remplir 
ce but, et Sa Majesté les adoptera, si elles s’accordent avec la dignité royale et la célérité in-
dispensable au service public. Art. 8. Les représentants d’une nation fidèle aux lois de l’hon-
neur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le Roi attend d’eux que 
la confiance des créanciers de l’État soit assurée et consolidée de la manière la plus authen-
tique. Art. 9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de 
renoncer à leurs privilèges pécuniaires, auront été réalisés par leurs délibérations, l’intention 
du Roi est de les sanctionner, et qu’il n’existe plus, dans le payement des contributions pécu-
niaires, aucune espèce de privilèges ou de distinctions. Art. 10. Le Roi veut que, pour consa-
crer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans tout le royaume, et qu’on 
réunisse cet impôt soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu’il soit 
enfin remplacé • de quelque manière, mais toujours d’après des proportions justes, égales, 
et sans distinction d’état, de rang et de naissance. Art. 11. Le Roi veut que le droit de franc-
fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l’État auront été mis dans 
une exacte balance. Art. 12. Toutes les propriétés sans exception seront constamment re-
spectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés les dîmes, 
cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et 
prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et fiefs, ou appartenant aux per-
sonnes. Art. 13. Les deux premiers ordres de l’État continueront à jouir de l’exemption des 
charges personnelles; mais le Roi approuvera que les États généraux s’occupent des moyens 
de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu’alors tous les ordres 
de l’État y soient assujettis également. Art. 14. L’intention de Sa Majesté est de déterminer, 
d’après l’avis des États généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront à 
l’avenir le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le 
droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par 
des services rendus au Roi et à l’État, se seraient montrés dignes de cette récompense. Art. 
15. Le Roi, désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d’une manière solide et 
durable, invite les États généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convena-
bles de concilier l’abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le main-
tien de la sûreté publique, et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager, dans cer-
tains cas, l’honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencements de 
sédition, soit pour garantir l’État des effets d’une intelligence criminelle avec les puissances 
étrangères. Art. 16. Les États généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moy-
en le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux 
mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 17. 11 sera établi, dans les diverses provinces ou 
généralités du royaume, des États provinciaux composés de deux dixièmes des membres du 
clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l’ordre épiscopal; de trois dixièmes 
de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état. Art. 18. Les mem-
bres de ces États provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure 
quelconque de propriétés sera nécessaire pour être électeur ou éligible. Art. 19. Les députés 
à ces États provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, privant l’usage ob-
servé dans les Assemblées provinciales, que ces États remplaceront. Art. 20. Une commis-
sion intermédiaire, choisie par ces États, administrera les affaires de la province pendant l’in-
tervalle d’une tenue à l’autre, et ces commissions intermédiaires, devenant seules 
responsables de leur, gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par 
elles ou par les États provinciaux. Art. 21. Les États généraux proposeront au Roi leurs vues 
pour toutes les autres parties de l’organisation intérieure des États provinciaux, et pour le 
choix des formes applicables à l’élection des membres de cette Assemblée. Art. 22. Indépen-
damment des objets d’administration dont les Assemblées provinciales sont (chargées, le 
Roi confiera aux États provinciaux l’administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de 
mendicité, des Enfants-trouvés; l’inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l’en-
tretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d’autres objets qui pourraient être 
administrés plus utilement par les provinces. Art. 23. Les contestations survenues dans les 
provinces où il existe d’anciens États, et les réclamations élevées contre la constitution de 
ces assemblées, devront fixer l’attention des États généraux; ils feront connaître à Sa Majes-
té les dispositions de justice et de sagesse qu’il est convenable d’adopter pour établir un or-
dre fixe dans l’administration de ces mêmes provinces. Art. 24. Le Roi invite les États 
généraux à s’occuper de la recherche des moyens propres à tirer je parti le plus avantageux 
des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu’il 
peut y avoir de plus convenable à faire, relativement aux domaines engagés. Art. 25. Les 
États généraux s’occuperont du projet conçu depuis longtemps par Sa Majesté, de porter les 
douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation 
intérieure des marchandises nationales ou étrangères. Art. 26. Sa Majesté désire que les 
fâcheux effets de l’impôt sur le sel et l’importance de ce revenu soient discutés soigneuse-
ment, et que dans toutes les suppositions on propose, au moins, des moyens d’en adoucir la 
perception. Art. 27. Sa Majesté veut aussi qu’on examine attentivement les avantages et les 
inconvénients des droits d’aides et autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité ab-
solue d’établir une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l’État. Art. 28. Selon 
le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, Sa Majesté exam-
inera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l’admin-
istration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles. Art. 29. Le 
Roi veut que les lois qu’il aura fait promulguer pendant la tenue et d’après l’avis ou selon le 
vœu des États généraux, n’éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun 
retardement ni aucun obstacle dans toute l’étendue de son royaume. Art. 30. Sa Majesté 
veut que l’usage de la corvée pour la confection et l’entretien des chemins soit entièrement 
et pour toujours aboli dans son royaume. Art. 31. Le Roi désire que l’abolition du droit de 
main-morte, dont Sa Majesté a donné l’exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la 
France, et qu’il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l’indemnité qui pourrait être due aux 
seigneurs en possession de ce droit. Art. 32. Sa Majesté fera connaître incessamment aux 
États généraux les règlements dont elle s’occupe pour restreindre les capitaineries, et don-
ner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un nou-
veau témoignage de son amour pour ses peuples. Art. 33. Le Roi invite les États généraux à 
considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s’occuper des moyens de concili-
er ce qui est dû à la défense de l’État avec les adoucissements que Sa Majesté désire pou-
voir procurer à ses sujets. Art. 34. Le Roi veut que toutes les dispositions d’ordre public et de 
bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité pendant 
la présente tenue des États généraux, celles entre autres relatives à la liberté personnelle, à 
l’égalité des contributions, à l’établissement des États provinciaux, ne puissent jamais être 
changés sans le consentement des trois ordres, pris séparément ; Sa Majesté les place à 
l’avance au rang des propriétés nationales, qu’elle veut mettre, comme toutes les autres pro-
priétés, sous la garde la plus assurée. Art. 35. Sa Majesté, après avoir appelé les États 
généraux à s’occuper, de concert avec elle, des grands objets d’utilité publique, et de tout ce 
qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la manière la plus expresse qu’elle 
-veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l’institution de l’armée, ainsi que 
toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les monarques français en ont con-
stamment joui. Le Roi, avant de se retirer, prononce un troisième discours que nous tran-
scrivons. Vous venez, Messieurs, d’entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues 
; elles sont conformes au vif désir que j’ai d’opérer le bien public ; et si, par une fatalité loin 
de ma pensée, vous m’abandonniez dans une si belle entreprise, seul, je ferai le bien de mes 
peuples ; seul, je me considérerai comme leur véritable représentant ; et connaissant vos 
cahiers, connaissant l’accord parfait qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes 
intentions bienfaisantes, j’aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie, et je 
marcherai vers le but auquel je veux atteindre avec tout le courage et la fermeté qu’il doit 
m’inspirer. Réfléchissez, Messieurs, qu’aucun de vos projets, aucune de vos dispositions ne 
peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos 
droits respectifs ; et tous les ordres de l’État peuvent se reposer sur mon équitable impartial-
ité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C’est moi, jusqu’à présent, qui 
fais tout le bonheur de mes peuples ; et il est rare peut-être que l’unique ambition d’un sou-
verain soit d’obtenir de ses sujets qu’ils s’entendent enfin pour accepter ses bienfaits. Je 
vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite, et de vous rendre demain matin cha-
cun dans les Chambres affectées à votre ordre, pour y reprendre vos séances. J’ordonne, en 
conséquence, au grand-maître des cérémonies de faire préparer les salles. Après le départ du 
Roi, les députés de la noblesse et une partie de ceux du clergé se retirent, tous les membres 
de l’Assemblée nationale et plusieurs curés restent immobiles à leur place. M. le comte de 
Mirabeau, élevant la voix le premier dit : J’avoue que ce que vous venez d’entendre pourrait 
être le salut de la patrie si les présents du despotisme n’étaient pas toujours dangereux. 
Quelle est cette insultante dictature? l’appareil des armes, la violation du temple national, 
pour vous commander d’être heureux? Qui vous fait ce commandement? Votre mandataire. 
Qui vous donne des lois impérieuses ? Votre mandataire, lui qui doit les recevoir de vous, de 
nous, Messieurs, qui sommes revêtus d’un sacerdoce politique et inviolable ; de nous enfin, 
de qui seuls vingt-cinq millions d’hommes attendent un bonheur certain, parce qu’il doit être 
consenti, donné et reçu par tous. Mais la liberté de vos délibérations est enchaînée, une force 
militaire environne l’Assemblée. Où sont les ennemis de la nation? Catilina est-il à nos portes? 
Je demande qu’en vous couvrant de votre dignité, de votre puissance législative, vous vous 
renfermiez dans la religion de votre serment ; il ne nous permet de nous séparer qu’après 
avoir fait la constitution.  Quelque temps après, le marquis de Brézé s’approche du président, 
et dit : Messieurs, vous avez entendu les intentions du Roi.  M. le comte de Mirabeau se lève 
avec le ton et les gestes de l’indignation, et répond ainsi: Oui, Monsieur, nous avons enten-
du les intentions qu’on a suggérées au Roi ; et vous, qui ne sauriez être son organe auprès 
des États généraux ; vous, qui n’avez ici ni place, ni droit de parler, vous n’êtes pas fait pour 
nous rappeler son discours. Cependant, pour éviter tout équivoque et tout délai, je déclare 
que si l’on vous a chargé de nous faire sortir d’ici, vous devez demander des ordres pour em-
ployer la force ; car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. 
D’une voix unanime les députés se sont écriés : Tel est le vœu de l’Assemblée.  Le grand-maî-
tre des cérémonies se retire.  Un morne silence règne dans l’Assemblée. </text>     
14_29 le project de declaration de servan. Projet de déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, par M. de Servan, avocat au parlement de Grenoble. Art. 1. Toute société civile est le 
produit d’une convention entre tous ses membres, et jamais celui de la force ; Art. 2. Le con-
trat social, qui constitue la société civile, n’est et ne peut être que l’union de tous pour l’avan-
tage de chacun; Art. 3. Ce qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par la vo-
lonté générale, laquelle est la seule véritable loi. Art. 4. Nul membre de la société civile n’est 
obligé d’obéir à d’autre autorité qu’à celle de la loi. Art. 5. La loi, par rapport à la société civile, 
n’étant que la volonté générale, la puissance législative appartient originairement à tous. Art. 
6. Quand même que cette puissance ne peut être convenablement exercée par tous, elle ne 
peut être irrévocablement aliénée par eux. Art. 7. La puissance législative ne peut être con-
fiée par la nation à des représentants que sous des conditions exactement relatives à l’objet 
de l’établissement de toute société civile. Art. 8. L’objet de la société civile peut se réduire à 
la liberté civile, laquelle est le pouvoir que chaque citoyen a d’exercer toutes ses facultés dans 
toute l’étendue qui n’est pas interdite par la loi. Art. 9. Les facultés du citoyen se réduisent à 
disposer de ses pensées, de sa personne et de ses propriétés. Art. 10. Toute vraie législation 
n’est qu’un système de lois qui doivent se rapporter et tendre à la liberté civile, comme à leur 
centre commun à leur centre commun. Art. 11. Les lois politiques ou constitutives conduisent 
à la liberté civile, lorsque la puissance législative est instituée de manière à connaître et vou-
loir le bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant jamais de pouvoir pour faire 
obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer. Les lois civiles conduisent à la liberté civ-
ile, lorsqu’après avoir borné l’usage indéfini de la propriété, sous tous les points seulement 
qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison de chaque homme. Les 
lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme innocent peut agir sans 
craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut être jugé sans craindre 
un châtiment excessif. Les lois religieuses sont conformes à la liberté civile, lorsque, pre-
scrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des hommes, par 
le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires pour affermir 
les préceptes de la morale. Enfin les lois, surtout de l’opinion, maintiennent la liberté civile, 
lorsque, dans les actions où les lois positives n’ont rien voulu prescrire, chacun se dirige vers 
le bien public par la loi seule de l’opinion, qui châtie par la honte et récompense par l’estime. 
Art. 12. D’après ces principes, dans toute société civile légitimement gouvernée, tout citoy-
en doit être libre de communiquer et publier ses pensées sur les objets qui ne sont point in-
terdits par les lois. Tout citoyen doit être libre de disposer et de sa personne, de ses actions, 
de toutes les manières que les lois n’ont pas défendues. Tout citoyen sera libre de jouir de sa 
propriété dans toute l’étendue que les lois lui auront laissée. Art. 13. Les droits de l’homme 
et du citoyen deviendraient illusoires dans la société civile, si tous les membres ne veillaient 
en commun à leur maintien ; et tous, par conséquent, doivent être libres de former des As-
semblées nationales, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants, pour veiller à la con-
servation de leurs droits. La liberté de former des Assemblées nationales doit être regardée 
comme le premier garant de la liberté civile. </text>   
16_30 un projet de constitution soumis a l’assemblee nationale ver 2. Art. 1er. La liberté 
légale étant l’attribut essentiel et le droit inaliénable de toute société politique, les États-
Généraux déclarent, que la nation française est éminemment libre et indépendante de toute 
autorité, pactes, tributs, lois, statuts qu’elle ne consentirait point à l’avenir. Art. 2. Que la vo-
lonté générale est que les provinces et pays composant l’empire français soient soumis à un 
gouvernement monarchique, sans altération ni dérogation aux principes et aux droits nation-
aux qui constituent un tel gouvernement. Art. 3. Que la nation a seule le droit et confère à des 
représentants l’exercice du pouvoir législatif, conjointement avec le Roi. Art. 4. Que le Roi et 
ses successeurs légitimes en ligne directe sont et seront personne sacrée et inviolable, chef 
suprême de la nation, dépositaire inamovible de la puissance royale, ayant indivisiblement le 
pouvoir de gouverner et administrer l’État, conformément aux lois proposées, consenties et 
promulguées en l’assemblée des États généraux, ayant spécialement le droit de commuer 
et remettre les peines encourues par les coupables, de distribuer les dignités et emplois ec-
clésiastiques, civils et militaires, de rendre et faire rendre la justice dans les tribunaux légale-
ment établis, de pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de l’empire, de déclarer la guerre, 
faire la paix, contracter des alliances, et d’avoir dans toutes les parties de l’administration civ-
ile et politique, une autorité légale, ponctuellement obéie, sous les peines prononcées, ou 
qui seront prononcées par les lois. Art. 5. Qu’aucune personne, prince ou magistrat, autres 
que les représentants de la nation assemblés, n’ont le droit et le pouvoir d’arrêter et propos-
er au Roi aucune contribution, lois, statuts, création, réformation et suppression des tribu-
naux, ou de consentir et de sanctionner de tels actes, dans le cas où ils seraient proposés 
par le Roi. Art. 6. Que tous les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent être essentiellement 
et continuellement employés à protéger la vie, la liberté, l’honneur et la propriété de tous les 
citoyens ; de sorte que chacun ne soit responsable de sa conduite qu’aux lois, et n’ait à red-
outer, dans aucun cas, le pouvoir arbitraire d’aucun magistrat ou agent de la puissance ex-
écutive. Art. 7. Que tout abus d’autorité, déni de justice, interprétation arbitraire, et inexécu-
tion des lois par les administrateurs et magistrats individuels ou collectifs, soient dénoncés 
aux États-Généraux, lesquels, après avoir admis l’accusation et les informations, arrêteront 
et proposeront au Roi le renvoi de l’instruction et jugement à tel tribunal qu’ils aviseront. Art. 
8. Que tout accusé doit être jugé, coupable ou non coupable, par ses pairs, avant que le tribu-
nal devant lequel il est traduit, puisse prononcer une peine. Art. 9. Qu’il est libre à tout citoyen 
de publier, pour sa propre défense ou pour l’instruction publique, tout ce qu’il avisera, en de-
meurant responsable de ses écrits. Art. 10. Qu’aucune considération politique, aucun besoin 
ou service public ne pouvant prévaloir sur le droit que tout homme a à sa propre subsistance, 
ceux dépourvus de toute propriété, tels que les manœuvres et journaliers, ne peuvent être 
soumis à aucune contribution personnelle. Art. 11. Que tous les impôts doivent être mesurés 
sur les besoins effectifs de l’Etat, et également supportés par tous les citoyens, proportion-
nellement à leur fortune, sans distinction ni privilège pour qui que ce soit. Art. 12. Que toutes 
les recettes et dépenses de l’État doivent être inspectées et vérifiés, par les représentants 
de la nation Art. 13. Qu’aucun impôt ne peut être établi pour un plus long terme que deux an-
nées, et qu’il cessera de droit et de fait au jour indiqué pour une nouvelle séance des États-
Généraux, s’ils n’étoient effectivement assemblés au jour indiqué. Art. 14. Qu’il ne peut être 
établi ni toléré à la charge de la nation, aucun emploi inutile, aucun droit abusif. Art. 15 Que 
tous les citoyens, de quelque rang et condition qu’ils soient, ont droit à toute profession et 
industrie légitimes, et peuvent être promus aux honneurs et dignités ecclésiastiques, civils 
et militaires, proportionnellement à leurs mérites, talents et services. Art. 16. Que l’organi-
sation des assemblées nationales, paroissiales, municipales, provinciales et États-Généraux, 
leur police, la forme des élections, la durée des séances, leur retour périodique ou leur per-
manence, seront déterminés par les représentants de la nation en la présente session, sauf 
la sanction royale. Art. 17. Que l’intérêt générale exige la confection d’un code national, civil et 
criminel, dans lequel seront classés tous les droits et actions civils, les délits et les peines, les 
formes de procédure, instruction et jugement en matière civile et criminelle, et que les lois 
pénales soient conséquentes aux mœurs, aux lumières et à l’humanité de la nation. Art. 18. 
Qu’aucune troupe militaire ne peut être employée, même en cas d’émeute, contre le peu-
ple, que sur la réquisition d’un magistrat civil, ou d’après une proclamation royale, scellée et 
contresignée par le chancelier. Art. 19. Que les principes élémentaires de la législation et les 
droits constitutifs de la nation seront professés et enseignés dans tous les collèges et mai-
sons d’éducation. Art. 20. Que la présente déclaration soit lue dans toutes les paroisses, au 
son des cloches, le premier jour de chaque année, et imprimée dans tous les livres de prières.
17_31 un projet de declaration anonyme. L’homme dans l’état de nature avait droit d’user et 
usait indifféremment de toutes les productions des sols qu’il habitait; il n’était  I.  Je m’étais 
proposé d’établir les rapports et les devoirs des êtres entr’eux. Des occupations particulières 
ne m’ayant pas permis de compléter cet Ouvrage, j’ai cru que, dans un moment ou tous les 
esprits sont tournés vers ces objets, quelques réflexions sur les différentes constitutions des 
Gouvernements pourraient être utiles à mes Compatriotes.  II.  L’Être sensible est plus aisé à 
concevoir qu’à définir. Néanmoins pour fixer autant qu’il est en nous nos idées sur l’acception 
de ce mot, nous dirons que l’être sensible est celui qui est pourvu d’organes, tels l’ouïe, tels 
la vue, tels le tact ou autres équivalents, à l’aide desquels il reçoit les impressions des objets 
qui l’environnent. D’après cela l’on conçoit qu’il peut y avoir un nombre indéfini d’êtres de ce 
genre, puisque le plus ou moins grand nombre d’organes, leurs formes plus ou moins 
variées, leur plus ou moins d’intensité, leur plus ou moins de délicatesse, feront autant d’es-
pèces différentes que l’on peut supposer de modifications diverses dans leurs combinaisons; 
mais quelques diversifiés que l’on les suppose, les principes que nous nous proposons 
d’établir leur seront applicables à tous.  III.  Il est de l’essence de l’être sensible de recherch-
er les objets qui lui procurent des impressions agréables, et de fuir ceux qui lui en font éprou-
ver de désagréables, parce que l’essence d’un être est ce sans quoi on ne peut le concevoir 
; or, on ne peut concevoir un être sentant qui recherche ce qui lui fait de la peine et qui fuit ce 
qui lui fait plaisir. Cela implique contradiction, et par là même est inconcevable.  IV.  Il est de 
l’essence de l’être sensible de tendre à sa conservation et à son bonheur, et de faire tout ce 
qui est en lui pour cela; parce que, par sa constitution, il ne peut cesser d’être sans un 
dérangement considérable dans son organisation, et ce dérangement ne peut se faire sans 
douleur : or, comme nous avons démontré ci-dessus, qu’il est de son essence de fuir la 
douleur et de rechercher le plaisir, il en résulte qu’il est de son essence d’employer toutes ses 
forces et toute son activité à se conserver, et se rendre heureux.  La douleur et le plaisir étant 
les grands moyens employés par la nature pour perpétuer et conserver ses productions.  V. 
Étant de l’essence de l’être sensible de se conserver et de se rendre heureux; il a donc es-
sentiellement droit à ce qu’il juge nécessaire à l’un et à l’autre, parce qu’ayant droit à la fin, il 
doit avoir droit aux moyens.  VI.  Dans l’état de nature, l’être sensible peut seul être juge de 
ce qui lui est agréable ou désagréable, de ce qui lui est utile ou nuisible; parce que lui seul 
peut apprécier et juger l’effet que lui font les impressions des objets qui l’environnent; et 
nous avons établi plus haut qu’il doit essentiellement se conduire d’après le plaisir ou la 
douleur que lui font ces impressions : d’où il résulte qu’il ne peut dépendre que de lui-même, 
et tout être qui ne dépend que de lui est essentiellement libre.  VII.  Ce droit de juger seul des 
impressions qu’il reçoit, constitue ce que j’appelle liberté (car on ne peut en concevoir d’au-
tre que celle d’un être qui n’est assujetti à d’autres impulsions que celles de ses sens); il tient 
à l’essence de l’être, il en est donc inséparable et indivisible; conséquemment il est inaliéna-
ble, imprescriptible et incessible.  VIII.  L’être sensible devant par essence veiller à sa conser-
vation et à son bonheur, doit user de tout ce qu’il juge nécessaire à l’un et à l’autre (c’est ce 
qui constitue ce que j’appelle droit), parce qu’autrement il cesserait volontairement d’exister; 
ce qui serait contradictoire avec son essence.  De ces maximes dérivent tous les droits des 
êtres, nous allons le prouver en prenant l’homme pour exemple. Dans l’inaction avait autant 
de droit par l’état de nature aux productions de ce sol que celui qui l’avait travaillé; ce dernier 
n’a cependant pu tranquillement se voir enlever le fruit de ses peines; de-là est résulté un 
combat. (C’est l’origine de la guerre.) État qui n’est pas plus naturel à l’homme (malgré l’opin-
ion de quelques Auteurs), qu’aux autres animaux. Les lions n’attaquent pas les lions. Au con-
traire, nous voyons tous les êtres avoir une prédilection pour ceux de leur espèce, et cette loi 
générale n’est contrariée que par quelques circonstances particulières.   Le combat étant 
l’unique voie de décider les querelles, elles l’ont toujours été en faveur de la force et de 
l’adresse. (Ce ne serait que par cas fortuit que l’équité s’y serait trouvée réunie.) Il n’est resté 
de ressource au vaincu, pour pouvoir user de ses droits, que de chercher à multiplier ses forc-
es pour obtenir, sinon la prépondérance, du moins l’égalité. 11 n’a pu y parvenir que par une 
association : de-là l’origine des sociétés. Nous ne nous occuperons pas à de vaines conjec-
tures pour établir, si elles ont été la suite de l’attrait des sexes, si elles ont eu pour base la ten-
dresse paternelle et le respect filial, si, etc. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elles sont nées du 
besoin; l’esprit d’indépendance si naturel à l’homme, nous est un sûr garant qu’il n’y a que 
l’impérieuse nécessité qui ait pu le contraindre à se soumettre à des lois.  Ayant établi que le 
besoin est la source de toute société, examinons quel est, et quel a dû être le contrat d’asso-
ciation.  Il a dû avoir pour but l’emploi de toutes les forces, et de tous les moyens de la masse 
des coassociés, pour le plus grand bien de chacun des membres. Il a donc fallu que chacun 
des individus de l’association se soit engagé à aider de tout son pouvoir, soit le corps général 
des associés, soit chacun des membres en particulier dans les circonstances où il en serait 
requis; et par réciprocité, que le corps général de la société, et chaque membre en particuli-
er, se soient engagés à l’aider et le secourir dans ses besoins; il a fallu que chacun des asso-
ciés renonçât en faveur de ses coassociés à ses droits sur la propriété générale de l’associa-
tion, pour en acquérir un plus grand, et un exclusif sur une partie. Il a fallu qu’il y eût une 
volonté générale qui dirigeât la totalité des forces vers l’intérêt commun : il a fallu que chaque 
individu de l’association fût soumis à cette volonté générale.  Cette volonté générale à 
laquelle chacun est obligé de se soumettre, ne peut être que le résultat de la volonté de tous 
: c’est ce que j’appelle loi.  La loi ne peut se faire que par un consentement et un engagement 
expresse de tous les intéressés, parce que tous les êtres étant essentiellement libres, ne 
peuvent être tenus de l’exécution d’aucuns statuts, qu’ils n’y aient acquiescé et qu’ils ne s’y 
soient soumis.  La volonté générale doit tendre infailliblement vers l’intérêt public, puisqu’elle 
n’est, comme nous l’avons vu, que la réunion des volontés particulières, et qu’il est contre 
l’essence d’un être de chercher à se nuire. Ce qu’il faudrait cependant admettre si l’on vou-
lait qu’il fût possible que la volonté générale s’écartât de ce but.  Il résulte de ce que nous 
avons dit précédemment, que l’homme est essentiellement libre, que sa liberté est inaliéna-
ble.  Que le bien public est la base et le but de toute association légitime.  Que le besoin seul 
a pu engager l’homme à se soumettre à la loi.  Que cet assujettissement n’est point contrai-
re à sa liberté, parce qu’il a concouru à la formation de la loi, ou y a donné son consentement; 
que par là elle est devenue la volonté.  Qu’il trouve dans la jouissance paisible et assurée de 
ses droits, au-delà de l’équivalent des sacrifices qu’il fait à l’association.  De ces principes 
naissent nos idées de juste et d’injuste : car rien n’est l’un ou l’autre que relativement.  Dans 
l’état de nature, l’individu n’ayant d’autres devoirs que celui de sa conservation, tout ce qui 
contribue à son avantage est juste pour lui, même en lésant les intérêts d’autrui.  Il en est au-
trement dans l’état social où le bien public devient le premier devoir, puisque c’est la base du 
contrat d’association.  Ainsi tout ce qui contribue au bien général sans léser l’intérêt particu-
lier, est souverainement juste.  Ce qui contribue au bien général, même en lésant l’intérêt par-
ticulier, sitôt qu’il sera constant qu’il n’y avait pas d’autres moyens, devient juste.  Ce qui con-
tribue au bien particulier sans léser le général est juste.  Mais ce qui contribue au bien 
particulier en lésant l’intérêt général, par là même devient injuste, puisque le premier devoir 
d’une société est de sacrifier les considérations particulières à l’intérêt public.  Les bonnes 
lois sont donc celles qui concilient l’intérêt particulier avec l’intérêt général, et la meilleure 
possible serait celle qui les identifierait.  Les plus imparfaites de toutes les lois sont donc 
celles qui mettent l’intérêt général en opposition avec le particulier, d’où il résulte un choc 
continuel entre toutes les parties de l’association : ce qui constitue une guerre intestine dans 
l’état; d’où nait le désir dans chaque individu de voir l’association se dissoudre au plutôt : aus-
si, ne faut-il qu’une légère commotion pour anéantir un pareil Gouvernement. Nous appelions 
lois naturelles celles qui prennent leurs sources dans l’essence de la chose; et lois positives 
celles qui sont d’institution humaine.  D’où il résulte que plus les lois positives auront d’anal-
ogie avec les lois naturelles, plus leur exécution sera facile et assurée. Et réciproquement 
plus elles s’en écarteront, plus leur observation deviendra pénible et incertaine. Et enfin, que 
si on les met en opposition, celles qui tiennent à l’essence de l’être auront certainement la 
prépondérance.  Un statut ne peut être obligatoire pour une société, qu’autant que chacun 
des individus qui la composent y ont donné leur assentiment après un examen libre et ré-
fléchi, parce que si, après l’examen, ils n’étaient pas libres dans la détermination, ce statut 
cesserait d’être leur opinion et leur volonté, par là même il cesserait d’être loi; par là même il 
cesserait d’être obligatoire, ayant établi que le consentement libre est de l’essence de la loi. 
Il faut également le consentement de tous, parce qu’aucun individu ne peut être engagé que 
par sa volonté; et que s’il n’a pas donné son consentement à la loi, rien ne constate que ce 
soit sa volonté (à plus forte raison s’il a protesté).  J’appelle Souverain celui qui a droit de faire 
la loi : et d’après sa définition, elle ne peut exister que par le consentement de tous les asso-
ciés; d’où il résulte que le Souverain n’est et ne peut être que le Corps entier de la Nation.  Le 
droit législatif est incessible et inaliénable ; car autrement ce serait s’engager à l’exécution de 
choses que l’on ne connaîtrait pas, conséquemment auxquelles on n’a pu donner son con-
sentement : d’où il résulterait que la loi cesserait d’être le consentement de tous; ce qui 
équivaut à cesser d’être loi. Ce serait s’engager à l’exécution de choses qui pourraient être 
nuisibles à l’individu qui serait engagé; ce qui serait contre l’essence de l’être, puisqu’il s’en-
gagerait à se nuire.   Ayant prouvé que la loi est le consentement de tous; que la volonté de 
tous doit nécessairement tendre vers le bien public; que le bien public est la base et le but de 
toute association; que toutes considérations particulières doivent être sacrifiées à l’intérêt 
général, il faut donc, lorsqu’on voudra faire des lois, une assemblée de tous les associés, 
dans laquelle ils examineront mûrement et délibéreront librement sur ce qui peut leur être 
plus ou moins avantageux, pour ensuite de la décision être rédige des statuts ou lois que cha-
cun des associés s’engagera d’observer.  Il est nécessaire que la prépondérance des voix 
dans ces assemblées puissent opérer décision, parce que, si l’unanimité était requise, il en 
résulterait que souvent par la mauvaise volonté, par le caprice ou l’ignorance de quelques in-
dividus, les Règlements les plus sages seraient rejetés, et le bien général devant toujours 
l’emporter sur l’intérêt particulier, l’équité veut que dans ces cas la décision de la pluralité 
fasse loi, sauf aux opposants à renoncer à l’association, s’ils le jugent à propos.   Cette 
prépondérance doit néanmoins être soumise à des règles; car nous ne pouvons nous taire 
qu’il arrive fréquemment que la pluralité n’embrasse point le parti le plus avantageux : ainsi, 
la prudence veut que, plus l’objet sur lequel on se propose de statuer est important, plus ce-
tte prépondérance doit être considérable.  Les grands moyens du despotisme sont les 
troupes, comme faisant la partie active de la force nationale; et l’argent comme procurant les 
troupes. Ainsi, si le Magistrat peut en diriger l’effort et en augmenter la force à son gré; s’il 
peut déterminer la quotité et l’emploi de l’impôt, dès-lors il ne lui manque que la volonté 
d’être despote pour le devenir : car, il n’a qu’à augmenter le nombre des troupes jusqu’à ce 
qu’elles soient parvenues au degré de force nécessaire pour asservir la Nation, et elle sera 
asservie par un seul acte de sa volonté.   Qu’elle est la Nation qui ne tremblât de voir sa con-
stitution, et conséquemment sa prospérité assise sur une pareille base?  Sans vouloir faire 
l’application à aucunes, nous pouvons cependant dire qu’il en est peu dont la constitution pu-
isse les rassurer sur de pareilles appréhensions.  Mais, au reste, nous ne nous occuperons 
pas de ce qui est : nous allons essayer d’établir ce qui devrait être.  Une Nation soigneuse du 
maintien de sa constitution, doit veiller à ce que son Magistrat ne puisse jamais s’arroger le 
droit de commenter, de restreindre, d’amplier, de suppléer et de suspendre l’effet des lois, à 
plus forte raison d’en créer de nouvelles :  A ce qu’il ne puisse asseoir et percevoir d’impôt 
que de son consentement; à ce qu’il ne puisse en changer l’emploi, à ne lui accorder que 
ceux nécessaires aux frais de l’Administration; tout excédent étant un moyen inutile et dan-
gereux, mis entre ses mains :  A ce que l’emploi des troupes soit déterminément fixé à main-
tenir les droits de la Nation vis-à-vis les Nations étrangères; à ce qu’elles ne puissent dans au-
cun cas être dirigées contre les citoyens, ne pouvant y avoir aucunes circonstances dans un 
Gouvernement où le Magistrat ait besoin de ce degré de force pour le maintien des lois :   A 
ce que les actes de la Souveraineté soient fréquents; car ils sont à la chose publique ce qu’est 
l’œil du maître dans les affaires particulières :  A ce que ces actes soient indépendants de la 
volonté et de l’influence du Magistrat.  Ces causes principales sont incontestablement celles 
dont l’action est la plus prompte et la plus marquée sur les constitutions : néanmoins il en ex-
iste d’autres dont les effets, quoique moins rapides et moins frappants, ne laissent pas que 
d’être aussi réels; tels, l’éducation, les mœurs, la Religion, le luxe, etc. Mais pour éviter la 
confusion et l’obscurité qui naîtraient nécessairement d’un examen de l’ensemble de ces 
matières, nous les traiterons chacunes séparément.  </text>
18_32 le projet de declaration de terme. Des droits de l’homme dérivent les droits du citoyen 
et ses devoirs.  Le rapport parfait, l’accord des droits et des devoirs du citoyen avec la morale 
chrétienne et le caractère national français, présentent la base la plus étendue et la plus 
solide, sur laquelle ne puisse jamais porter l’édifice des lois.  L’avantage de leur union est in-
calculable, et leur chaîne conduite jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social fixerait à 
jamais le bonheur de la Nation et là gloire du Monarque qui l’a provoqué et le désire.  Mais 
malheureusement hélas! les droits naturels de l’homme sont à peine sortis de l’oubli! Le 
principe sur lequel reposent ces droits, a resté ignoré et méconnu; et cependant, marqué au 
coin de la nature, comme elle en évidence, ce principe est simple, unique, invariable, incon-
testable, universelle.  C’est en partant d’un tel principe, que d’inductions en inductions et par 
des conséquences absolues, je me propose d’établir les droits de l’homme et du citoyen. 
Ces conséquences non moins fécondes qu’heureuses, applicables à tout bon gouvernement 
s’adaptent d’elles-mêmes à celui qui convient à la Nation, afin de rendre le peuple Français le 
premier et le modèle des Peuples, et ses Rois, les Rois les plus puissants et les plus heureux 
qui jamais aient régné.  Si la nature qui a placé l’existence de l’homme sous la sauve garde 
du plaisir et de la douleur, a imprimé évidemment en lui le vœu qu’elle a qu’il se conserve et 
améliore son sort; si elle le contraint à remplir ce vœu qu’elle lui imprime, de manière que 
l’homme soit récompensé par le plaisir qu’il goûte, s’il y satisfait; et qu’il soit puni par la 
douleur qu’il ressent, s’il s’en écarte, c’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible 
que le droit que l’homme tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pour-
voir à ses divers besoins.  Mais si l’homme, à raison de sa faiblesse individuelle, relativement 
à ses besoins, aux périls où l’exposent la force supérieure et la férocité de certains animaux, 
les intempéries de l’air, les accidents des saisons, les maladies et les divers périodes de sa 
vie; l’homme dénué du secours de son semblable, ne peut que difficilement s’assurer des 
moyens de conserver, de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à ses divers be-
soins; - la nature engage donc l’homme si elle ne le nécessite, à unir ses forces à celles de 
son semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union, un usage plus libre, plus as-
suré et plus étendu de leurs facultés respectives.  Si c’est pour se procurer mutuellement par 
leur union un usage plus libre, plus assuré et plus étendu de leurs facultés respectives, que 
les hommes s’unissent et se lient en société - l’objet suprême, le but absolu de toute société 
doit donc être de maintenir et de protéger les intérêts et les droits particuliers de chaque 
membre, de faire qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur sont 
propres et qui peuvent résulter d’une union réciproque.  Si l’objet suprême et le but absolu 
de toute société doit être de maintenir et de protéger ses intérêts et les droits particuliers de 
chaque membre, de faire qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur 
sont propres et qui peuvent résulter d’une union réciproque, - les intérêts et les droits respec-
tifs des membres qui composent une société, doivent donc servir de fondement et de base 
aux conventions nécessaires pour asseoir une bonne constitution, c’est-à-dire pour établir 
dans la société une garantie réciproque entre les hommes qui la forment, de la faculté que 
chacun d’eux peut avoir d’opérer son bien-être et son bonheur, de manière que dans l’exer-
cice qu’ils en font, ils ne s’entre-nuisent, ni ne s’entrechoquent.  Si les intérêts et les droits 
respectifs des membres qui composent une société doivent servir de base aux conventions 
nécessaires pour asseoir une bonne constitution, - il est de nécessité et il importe donc, non 
seulement de consulter les volontés particulières, mais encore de connaître, de rapprocher, 
d’apprécier, de peser les intérêts divers, afin de déterminer le moyen, et le degré de force 
publique nécessaire pour protéger et défendre de toute atteinte les intérêts communs et 
privés.  1. Ainsi le droit du citoyen est de concourir non seulement pour déterminer, aviser, ap-
prouver et consentir les conventions ou lois qui doivent fixer les rapports divers qu’ont entre 
eux les membres d’une société, de leur en garantir également et réciproquement le libre ex-
ercice et l’usage, mais encore à les changer, à les modifier ces conventions, selon qu’il est 
jugé utile à la société et à ses membres.  2. Le droit du citoyen est de concourir non seule-
ment aux conventions ou lois qui peuvent tendre à multiplier et accroître les avantages de la 
société, à perfectionner les moyens desquels ils peuvent résulter, à en régler l’administration 
et l’emploi; mais encore à s’en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Le droit du citoyen 
est de concourir non seulement aux conventions ou lois qui doivent constituer un degré de 
force publique suffisante pour assurer complètement, soit au dedans, soit au dehors, les 
droits d’un chacun; à celles qui doivent confier, déterminer et limiter l’existence de la force 
publique, pour qu’elle ne puisse point en abuser au préjudice des intérêts et des droits du ci-
toyen, mais encore aux conventions, suivant lesquelles doivent être choisis, désignés, étab-
lis, révoqués, punis les dépositaires de cette force publique, toutes les fois qu’ils la dé-
tournent de l’objet pour lequel elle a été constituée (l’utilité publique) et qu’ils en abusent en 
tournant d’une manière contraire et opposée à l’objet et au but de l’association, les moyens 
qu’elle fournit pour son maintien et sa défense.  D’un autre côté, si tel est le succès du gou-
vernement, que conformément au but qu’il doit avoir, il procure à l’homme dans l’état social,, 
un exercice plus libre, plus assuré, plus étendu de ses droits naturels; ayant le plus grand in-
térêt que la société de laquelle il est membre, soit conservée, qu’elle soit nantie d’une force 
publique suffisante, qui en maintenant le corps entier de la société, protège également et 
mette à l’abri d’atteinte l’intégrité des droits de chaque Membre, sa personne, ses biens, ses 
moyens et facultés; - chaque citoyen participant ainsi aux avantages de la société, suivant 
l’étendue plus ou moins grande des facultés et des moyens de bien-être qui sont en sa pos-
session, et desquels la société lui garantit la propriété et l’usage; chaque citoyen doit donc 
contribuer aux besoins de la société proportionnellement à ses forces, à ses moyens et fac-
ultés.  Enfin par un effet de la liaison intime des droits de l’homme avec ses devoirs, si tout 
citoyen a le droit, comme le désir de conserver hors d’atteinte, sa vie, sa liberté, ses facultés, 
ses biens, ses richesses; - tout citoyen doit donc respecter la vie, la liberté, les facultés, les 
biens, les richesses de ses concitoyens; il y a plus : si la faiblesse individuelle de l’homme le 
met en général dans la dépendance-des services d’autrui; -dans le cas qu’il en ait reçus, c’est 
un devoir pour lui de les reconnaître, s’il en a l’occasion et le pouvoir; - dans le cas contraire, 
il lui importe d’aller au-devant de ses besoins à venir, et son intérêt doit l’engager à prévenir 
par ses services ceux de ses semblables qui sont en péril ou qui souffrent, parce que jamais 
l’homme n’en est pleinement à l’abri. - S’il était nécessaire d’en produire des preuves, les cir-
constances actuelles n’en fourniraient sans doute que trop d’exemples.  RÉSUMÉ  L’homme 
placé par la nature sous la sauvegarde du plaisir et de la douleur, est sans cesse contraint par 
la douleur, excité par le plaisir, à vouloir conserver son existence, et satisfaire à ses besoins : 
cette volonté, principe de toutes ses actions et de toutes ses démarches, ne l’abandonne ja-
mais; il est impossible qu’il s’en dépouille. C’est donc un droit à jamais inviolable et impre-
scriptible, que le droit que l’homme tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, 
et de pourvoir à ses besoins.  Mais la faiblesse individuelle de l’homme, relativement à ses 
besoins, et aux périls qui l’environnent, ne lui offrant que des moyens peu faciles de se défen-
dre des uns et de pourvoir aux autres, un égal et même intérêt doit porter chaque individu à 
réunir ses forces à celles de son semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union 
un usage plus libre, plus assuré et plus étendu de leurs forces, facultés et moyens respectifs. 
L’objet suprême, le but absolu de toute société, doit être de maintenir et de protéger les in-
térêts et les droits particuliers de chaque membre; et ces intérêts Se droits respectifs doivent 
servir de fondement et de base, afin d’établir entr’eux un moyen certain d’empêcher que 
dans l’usage et l’exercice qu’ils en font, ils ne s’entre-nuisent ni ne s’entrechoquent.  Mais 
afin d’établir un pareil moyen, il est non seulement indispensable de consulter les volontés 
particulières, mais encore de connaître, de rapprocher, de peser les intérêts et les droits d’un 
chacun; et dans cet objet, il n’est pas moins nécessaire que chaque membre d’une société 
concoure directement ou indirectement par une volonté libre et expresse, pour aviser, déter-
miner, consentir, approuver, changer, modifier, s’il y a lieu,   1. Les conventions ou lois qui 
doivent fixer le libre exercice et l’usage des intérêts, des droits et devoirs respectifs.  2. 
Celles qui peuvent tendre à multiplier et accroître les avantages de la société, à en régler l’ad-
ministration, la distribution et l’emploi; à en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Celles 
qui doivent constituer un degré de force publique, suffisante pour assurer complètement, 
soit au dedans, soit au dehors, les intérêts et les droits de tous et de chacun des membres 
de la société; celles qui doivent déterminer et limiter l’exercice et l’usage de cette force; fix-
er les régies suivant lesquelles doivent être choisis, désignés, établis, jugés, révoqués et pu-
nis les dépositaires de toute force et de toute administration publique quelconque, si ces 
dépositaires coupables abusent au détriment et contre le vœu de la société, des moyens 
qu’elle a destinés, et qu’elle leur confie pour son maintien et sa défense.  Enfin, par une suite 
de cette liaison intime des droits du citoyen et de ses devoirs,   1. Si tel est le succès du Gou-
vernement qu’il lui procure et lui assure un exercice plus libre, plus assuré, plus étendu de 
ses droits et des moyens utiles à son bien être, chaque citoyen participant aux avantages de 
la société, suivant l’étendue plus ou moins grande des moyens qui lui sont propres, et des-
quels la société lui garantit l’exercice et l’usage; chaque citoyen doit donc contribuer aux be-
soins de la société, proportionnellement à ses forces, à ses moyens et facultés.  2. Si tout ci-
toyen a le droit comme le désir de conserver hors d’atteinte sa vie, sa liberté, ses facultés, 
ses biens, ses richesses. Tout citoyen doit respecter la vie, la liberté, les facultés, les biens, 
les richesses de ses concitoyens.  3. Si la faiblesse individuelle place tout homme dans la 
dépendance des services d’autrui, il est du devoir, comme de l’intérêt de tous les hommes, 
de s’entre-secourir, s’ils sont en péril et s’ils souffrent, et de se prévenir par des services 
réciproques et mutuels dans leurs besoins.  </text>
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la liberté de 
toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la disposi-
tion entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communication de 
toutes ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance 
à l’oppression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent la 
jouissance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à des 
lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement ap-
pliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul corps, nul indi-
vidu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouvernement a pour 
unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, 
soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre des citoy-
ens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être claires, 
précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement consentis 
et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des généra-
tions qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être pos-
sible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont 
le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
21_38 le second projet de declaration de Sieyès. Les représentants de la nation française, 
réunis en Assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale 
de régénérer la constitution de l’État, et que la nécessité des circonstances leur impose le de-
voir d’achever promptement ce grand ouvrage. En conséquence, ils vont exercer le pouvoir 
constituant;  Et pourtant, comme la représentation Nationale actuelle n’est pas été formée 
par la généralité des Citoyens, avec cette égalité et cette parfaite liberté qu’exige une telle na-
ture de pouvoir, l’Assemblée Nationale déclare que la constitution qu’elle va donner à la 
France, sera incessamment revue par un nouveau pouvoir constituant, délégué pour cet 
unique objet, d’une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société. 
Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les fonctions du pouvoir 
constituant, considèrent d’abord, que toute union sociale et par conséquent toute constitu-
tion, par l’exposition motivée de ces droits ; et par cette marche régulière, ils veulent se 
présenter à eux-mêmes comme l’objet ou le but qu’ils doivent constamment se proposer et 
s’efforcer d’atteindre. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et consacre, par une 
promulgation positive et solennelle, les droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’il suit : Art. 
1er. L’homme reçoit de la nature des besoins impérieux, avec des moyens suffisants pour y 
satisfaire.  Art. 2. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être. Les secours qu’il a 
reçu de ses parents, ceux qu’il reçoit ou qu’il espère de ses semblables, lui font sentir que de 
tous les moyens de bien-être, l’état de société est le plus puissant. Art 3. L’objet d’une asso-
ciation politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 4. Toute société ne peut être 
que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art. 5. Tout homme est seul pro-
priétaire de sa personne. Il peut engager ses services, son temps, mais il ne peut pas se ven-
dre lui-même. Cette première propriété est inaliénable. Art. 6. Tout homme doit être libre dans 
l’exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui. 
Art. 7. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a 
le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne 
doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de 
faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte 
aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut 
les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à ne 
craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les 
intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 8. Tout citoyen est 
pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et 
utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui 
plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchan-
dises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle 
association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut 
marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à toute autre. Art. 9. Tout homme 
est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du 
royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 10. Enfin, tout homme est le 
maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à 
propos. Art. 11. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sur une ga-
rantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une 
force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les 
droits de quelque autre. Art. 13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, 
tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être 
dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 14. Ainsi, l’ordre intérieur doit être 
tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de 
requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 15. Le pouvoir militaire n’est créé, 
n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne 
doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi ex-
térieur. Art. 16. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une au-
tre autorité que celle de la loi. Art. 17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut 
donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent 
être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 18. Comme tout Citoyen a un droit égal 
à défendre sa vie, son honneur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être accordé à 
l’un exclusivement à l’autre. Art. 19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est à 
dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en 
droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction. Art. 
20. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre 
n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité. 
Art. 21. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables. 
Art. 22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et 
dans les formes déterminées par la loi. Art. 23. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou 
ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui 
l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 24. Les citoyens 
contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la vio-
lence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 11 se rend 
coupable par la résistance. Art. 25. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant pour 
sa personne que pour sa chose. Art. 26. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui peu-
vent naître de l’état de société. Art. 27. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à 
ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la Société, en se soumet-
tant à ses ordres. Art. 28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un 
grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps 
court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose public intérêt 
avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées 
par la constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet 
que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d’influence 
qu’un autre sur la formation de la Loi. Art. 31. La constitution des pouvoirs publics doit être 
telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais 
s’en écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 32. Une fonction public ne peut jamais deve-
nir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 33. 
Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leurs responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite.  Art. 34. Nulle charge municipale 
ou autre ne peut être imposée à un Citoyen qu’avec son consentement, ou celui de ses 
Représentants. Art. 35. Pareillement, nul ne doit payer de contribution nationale, que celle qui 
a été librement votée par les Représentants de la Nation. Art. 36. Il ne doit être voté de con-
tribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics.  Art. 37. Le nombre des places 
doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est absurde surtout qu’il y ait dans État 
des places sans fonction. Art. 38. Nul Citoyen ne doit être exclus d’aucune place, pour raison 
de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps appelé défaut de naissance. Il faut, pour 
toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 39. De ce que tout service ac-
tuel doit avoir, et a son salaire, il suit, que les pensions sur le trésor public, ne peuvent être 
sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de secours de charité. Art. 40. Les récom-
penses pécuniaires supposent des services éminents ou très longs, rendus à la chose pub-
lique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui n’ont d’ailleurs 
point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles ne doivent être 
répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs 
besoins, et il faut entendre, par ce mot, les besoins naturelles et des besoins de vanité ; car 
il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver quelquefois même, d’une 
partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’État. Il faut encore que 
les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifiait. Art. 42. 
Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon de 
déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité </
text> 
22_35 le projet de declaration personnel de mounier. Projet de déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, présenté au comité de constitution, par M. Mounier. Nous, les 
représentants de la nation française, convoqués par le Roi, réunis en Assemblée nationale en 
vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par les citoyens de toutes les classes, chargés 
par eux spécialement de fixer la constitution de la France, et d’assurer la félicité publique, dé-
clarons et établissons, par l’autorité de nos commettants, comme constitution de l’Empire 
français, les maximes et règles fondamentales et la forme de gouvernement telles qu’elles 
seront ci-après exprimées. Art. 1. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales doivent donc être fondées sur l’utilité commune. Art. 2. Tout gouverne-
ment doit avoir pour but la félicité générale. Il existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, 
et non de ceux qui gouvernent. Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion : nul corps, nul individu ne peut avoir d’autorité qui n’en émane expressément. Art. 4. Le 
gouvernement doit protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre ex-
ercice des facultés humaines d’autres limites que celles qui sont évidemment nécessaires 
pour le bonheur public. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à 
tous les hommes, tels que la liberté, la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de sa 
vie, la libre communication de ses pensées, la résistance à l’oppression. Art. 5. C’est par des 
lois claires, précises et uniformes, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés, et 
les actions nuisibles punies. Art. 6. Les lois ne peuvent être établies sans le consentement 
des citoyens ou de leurs représentants librement élus; et c’est dans ce bens que la loi doit 
être l’expression de la volonté générale. Art. 7. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui : ce qui n’est pas défendu parla loi ne peut être empêché, et nul ne peut 
être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 8. Jamais la loi ne peut être invoquée 
pour des faits antérieurs à sa publication ; et si elle était rendue pour déterminer le jugement 
de ces faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique. Art. 9. Pour prévenir le despot-
isme et assurer l’empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être dis-
tincts, et ne peuvent être réunis. Art .10. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, 
et y trouver de prompts secours, pour tous les torts et injures qu’ils auraient soufferts dans 
leurs biens, dans leur personne ou dans leur honneur, ou pour les obstacles qu’ils éprouve-
raient dans l’exercice de leur liberté. Art. 11. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en ver-
tu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 12. Les 
peines ne doivent point être arbitraires ; mais déterminées par les lois, elles doivent être ab-
solument semblables pour tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur personne. ‘’• 
Art. 13. Chaque membre de la société, ayant droit à la protection de l’Etat, doit concourir à sa 
prospérité, et contribuer aux frais nécessaires dans la proportion de ses facultés et de ses bi-
ens, sans que nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption, quel que soit son rang ou 
son emploi. Art. 14. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pour-
vu qu’il se conforme aux lois, et ne trouble pas le culte public. Art. 15. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir et assurer la puni-
tion de ceux qui pourraient en abuser pour nuire aux droits d’autrui. Art. 16. La force militaire, 
destinée à la défense de l’Etat, ne peut être employée au maintien de la tranquillité publique 
que sous les ordres de l’autorité civile. </text>  
23_36 le projet de declaration de Target. Art. 1er. Les gouvernements ne sont institués que 
pour le bonheur des hommes ; bonheur qui, appliquée à tous, n’exprime que le plein et li-
bre exercice des droits naturels. Art. 2. L’assurance des droits de l’homme étant la lin, et le 
gouvernement n’étant que le moyen, il suit que le pouvoir de gouverner n’est point étab-
li pour ceux qui gouvernent, et ne peut être pour eux une propriété; mot applicable seule-
ment aux droits qui sont propres à chaque homme, et dont il use pour lui-même. Art. 3. La 
vie de l’homme, son corps, sa liberté, son honneur, et les choses dont il doit disposer exclu-
sivement, composent toutes ses propriétés et tous ses droits. Art. 4. Tout homme doit trou-
ver la garantie de ces mêmes droits dans le gouvernement, quelle que soit sa forme. Art. 5. 
Le corps politique doit à chaque homme l’assurance contre les attentats qui menacent sa vie, 
et contre les violences qui menacent sa personne. Art. 6. Le corps politique doit à chaque 
homme des moyens de subsistance, soit par la propriété, soit par le travail, soit par les se-
cours de ses semblables. Art. 7. Tout homme est libre de penser, parler, écrire, publier ses 
pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter le territoire de l’Etat, user de la fortune et de 
son industrie, comme il le juge à propos, sous l’unique condition de ne nuire à personne. Art. 
8. Il y a des actions permises, qui ne sont pas honnêtes dans l’ordre moral ; mais dans l’or-
dre civil et politique, tout ce qui n’est pas défendu est permis. Art. 9. Rien ne peut être défen-
du par un homme, mais seulement par la loi. Art. 10. La loi n’est que le résultat exprimé de 
la volonté générale des Membres du Corps politique, ou de leurs Représentants. Art. 11. Tout 
ce qui n’est pas permis par la loi aux dépositaires des fonctions du gouvernement, leur est 
défendu. Art. 12. L’exercice de la liberté naturelle de chaque homme n’a d’autres limites que 
la vie, la sûreté, la liberté, l’honneur et la propriété des autres. Art. 13. La loi elle-même, et 
par conséquent le gouvernement, simple exécuteur de la loi, ne peuvent point opposer d’au-
tres bornes à la liberté des hommes. Art. 14. Tous les hommes ont droit à l’honneur, c’est-à-
dire à l’estime de leurs semblables, s’ils n’ont pas mérité de la perdre”; et les lois doivent les 
garantir des effets de la calomnie et des outrages. Art. 15. La propriété est le droit qui appar-
tient à chaque homme, d’user et de disposer exclusivement de certaines choses ; l’inviolabil-
ité de ce droit est garantie par le corps politique. Art. 16- Aucun homme ne doit à personne le 
sacrifice de sa propriété ; il ne la doit pas même au corps politique, qui ne peut s’en empar-
er que dans le cas d’une nécessité publique, absolue, et seulement après l’avoir remplacée 
dans la main du propriétaire, par une valeur au moins égale. Art. 17. Aucun homme ne peut 
être contraint de livrer une partie de sa propriété pour soutenir les charges publiques, qu’en 
vertu d’un décret libre et volontaire des membres de la société ou de leurs représentants. 
Art. 18. Le droit de propriété ne peut exister que sur les choses. Tout pouvoir- qu’un homme 
exerce sur d’autres hommes, au préjudice de leurs droits naturels, est une usurpation delà 
force, et ne peut être une propriété : ce n’est pas un droit, mais un délit. Art. 19. Les pro-
priétés dont l’exercice est nuisible au corps politique, ne peuvent être enlevées que par un 
remboursement au moins égal à leur valeur. Art. 20. La force exécutive et tous les offices 
publics, n’étant établis que pour le bien de tous, sont une propriété du corps politique, mais 
non de ceux qui les exercent, et qui ne sont que les mandataires de la nation. Art. 21. Les 
attentats à la vie, à la sûreté, à la liberté, à l’honneur, à la propriété des hommes, sont des 
crimes ; et tous les dépositaires de l’autorité qui s’en rendent coupables, doivent être punis. 
La personne du Roi, seule dans la monarchie, est inviolable et sacrée. Le Roi n’ayant et ne 
pouvant avoir d’autre intérêt que celui de la nation, ne peut pas vouloir le mal, mais il peut être 
souvent et cruellement trompé. Art. 22. Les hommes étant égaux par nature, la différence 
des places et celle des moyens ou des forces ne peuvent jamais introduire aucune différence 
dans leurs droits. Tout privilège est donc un désordre ; les droits, les mêmes pour tous, ne 
peuvent être enlevés à aucun homme, si ce n’est en punition de ses crimes ou de ses atten-
tats sur les droits d’autrui ; et la peine des mêmes crimes doit être la même, contre tous les 
membres de la société, sans aucune distinction. Art. 23. Tous les hommes ont un droit égal 
de remplir les fonctions et les offices établis dans le corps politique, selon leurs talents et leur 
capacité. Art. 24. Aucun art ni aucune profession établis dans l’Etat ne peuvent être réputés 
vils et dérogeants. Art. 25. Les droits des hommes, tenant à leur nature, sont inaliénables et 
imprescriptibles. Aucun homme ni aucun peuple n’ont jamais voulu, ni pu vouloir abandonner 
ces droits pour eux-mêmes, et moins encore pour la postérité, soit à un homme, soit à un 
corps. Tout corps politique, dans lequel ces droits sont en péril, quelle que soit sa forme, et 
quelque temps qu’il ait duré, est un brigandage, et non pas un gouvernement. Art. 26. Il n’y a 
de gouvernement légitime, de quelque nature qu’il puisse être, que celui où non-seulement 
les droits des hommes sont respectés de fait, mais encore où aucun homme, aucun dépos-
itaire du pouvoir exécutif, ne peuvent les violer impunément. Art. 27. il peut y avoir de bons 
administrateurs dans un mauvais gouvernement ; mais le caractère distinctif d’un bon gou-
vernement, c’est d’empêcher que les mauvais administrateurs eux-mêmes ne puissent viol-
er les droits des hommes. Art. 28. En toute société politique, ainsi que dans chaque homme, 
il y a une volonté et une action. L’action est dirigée par la volonté : ainsi la volonté générale, 
qui est la puissance législative, doit régir l’action du gouvernement, ou la force exécutrice. 
Art. 29. La distribution et l’organisation, tant de la puissance législative que de la force exéc-
utrice, régulièrement ordonnée dans ses divers départements, est ce que l’on appelle la con-
stitution de l’Etat. Art. 30. La constitution est bonne, si les pouvoirs sont tellement organisés, 
qu’ils ne puissent IU se confondre ni usurper l’un sur l’autre, et si la force exécutrice est tout 
à la fois assez grande, pour que rien ne puisse arrêter son action légitime, et assez subor-
donnée à la puissance législative, pour que les agents du chef suprême ne puissent pas vi-
oler impunément les lois. Art. 31. La constitution est différente de la législation. La première 
détermine également, l’exercice de la puissance législative, et celui de la force exécutrice. La 
seconde n’est que la principale branche de la constitution. La constitution ne peut être fixée, 
changée, ou modifiée, que par le pouvoir constituant, c’est-à-dire par la nation elle-même, ou 
par le corps des représentants qu’elle en a chargés par un mandat spécial. La législation est 
exercée par le pouvoir constitué, c’est-à-dire par les députés que la nation nomme dans les 
temps, et selon les formes que la constitution a fixés. 
24_37 le projet de declaration presente par Mounier. Nous, les représentants de la nation 
française, convoqués par le Roi, réunis en Assemblée nationale en vertu des pouvoirs qui 
nous ont été confiés par les citoyens de toutes les classes, chargés par eux spécialement de 
fixer la constitution de la France, et d’assurer la félicité publique, déclarons et établissons, par 
l’autorité de nos commettants, comme constitution de l’Empire français, les maximes et rè-
gles fondamentales et la forme de gouvernement telles qu’elles seront ci-après exprimées; 
;et lorsqu’elles auront été reconnues et ratifiées par le Roi, on ne pourra changer aucun des 
articles qu’elles renferment, si ce n’est par les moyens qu’elles auront déterminés. Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen. Art. 1er. Tous les hommes ont un penchant invinci-
ble vers la recherche du bonheur ; c’est pour y parvenir par la réunion de leurs efforts, qu’ils 
ont formé des sociétés et établi des gouvernements, Tout gouvernement doit donc avoir pour 
but la félicité générale. Art. 2. Les conséquences qui résultent de cette vérité incontestable 
sont, que le gouvernement existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux 
qui gouvernent ; qu’aucune fonction publique ne peut être considérée comme la propriété 
de ceux qui l’exercent ; que le principe de toute souveraineté réside dans la nation et que nul 
corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. Art. 3. La na-
ture a fait les hommes libres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc être 
fondées sur l’utilité commune. Art. 4. Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le libre 
et entier exercice de toutes leurs facultés physiques et morales. Art. 5. Pour s’assurer le li-
bre et entier exercice de ses facultés, chaque homme doit reconnaître, et faciliter dans ses 
semblables le libre exercice des leurs. Art. 6. De cet accord exprès ou tacite résulte entre les 
hommes la double relation des droits et des devoirs. Art. 7. Le droit de chacun consiste dans 
l’exercice de ses facultés, limité uniquement par le droit semblable dont jouissent les autres 
individus. Art. 8. Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d’autrui. Art. 9. Le gou-
vernement, pour procurer la félicité générale, doit donc protéger les droits et prescrire les de-
voirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines d’autres limites que celles qui 
sont évidemment nécessaires pour en assurer la jouissance à tous les citoyens, et empêcher 
les actions nuisibles à la société. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appar-
tiennent à tous les hommes, tels que la liberté personnelle, la propriété, la sûreté, le soin de 
son honneur et de sa vie, la libre communication de ses pensées, et la résistance à l’oppres-
sion. Art. 10. C’est par des lois claires, précises et uniformes pour tous les citoyens, que les, 
droits doivent être protégés, les devoirs tracés, et les actions nuisibles punies. Art. 11. Les ci-
toyens ne peuvent être soumis à d’autres lois qu’à celles qu’ils ont librement consenties par 
eux ou par leurs représentants; et c’est dans ce sens que la loi est l’expression de la volonté 
générale. Art. 12. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul ne peut être con-
traint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 13. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des 
faits antérieurs à sa publication; et si elle était rendue pour déterminer le jugement de ces 
faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique. Art. 14. Pour prévenir le despotisme et 
assurer l’empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. 
Leur réunion dans les mêmes mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires au-dessus 
de toutes les lois, et leur permettraient d’y substituer leurs volontés. Art. 15. Tous les indivi-
dus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou 
injures qu’ils auraient soufferts dans leurs biens ou dans leurs personnes, ou pour les obsta-
cles qu’ils éprouveraient dans l’exercice de leur liberté. Art. 16. Il est permis à tout homme de 
repousser la force par la force, à moins qu’elle ne soit employée en vertu de la loi. Art. 17. Nul 
ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, 
et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 18. Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressort 
qui lui a été assigné par la loi. Art. 19. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déter-
minées par les lois, et elles doivent être absolument semblables pour tous les citoyens, quels 
que soient leur rang et leur fortune. Art. 20. Chaque membre de la société avant droit à la pro-
tection de l’Etat, doit concourir à sa prospérité, et contribuer aux frais nécessaires dans la pro-
portion de ses biens, sans que nul puisse prétendre à aucune faveur ou exemption, quel que 
soit son rang ou son emploi. Art. 21. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions 
religieuses, pourvu qu’il se conforme aux lois et ne trouble pas le culte public. Art. 22. Tous 
les hommes ont le droit de quitter l’État dans lequel ils sont nés, et de se choisir une autre 
patrie, en renonçant aux droits attachés dans la première à leur qualité de citoyen. Art. 23. La 
liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir 
en la conciliant avec les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abus-
er pour répandre des discours séditieux ou des calomnies contre des particuliers. </text> 
25_39 le projet de declaration du sixieme bureau. Discuté dans le sixième bureau de As-
semblée nationale. Les représentants du peuple français, réunis et siégeant en Assemblée 
nationale, à l’effet de régénérer la Constitution de l’État, et de déterminer les droits, l’exer-
cice et les limites du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif; considérant que l’ordre social 
et toute bonne constitution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’homme, 
né pour être libre, ne s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre ses 
droits naturels sous la protection d’une force commune; voulant consacrer et reconnaître so-
lennellement, en présence du suprême législateur de l’univers, les droits de l’homme et du 
citoyen, déclarent que ces droits reposent essentiellement sur les vérités suivantes. Art. l. 
Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heu-
reux. Art. 2. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien être, chaque homme tient de 
la nature des facultés : c’est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la 
liberté. Art. 3. De l’usage de ces facultés dérive le droit de propriété. Art. 4. Chaque homme 
a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. Art. 5. Mais chaque homme n’a pas reçu de la 
nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l’inégalité entre les hommes 
: l’inégalité est donc dans la nature même. Art. 6. La société s’est formée par le besoin de 
maintenir l’égalité des droits, au milieu de l’inégalité des moyens. Art. 7. Dans l’état de so-
ciété chaque homme, pour obtenir l’exercice libre et légitime de ses facultés, doit le recon-
naître dans ses semblables, le respecter et le faciliter. Art. 8. De cette réciprocité nécessaire 
résulte, entre les hommes réunis, la double relation des droits et des devoirs. Art. 9. Le but 
de toute société est de maintenir cette double relation; delà l’établissement des lois. Art. 10. 
L’objet de la loi est donc de garantir tous les droits, et d’assurer l’observation de tous les de-
voirs. Art. 11. Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la société selon sa capacité et 
ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi public. Art. 12. La loi étant l’expression de 
la volonté générale, tout citoyen doit avoir coopéré immédiatement à la formation de la loi. 
Art. 13. La loi doit être la même pour tous ; et aucune autorité politique n’est obligatoire pour 
le citoyen, qu’autant qu’elle commande au nom de la loi. Art. 14. Nui citoyen ne peut être ac-
cusé, ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté, qu’en vertu de 
la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 15. Quand la 
loi punit, la peine doit toujours être proportionnée au délit, sans aucune acception de rang, 
d’état ou de fortune. Art. 16. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion 
et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que 
l’une et l’autre soient respectées. Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public. Le 
respect pour le culte public est donc indispensable. Art. 18. Tout citoyen qui ne trouble pas le 
culte établi, ne doit point être inquiété. Art. 19. La libre communication des pensées étant un 
droit du citoyen, elle ne doit être restreinte qu’autant, qu’elle nuit aux droits d’autrui. Art. 20. 
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force 
est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels 
elle est confiée. Art. 21. Pour l’entretien de la force publique, et les autres frais du gouverne-
ment, une contribution commune est indispensable; et sa répartition doit être rigoureuse-
ment proportionnelle entre tous les citoyens. ‘ Art. 22. La contribution publique étant une 
portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, il a le droit d’en constater la nécessité, 
de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le re-
couvrement et la durée. Art. 23. La société a le droit de demander Compte à tout agent pub-
lic de son administration. Art. 24. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée, et la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas une véritable constitution. </text> 
26_40 un projet de declaration anonyme.  Si j’ai bien saisi le but d’une déclaration des droits, 
elle doit,  1. Par l’enchaînement des idées, conduire l’homme, de son état primitif, à l’état 
de citoyen; faire découler de ses droits naturels ceux qu’il acquiert dans la société; lier les 
obligations qu’il a contractées, aux avantages qu’il retire, et par-là lui rendre ses droits plus 
précieux, et ses obligations plus sacrées.  2. Apprendre aux Nations que leurs droits, fondés 
sur les droits naturels de leurs Membres, sont sacrés comme les leurs, et que rien ne peut 
les en priver.  3. Préparer les principes de toute constitution, en les faisant reposer sur les 
bases déjà établies des droits des hommes et des Nations.  J’ai cru que le style d’une décla-
ration des droits devait être le plus simple et le plus précis, parce que c’est celui de la raison; 
qu’elle devait être une série de raisonnements, parce que c’est le rapport nécessaire entre 
tous les droits, qui fait sentir leur évidence; qu’enfin elle ne devait renfermer que les princi-
pes de la législation et de la constitution, parce qu’en y joignant quelques résultats, comme 
il était facile de le faire, il était à craindre de mêler Se probable au certain.  Je n’y ai point mis 
de préambule, parce qu’il doit servir pour le corps entier de la constitution, et qu’il en est, du 
préambule d’une constitution, comme de l’exorde d’un discours; il est prudent de ne l’arrêter 
que quand tout est à-peu-près terminé, pour être sûr de n’annoncer, dans l’introduction, que 
ce que l’on doit dire dans le corps de: l’ouvrage.  Le premier but de toute société est d’as-
surer aux hommes qui la composent l’exercice de leurs droits naturels; ainsi tout homme 
en société conserve ses droits : les lois de la société doivent les maintenir et ne font qu’en 
régler l’usage.  Tous les hommes étant égaux par leur nature, tous les droits naturels leur 
sont communs; mais dans la société, c’est à la volonté générale à en régler l’exercice.  Tous 
les hommes ne sont pas égaux dans la société : mais il n’y a que la volonté générale, c’est-à-
dire, la loi qui puisse établir des distinctions entre ses Membres.  Ces distinctions ne pouvant 
pas être contraires au but de la société, ne peuvent jamais priver aucun de ses Membres des 
droits naturels qui lui appartiennent, ni en dispenser aucun des devoirs qui résultent pour lui, 
des droits des autres.  Les distinctions ne peuvent donc porter que sur la manière d’exercer 
ces droits, et non pas sur la nature des droits eux-mêmes, qui ne peut être changée par au-
cune loi, ni par aucune institution politique.  Par sa nature tout homme est libre. Dans la so-
ciété, il n’est soumis qu’à la loi, et il est protégé par elle.  La vie, l’honneur, la propriété de tout 
citoyen, la liberté de sa personne et de toutes ses actions sont sous la sauvegarde de la loi : 
il ne peut les perdre que lorsque la loi l’a prononcé, et suivant les formes qu’elle a prescrites. 
Celui qui, de quelque manière que ce soit, le trouble dans la jouissance de ses droits, est re-
sponsable à la loi.  Tout citoyen quel qu’il soit est soumis à la loi; ainsi tout citoyen doit obéir à 
la loi et à ses organes, sous les peines portées par la loi.  La loi devant obliger tous les citoy-
ens, maintenir tous les droits, et pourvoir aux intérêts de tous, doit être l’expression de la vo-
lonté générale.  La loi devant être l’expression de la volonté générale, tous ont droit de con-
courir à la formation de la loi; mais la volonté du plus grand nombre fait la loi.  Tous ne pouvant 
pas contribuer immédiatement à la formation des lois, chacun a le droit d’y contribuer par ses 
représentants.  Nul n’étant représenté, s’il n’a librement et volontairement nommé celui ou 
ceux qui doivent le représenter, chacun au droit de concourir librement et volontairement au 
choix des représentants qui doivent faire la loi.  Tout citoyen a seul le droit de disposer de sa 
propriété. Toute propriété est franche de sa nature.  Chacun cependant est personnellement 
tenu, pour l’intérêt général, de contribuer d’une partie de sa propriété, aux charges publiques. 
L’obligation étant égale pour tous, nul n’est tenue de contribuer que dans la même propor-
tion que tous les autres.  Mais chacun n’étant tenu de contribuer que pour l’intérêt général, 
a le droit d’examiner cet intérêt, soit par lui-même, soit par les représentants qu’il a nom-
més.  Les sociétés politiques étant formées par la réunion et la combinaison des droits indi-
viduels des Membres qui les composent, les droits de la Nation sont de la même nature que 
les droits de chacun des citoyens.  Tout citoyen étant essentiellement libre, la Nation est es-
sentiellement libre, et n’est soumise à aucune puissance sur la terre.  Tout citoyen ayant es-
sentiellement le droit de concourir à la formation des lois, la nation ne peut être soumise à 
aucune loi qu’elle n’aurait pas consentie.  Tout citoyen ayant seul le droit de disposer de sa 
propriété, nul impôt ne peut être mis sur la Nation, si elle ne l’a d’avance consenti.  La na-
tion ne pouvant exercer ses droits qu’en se réunissant, rien ne peut l’empêcher de s’assem-
bler pour les exercer, ou par elle-même, ou par ses représentants.  La constitution n’est autre 
chose que la règle que la Nation s’est imposée pour l’exercice de ses droits : ainsi rien dans 
la constitution ne doit être opposé ni aux droits de la Nation, ni aux droits des individus qui 
la composent.  La constitution n’est faite que pour le plus grand avantage de la Nation : ainsi 
elle doit être librement consentie par elle ou par les représentants qu’elle a librement nom-
més.  La Nation ayant le droit de faire la constitution, a le droit de la réformer, et de la chang-
er, quand il lui plaît : elle n’est tenue de se soumettre, pour le faire, qu’aux formes qu’elle s’est 
prescrites à elle-même.  Tous les pouvoirs auxquels la Nation se soumet sont dans la consti-
tution : il n’y en a aucun qui soit antérieur à la constitution qu’elle n’ait le droit de retirer par 
une volonté librement, légalement et complètement exprimée. Ainsi dans la Nation réside 
essentiellement le pouvoir constituant de tous les pouvoirs : ils sont tous constitués par elle, 
et pour son plus grand avantage.   </text> 
27_41 un projet de declaration anonyme. AVIS  Il est nécessaire que le Lecteur observe 
qu’une déclaration des droits de l’homme n’est pas une déclaration de ses devoirs. La décla-
ration des droits a pour but de resserrer les actes du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et 
du pouvoir judiciaire ou déclaratif, dans leur juste étendue, en leur montrant, ainsi qu’à tous 
les Citoyens, le but de leur institution et les bornes de leurs pouvoirs; et la déclaration des de-
voirs du citoyen a un but contraire, celui de montrer à tous et à chacun d’eux, ce qu’ils doivent 
aux autres et à la société entière, et de leur ordonner de s’en acquitter, et cette partie est du 
ressort de la législation de détail. Au reste, c’est une déclaration des droits de l’homme que 
l’on juge surtout nécessaire à la tête d’une Constitution, et c’est une déclaration de ces droits 
que j’annonce par le titre de cet Ecrit; c’est donc cette déclaration que j’offre à mes concitoy-
ens, et à tous les hommes en société, comme contenant les fondements de toute constitu-
tion civile et politique et de toute législation, et enfin comme contenant les pierres angulaires 
des remparts de la sûreté, de la liberté, et des propriétés de l’homme, dans quelque gou-
vernement que ce soit.  PRINCIPES ET ÉLÉMENS DE  TOUS   DROITS,  Suivis d’un Projet de 
Déclaration des Droits naturels, civils et politiques de l’Homme et du Citoyen.  L’Etre suprême 
est l’auteur de tout l’univers, et par conséquent de tous les hommes ; ils ont tous la même 
nature, la même origine, la même fin, la même tendance générale à la félicité, et les mêmes 
moyens de se la procurer. Donc ils naissent et demeurent naturellement égaux et in-
dépendants l’un de l’autre, dans quelque état qu’ils existent, civilisés ou non : donc les droits 
naturels, civils et politiques des hommes sont naturellement égaux dans toutes les situa-
tions.  Leurs seules conventions libres, tacites ou expresses, peuvent modifier ou suspendre 
leur liberté et égalité naturelles; tacites, lorsque les modifications ou suspensions sont 
évidemment nécessaires au bien de chacun, et par conséquent de tous ceux qui ont des rap-
ports positifs entr’eux; expresses, lorsque les modifications ou suspensions ne sont pas 
évidemment nécessaires au bien de tous.  Les choses matérielles, dont les hommes peuvent 
se mettre en possession, sont également libres et non sujettes les unes des autres; ainsi tout 
homme qui possède, comme premier occupant possède librement : donc les propriétés des 
hommes sont naturellement libres.  Leurs seules conventions libres, expresses ou tacites, 
peuvent modifier ou suspendre cette liberté naturelle des propriétés, et ces modifications ou 
suspensions, expresses ou tacites, sont dépendantes des raisons et applicables aux cas ex-
posés ci-devant au sujet de celles qui peuvent être apposées à la liberté et égalité naturelle 
des hommes.  Les hommes étant naturellement égaux entr’eux, ainsi que ce qu’ils pos-
sèdent, ils ont donc égalité de droits naturels, et il ne s’agit que d’en déterminer la quantité 
et l’étendue. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l’évidence ne sera sûrement 
pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les 
droits naturels de l’homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses 
droits politiques.  Première Vérité. La nature de l’homme le nécessite à une seule tendance 
générale, habituelle et continue, celle de la plus grande félicité à laquelle il peut atteindre. 
Seconde Vérité. C’est de la satisfaction de tous ses besoins et convoitises que résulte (dans 
l’état de nature) la félicité générale et complète à laquelle il aspire et tend sans cesse; comme 
c’est de la douleur et de la privation de ces satisfactions que résulte la peine qu’il fuit toujo-
urs. Troisième Vérité. L’homme est doué de sensibilité, d’intelligence et de force agissante; sa 
sensibilité et son intelligence sont les seules sources de ses besoins et convoitises, en 
même-tems que son intelligence et ses forces sont ses seuls moyens de satisfaire les uns et 
les autres, et que les seules bornes de ses mêmes forces et intelligences sont aussi les 
seules limites que la nature met au pouvoir que sans doute elle lui donne de satisfaire des be-
soins et désirs qui viennent d’elle. Donc, dans l’état de nature, l’homme a le droit, et est libre 
d’employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins 
et convoitises.  En effet, si la nature ne donne pas à l’homme d’autres moyens de se procur-
er la félicite (à laquelle elle le fait aspirer nécessairement) que ses propres facultés physiques 
et intellectuelles; si d’ailleurs on ne voit pas qu’elle borne l’étendue de l’usage à certaines lim-
ites et dans certains cas, elle lui laisse donc la liberté de s’en servir toujours, et dans toute 
leur étendue, pour se procurer cette félicité, même aux dépens de celle des autres, s’il la croit 
nuisible à la sienne : car il n’y a point de délit dans des actions qui loin de contrarier les lois de 
la nature (qui est la seule et suprême législatrice, lois d’autant moins équivoques et plus im-
périeuses qu’elles tiennent à sa propre nature) sont au contraire très-conformes à ses lois. 
De ces vérités incontestables, il résulte donc évidemment, que dans l’état de Nature les 
droits de tout Homme consistent et s’étendent à ce qui suit :  Dans l’état de Nature. Droits 
Naturels.  Tout Homme a la libre propriété et usage déterminé par sa seule volonté, de sa per-
sonne et de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles; par conséquent, il 
a toute liberté de penser, dire et faire tout ce qui lui plaît, pour éviter la douleur et se procur-
er les jouissances qu’il convoite, en un mot, pour jouir du plus grand honneur possible.  Quat-
rième vérité. Dans cet état, rien de ce qui existe hors de l’Homme n’est à lui que pendant le 
temps qu’il en est saisi de fait. Il a pour ennemis presque continuels tous les autres Hommes, 
la plupart des animaux et tous les éléments, et il n’a que lui-même pour se défendre contre 
tant d’ennemis.  Sans doute dans cette situation, ses jouissances sont très-faibles; mais le 
pire est que son existence est très-exposée, et sa liberté absolue, presque nulle malgré son 
étendue de droit sans bornes. Ces considérations portent donc l’Homme à s’associer, et 
c’est pour parvenir à cette association avantageuse et la consolider ensuite, que tous ceux 
qui s’associent, se soumettent d’abord à cette Loi, que chacun d’eux propose et consent : NE 
FAIT PAS A TES ASSOCIÉS CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE NE FASSENT, ET FAIS POUR 
EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS FASSENT POUR TOI : de cette association fondée sur ce con-
trat, d’abord sans établissement d’autorité ni peut-être de peine pour punir toute infraction 
faite à la Loi, résulte que les droits de l’Homme dans l’état social, non policé (où les Hommes 
vivent en hordes), consistent et s’étendent à ce qui suit.  Dans la Société non policée.  Droits 
naturels et sociaux modifiés l’un par l’autre.  1. Tout Homme a la libre, et un peu moins incer-
taine, propriété de sa personne que dans l’état qu’il a quitté; il a la libre propriété de toutes 
ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, et la libre, mais peu sûre propriété, 
prolongée au-delà de l’usage de tout ce qu’il possédait lors de son association, et de ce qu’il 
acquiert ensuite sans en violer la Loi.  2. Tout Homme est libre de penser, dire et faire tout ce 
qu’il lui plait, pour se procurer la félicité, excepté ce qui est attentatoire à l’existence, à la lib-
erté, aux propriétés et aux jouissances des associés, et il a droit de compter sur les secours 
et aide de leurs forces et de leur intelligence pour la défense de son existence, de sa liberté 
et de ses propriétés et jouissances, contre les atteintes que voudraient y porter les Hommes 
et les animaux ennemis. Ainsi, tout associé est à l’égard de tout autre un ennemi de moins 
et un aide qui augmente d’autant sa propre force.  Cependant il est évident que quoique tout 
homme, dans cet état, ait droit de compter qu’aucun de ses associés ne lui nuira, et que tous 
lui aideront, aucun n’en est cependant assuré tant qu’il n’y a point d’autorité établie, ni de 
peines infligées aux infracteurs de la loi pour contraindre tous les associés à s’y conformer, 
et c’est sans doute les infractions réitérées qui s’y font qui nécessitent les associés à établir 
des peines et une autorité, enfin une législation et un Gouvernement. Ce qui constitue l’état 
social, policé, ou politique, dans lequel tout associé a des droits égaux.  De ces établisse-
ments il résulte que les droits naturels, civils et politiques de l’homme se combinent, et de 
cette combinaison il résulte que  Dans l’État social politique, le contrat social et la loi qui le rè-
gle, ne fais pas, etc. subsiste toujours en entier, ainsi :  Droit naturels et sociaux, ou civils, 
modifiés l’un par l’autre.  1. Tout homme a la très-sure propriété de sa personne, de toutes 
ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, de tout ce qu’il possédait lors de son 
association, et de ce qu’il acquiert ensuite, sans en violer la loi unique mais développée : et 
sa propriété et jouissance sure se prolongent tant qu’il le veut au-delà de la jouissance de fait. 
2. Tout homme est libre de penser, de dire et faire tout ce qu’il lui plaît pour se procurer la 
félicité, excepté ce qui est attentatoire à l’existence, à la liberté, aux propriétés, aux jouissanc-
es de ses associés, dont alors l’honneur fait partie.  3. Tout homme a droit de compter et est 
sûr des secours et aide de la force et intelligence de ses associés pour la défense de son ex-
istence, de sa liberté, de ses propriétés et de son honneur, de manière qu’avec tous ces se-
cours il n’a presque rien à craindre des hommes, des animaux, ni des éléments, et qu’au con-
traire il assujettit presque tout à ses jouissances, ce qui les augmente considérablement, 
surtout dans une bonne constitution.  4. Par une conséquence nécessaire de la réciprocité 
des droits contenus dans les articles précédents appartenant à tous les associés, il résulte 
des droits et devoirs respectifs réciproques et égaux entr’eux tous. Ainsi, il reste à chacun 
d’eux égalité parfaite de droits et d’étendue de liberté naturelle, et en même-tems il y a en-
tr’eux réciprocité et égalité parfaite de devoirs et de droits civils et politiques.  Droits poli-
tiques.  5. Tout associé est (tant qu’il le veut et ne s’en rend pas indigne) partie constituante 
et élémentaire du corps social; c’est la réunion de ses parties constituantes et élémentaires 
qui compose le tout social-politique, qu’on nomme Nation; c’est à ce tout qu’appartient toute 
autorité publique, nécessaire ou seulement utile à la société : donc tout associé est partie 
constituante et élémentaire du propriétaire de toute autorité publique, et il l’est dans une pro-
portion parfaitement égale à tout autre associé, puisqu’il y a entr’eux égalité parfaite d’intérêt 
et parfaite réciprocité de devoirs et de droits.  6. Puisque tout associé est partie constituante 
et élémentaire du propriétaire de toute autorité publique, tous les associés ont donc un droit 
égal à l’exercice de ces autorités, et à plus forte raison à toute vacation et emplois publics et 
privés.  7. Puisque tout associé a droit d’exercer l’autorité publique et toutes autres fonctions 
publiques, la société ne doit et a intérêt de ne conférer l’une et les autres qu’aux plus capa-
bles de remplir le but qu’elle se propose dans l’institution.  8. Par les mêmes raisons, et parce 
que tout associé est évidemment intéressé à ce que la distribution de l’autorité publique soit 
bien faite, que l’exercice de cette autorité, ainsi que toutes autres fonctions publiques qui 
comme celles des ministres du culte public et celle de l’instruction de la jeunesse, ont influ-
ence sur les mœurs, et par conséquent sur la félicité de chaque associé, soient placés dans 
les meilleures mains. Tous les associés ont un droit égal à coopérer à la distribution de cette 
autorité, et aux élections d’individus les plus capables d’exercer ces autorités et fonctions.  9. 
Toute autorité publique appartenant naturellement à la masse de la société, qui est néces-
sairement composée d’une génération présente, laquelle par la rapidité de son passage est 
pour ainsi dire en même-tems la génération suivante; la masse entière d’une génération d’as-
sociés ne peut se dépouiller de la propriété de l’autorité publique sans le consentement de la 
génération suivante, et celle-ci ne pouvant pas non plus la donner; par la même raison, et 
parce qu’elle n’existe pas encore, aucune génération n’a donc le pouvoir de dépouiller la so-
ciété de la propriété de toute autorité publique : donc cette autorité est inaliénable : donc elle 
appartient imprescriptiblement à la société.  10. Si la masse entière de la société ne peut se 
dépouiller de la propriété de toute autorité publique, elle peut en confier l’exercice ainsi 
qu’elle le trouve bon, et ses délégués sont comptables à elle de l’usage qu’ils en font.  11. Ces 
délégués et autres personnes publiques, utilement ou nécessairement occupées du bonheur 
de la société entière, doivent en être dédommagés convenablement par la société entière; 
ainsi chacun des associés doit y contribuer en proportion de ses propriétés et facultés; cette 
contribution est une dette sacrée, elle doit imprimer une hypothèque tacite et privilégiée sur 
toutes les propriétés et facultés de chaque associé.  12. Toutes législations, toutes institu-
tions nécessaires ou seulement utiles à la Société, tout Gouvernement n’est établi par elle 
que pour assurer aux associés leur existence, leur liberté, leurs propriétés, l’exercice de leurs 
facultés naturelles pour atteindre à la félicité, leur en procurer d’autres, plus de jouissances 
et moins de dangers, etc. C’est à quoi toutes lois, toutes institutions et tous Gouvernements 
doivent tendre; ils doivent être corrigés, perfectionnés, réformés ou supprimés, quand ils ne 
le font pas, et rien ne peut s’y opposer, quand leurs vices, défectuosités ou inutilités, font ré-
clamer le plus grand nombre des intéressés, sauf au petit nombre non réclamant, à rentrer 
dans l’état de Nature ou à faire société entr’eux et à part.  13. Le but principal de toute asso-
ciation dans toutes législations, toutes institutions d’autorités, de gouvernement, direction et 
administration des richesses et des forces publiques étant d’assurer l’existence, la liberté et 
les propriétés de chacun des associés, aucun gouvernement, aucune autorité législative 
déléguée, ne peut y porter atteinte, même avec le consentement d’une génération entière 
d’associés par aucune loi générale, dont la nécessité n’est pas démontrée sous quelque pré-
texte et par quelque raison que ce soit; car si cela se pouvait, la législature et la Loi seraient 
despotes d’autant plus dangereux, que leur despotisme aurait une apparence de légalité, qui 
couvrirait en quelque sorte leurs attentats, et qu’en rétrécissant ainsi et à diverses reprises la 
liberté et les biens des associés, tantôt sous prétexte de maintien ou de perfection des 
mœurs ou d’honnêteté publique, tantôt, enfin pour une prétendue meilleure harmonie so-
ciale, etc; la Loi rendrait la liberté et les propriétés à-peu-près nulles et illusoires. Ainsi, toute 
Loi qui rétrécit la liberté et les propriétés de tous les associés, sans nécessité démontrée est 
nulle. Le consentement unanime d’une génération, ne peut la valider, parce que cette généra-
tion ne peut obliger les générations suivantes, et qu’une Loi générale qui n’oblige pas tous les 
associés, n’en oblige aucun.  14. La Loi qui oblige tout associé à s’abstenir d’attenter à l’exist-
ence, à la liberté, aux propriétés de ses associés; celles qui l’oblige à contribuer à la dépense 
publique nécessaire, et celles qui ordonnent et autorisent la détention et punition de tout Ci-
toyen prévenu ou convaincu d’avoir violé gravement cette première Loi; ne fait pas a tes As-
sociés, etc. toutes ces Lois n’ont pas besoin d’être expressément consenties pour être ob-
ligatoires : le seul fait de la participation volontaire aux avantages de l’association, oblige 
suffisamment tout associé à leur obéir et à s’y soumettre, quoiqu’elles rétrécissent leur lib-
erté et leurs propriétés, parce qu’elles sont d’une nécessité démontrée pour chacun d’eux. 
Résumé de tous principes civils  politiques.  Toutes Lois civiles et criminelles ne peuvent donc 
être que les développements et les conséquences nécessaires de cette première et seule 
Loi : Ne fait pas à tes Associés ce que tu ne veut pas qu’ils te fassent, et fait pour eux ce que 
tu veut qu’ils fassent pour toi.  Toute autorité législative n’a que le pouvoir de faire ces dével-
oppe-mens, et de régler de quelle manière et par quelles peines les infractions en seront 
réparées ou punies.  Toute autorité judiciaire n’a que le pouvoir d’appliquer ces développe-
ments, aux cas qui lui sont proposés, et ces peines aux délits qui lui sont soumis (leur exist-
ence préalablement démontrée), c’est-à-dire, de déclarer qu’elle en est l’espèce et la gravité, 
et qu’elle punition ou réparation la Loi ordonne en ce cas. On pourrait donc l’appeler autorité 
déclarative.  Toute autorité exécutive n’a que l’administration et la direction de la force et des 
revenus publics, pour contraindre tous les associés à se conformer aux développements de 
la Loi et aux déclarations que l’autorité judiciaire en fait aux cas particuliers; enfin, pour re-
pousser tout effort intérieur et extérieur nuisible à la Société.  Telle est la déclaration des 
droits naturels, civils et politiques que j’ai promise, peut-être y aurait-il peu de choses es-
sentielles à y ajouter; je pense même que ce que l’on pourrait y joindre, ne serait pas des 
droits de plus que ceux qu’elle contient, mais seulement des développements de ces 
mêmes droits; par conséquent, ils seraient mieux placés dans la constitution et à la tête des 
divers cadres que doivent remplir les différons chapitres des législations civiles, criminelles et 
de police, que dans une déclaration de droits.  Je me crois obligé, avant que de finir, de préve-
nir une objection que peut-être le préjugé fera faire au Lecteur, lorsqu’il lira le mot associés 
que je substitue à autrui, dans la loi, ne fais pas à tes Associés ce que tu ne veux pas qu’ils te 
fassent : il le trouvera peut-être mis à dessein, et le trouvera sans doute dur; cependant qu’il 
examine la marche des choses qui amènent le pacte social et primitif, l’étendue indéfinie du 
droit naturel de ceux qui le font, et qu’il réfléchisse que la renonciation à un pareil droit ne 
peut profiter qu’à ceux en faveur de qui elle est faite, et il le trouvera évidemment exact; et 
cela le fera sans doute souhaiter, ainsi que moi, que tous les hommes soient associés, et ne 
fassent qu’une seule nation de frères, unis d’intérêt, et dont les noms ne fassent qu’indiquer 
les divisions, comme celles des Provinces d’un Royaume, et en faciliter l’administration. Ce 
désir n’est-il pas le patriotisme de l’humanité? Que celui qui n’en est pas touché soit 
anathème. A l’égard de la seconde partie de cette loi, elle est la conséquence nécessaire de 
la confédération, et j’ai cru qu’elle était nécessaire aux fondements de la société primitive au-
tant qu’elle l’est aux sociétés actuelles, puisqu’elle établit des devoirs réciproques que la 
première partie n’établit pas.  Au reste, que le Lecteur soit indulgent, surtout par rapport à 
mon style; je ne suis point lettré, mais je suis citoyen, et j’offre à ma Patrie et à tous les 
hommes ce que je crois vrai et utile.  O mes compatriotes! ô mes concitoyens! ô hommes, 
mes frères! puis-je mieux finir qu’en vous rappelant cette loi : NE FAIS PAS A TES ASSOCIÉS 
CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE FASSENT, ET FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS 
FASSENT   POUR  TOI.  Nota. La plupart des articles de ce Projet de déclaration des droits de 
l’homme, sont sans doute susceptibles d’être exposés beaucoup plus brièvement que je n’ai 
fait, tant par la rédaction, que parce que l’on pourrait supprimer l’exposé des passages d’un 
état à l’autre, et peut-être une partie des développements que j’ai donnés à quelques-uns de 
ces articles pour prouver qu’ils sont fondés en raison.  </text>
28_42 l’analyse de thouret. à la séance de l’Assemblée nationale du samedi 1er aout 1789 
Analyse des idées principales sur la reconnaissance des droits de l’homme en société, et sur 
les bases de la constitution présentées au comité de constitution, par M. Thouret, député de 
Rouen. I La nature a mis dans le cœur de l’homme le besoin et le désir impérieux du bon-
heur. L’état de société politique le conduit vers ce but, en réunissant les forces individuelles 
pour assurer le bonheur commun. Le gouvernement est le mode d’activité choisi par chaque 
société, pour diriger l’emploi de la force publique vers son objet. Le gouvernement doit donc 
être constitué de manière qu’il ne puisse jamais blesser les droits de l’homme et du citoyen, 
puisqu’il n’est établi que pour les protéger. II Le premier droit de l’homme est celui de la pro-
priété et de la liberté de sa personne. De ce droit primitif et inaliénable dérivent: 1. Celui de 
ne pouvoir être contraint ou empêché dans ses actions, arrêté ni détenu, si ce n’est en ver-
tu des lois publiques, et d’un jugement régulier qui en ait prononcé l’application. 2. Celui de 
penser, de converser, et d’écrire, sans pouvoir être repris pour ses opinions, ses discours et 
ses écrits, si ce n’est en vertu des lois publiques, et d’un jugement régulier. De là: 1. la liberté 
de conscience et d’opinion religieuse ; 2. La liberté des actions et du travail ; 3. La liberté de 
la presse; 4. La liberté inviolable du commerce épistolaire ; 5. L’abolition absolue des lettres 
de cachet. III C’est un droit de l’homme libre, d’acquérir des propriétés, de les posséder, et 
de les protéger. Du droit de propriété dérivent: 1. L’interdiction de déposséder un propriétaire 
hors le cas d’une nécessité publique constatée, et à charge de l’indemniser complètement; 
2. Le droit de chaque citoyen de ne payer que les impôts consentis pair les représentants de 
la nation. 3. Le droit de la nation de ne consentir par ses représentants, que la quotité d’im-
pôts reconnue nécessaire pour les besoins publics. IV L’égalité de tous les droits naturels et 
civils est elle-même un droit dont le régime social ne peut priver aucun individu. Dans l’ordre 
naturel, tous les hommes étant égaux, chacun d’eux a au même titre tout ce qui appartient à 
la nature de l’homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire qu’un 
autre. Dans l’ordre social, les citoyens étant égaux, puisque nul ne peut être plus ou moins 
citoyen qu’un autre, tous ont le même droit à tous les avantages de l’état de société, — à la 
possession de toutes les places, emplois et fonctions de l’établissement public; — et nul ne 
doit contribuer plus qu’un autre aux charges communes de l’association. Dans l’ordre légal, 
les citoyens étant égaux devant la loi, elle les oblige tous également ; — elle doit aussi punir 
également les coupables; — les punir tous du même genre de peine, pour les mêmes fautes; 
— et fidèle à l’intérêt commun, n’accorder à qui que ce soit ni faveurs ni privilèges. V De l’ob-
ligation de garantir la liberté, la propriété et l’égalité individuelles, résultent en faveur de la na-
tion les droits suivants : 1. Celui de faire les lois conjointement avec le Roi, et de ne se sou-
mettre qu’à celles qu’elle aurait librement consenties ; 2. Celui de connaître et de régler les 
dépenses publiques, d’inspecter l’emploi des fonds, et de s’en faire rendre compte; 3. Celui 
de surveiller l’exercice du pouvoir exécutif, et d’en rendre tous les agents responsables, en 
cas de prévarication. Sans le droit du corps social à la législature, le pouvoir du chef deviend-
rait arbitraire. Sans la surveillance, la nation pourrait être trompée, et la constitution se dé-
naturer. Sans la responsabilité, rien ne préviendrait la déprédation des finances, ou les abus 
d’autorité. VI Le moyen de mettre la société en état de remplir ses fins, est de bien organis-
er les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics émanent tous du peuple : ils ne peuvent ni se 
constituer eux-mêmes, ni changer la constitution qu’ils , ont reçue. C’est dans la nation que 
réside essentiellement le pouvoir constituant. La nation a le droit indubitable et imprescrip-
tible d’exercer ce pouvoir toutes les fois que sa sûreté, sa propriété et son bonheur exigent 
que la constitution de son gouvernement soit éclaircie, réformée ou régénérée. Elle peut l’ex-
ercer par ses représentants aussi bien que par elle-même. Les représentants actuels ont 
reçu complètement ce pouvoir de leurs commettants. VII Les pouvoirs publics se divisent en 
quatre classes, ou espèces différentes : 1. Pour faire les lois, régler les dépenses publiques, 
octroyer l’impôt, et maintenir la constitution, la nation a besoin d’un corps de représentants, 
chargé de ses pouvoirs, et les exerçant pour elle. De là l’Assemblée nationale, en qui réside 
le pouvoir législatif. 2. L’obligation de faire exécuter les lois, de mettre la force publique en ac-
tivité, tant au dedans qu’au dehors du royaume, et de diriger l’administration générale d’une 
manière uniforme, exige dans les grands Etats un chef qui soit le principe et le centre de tous 
les mouvements du corps politique. — Cette unité de chef chargé de gouverner suivant les 
lois est le caractère distinctif de la monarchie. De là le Roi, en qui réside le pouvoir exécu-
tif. 3. Pour l’exécution locale des lois relatives à l’administration générale du royaume, il faut 
dans chaque province des administrateurs subordonnés, chargés des détails de cette exécu-
tion. De là les assemblées provinciales et municipales, en qui réside le pouvoir administratif. 
4. L’exécution des lois qui ont pour objet les actions et les propriétés des citoyens nécessite 
l’établissement des juges. De là les tribunaux de justice en qui réside le pouvoir judiciaire. 
C’est de l’organisation régulière, de la correspondance, de la séparation et de l’indépendance 
de ces quatre pouvoirs, que résultera une bonne constitution.  </text> 
29_43 le projet de declaration de thouret. Les Représentants de la Nation Française, réunis 
en Assemblée Nationale, et autorisés par leurs mandats à exercer le Pouvoir constituant pour 
la régénération de l’État, se croient obligés de commencer leur important travail par la recon-
naissance, et la déclaration solennelle des droits de l’Homme dans l’État de Société, ainsi 
qu’il suit :  Article premier.  Objet et effets l’union sociale.  Les hommes sont réunis en so-
ciété pour se garantir de réciproquement l’exercice de leurs facultés et de leurs droits. Le 
corps social doit cette garantie à chacun de ses membres.  II  Tous les citoyens ayant un égal 
droit à la garantie sociale, chacun doit souffrir que l’exercice de ses facultés et de ses droits 
soit limité par la jouissance semblable que les  autres  doivent  avoir  de  leurs  droits  et de 
leurs facultés.  III.  C’est par la loi seulement, et non par des ordres arbitraires, que les facul-
tés et les droits des citoyens peuvent être limités.  IV.  La Loi ne se forme que par l’expression 
de la volonté générale, régulièrement constatée et publiée.  V.  Tout ce qui n’est pas défendu 
par la Loi est permis; et rien ne peut être exigé que ce qu’elle ordonne.  VI.  Tous les droits de 
l’homme en société se rapportent essentiellement à ceux de liberté, de propriété, et d’égal-
ité civile.  VII. Droit de liberté personelle.  L’homme est libre par la nature; l’exercice de sa lib-
erté est le premier de ses biens et de ses droits.  VIII.  Aucune contrainte personnelle ne peut 
avoir lieu dans l’état social, qu’en vertu des Lois, et d’un jugement régulier qui en ait pronon-
cé l’application.  IX.  Nul ne peut être arrêté, exilé, détenu ou emprisonné en vertu de lettres 
de cachet, ou de tout autre ordre arbitraire en quelque forme, et sous quelque dénomination 
que ce soit.  X.  Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, tant qu’il ne trouble 
pas extérieurement le culte public.  XI.  La Presse doit être libre, sans autres modifications 
que celles qui sont nécessaires pour arrêter le cours des libelles séditieux ou diffamatoires. 
XII.   La liberté, la sûreté et le secret du commerce épistolaire sont inviolables.  XIII. Droit 
de propriété  L’homme est capable d’acquérir des propriétés. La libre et sûre jouissance de 
celles qu’il a légitimement acquises est le second de ses biens et de ses droits.  XIV.  Nul ne 
peut être dépossédé forcément, hors le cas d’une nécessité publique constatée, et à charge 
de l’indemniser complètement.  XV.  Nul ne peut être gêné dans l’usage, l’emploi et la dis-
position de ses biens, par aucune autre autorité que celle de la Loi.  XVI.  Nul ne peut être 
forcé de payer les impôts, qui sont une portion retranchée de sa propriété, que lorsqu’ils ont 
été librement consentis par les Représentants de la Nation.  XVII. Droit d’Égalité civile.  Les 
hommes sont égaux en droit naturels. Dans l’état de société ils doivent l’être de même en 
droits sociaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l’homme-ci-
toyen.  XVIII.  L’égalité civile est fondée sur ce qu’aucun citoyen ne peut être plus ou moins 
citoyen qu’un autre : tous ont donc le même droit à tous les avantages qui sont l’objet du 
pacte social.  XIX.  Tous peuvent être admis également à toutes les places, charges et fonc-
tions publiques, sans aucune autre distinction que celle de leurs talents, et de leur capacité. 
XX.  Réciproquement tous doivent supporter avec égalité toutes les charges de l’établisse-
ment social. La contribution aux impôts doit être la même entre les Citoyens de toutes les 
classes, Se quant à la quotité, et quant au mode de répartition et de perception.  XXI.  Aucune 
profession ne peut être réputée vile et dérogeant.  XXII.  Tous les citoyens sont parfaitement 
égaux devant la Loi. Elle les oblige tous de la même manière; et tous ont le même droit à sa 
protection.  XXIII.  Tous les coupables doivent être punis des mêmes peines pour les mêmes 
crimes, sans aucune distinction de rang, de condition, ni de fortune.  XXIV. Source et objet 
des Pouvoirs publics  Les pouvoirs publics qui constituent le Gouvernement appartiennent à 
tous les citoyens collectivement, émanent d’eux, et ont pour objet l’intérêt, non de ceux qui 
les exercent, mais de ceux qui en ont créé et conféré l’exercice.  XXV.  Tous les citoyens ont 
le droit de concourir par eux-mêmes, ou par leurs représentants, à la formation des Lois, et 
de ne se soumettre qu’à celles qu’ils ont librement consenties.  XXVI.  Ils ont le droit de con-
naître et de régler les dépenses publiques, d’y proportionner l’impôt, et d’en surveiller l’em-
ploi.  XXVII.  Ils ont le droit de demander à tous les Officiers ou Agents publics compte de leur 
conduite, et de les rendre responsables de leurs prévarications.  XXVIII.  C’est aux Citoyens 
en corps qu’appartient le pouvoir constituant; pouvoir suprême dont les autres dépendent, 
et que la Nation a le droit imprescriptible d’exercer, toutes les fois que la constitution de son 
Gouvernement a besoin d’être réformée ou régénérée.  </text>  
30_44 le projet de declaration de gallot. PREMIER.  Je suis bien éloigné de prétendre offrir ici 
un plan plus lumineux que ceux déjà publiés : je rends hommage au génie de leurs Auteurs; 
et ce n’est qu’avec crainte et défiance de moi-même que je romps le silence pour la première 
fois : mais le devoir de tout Représentant de la Nation étant de faire part de ses idées et de 
ses réflexions, je croirais manquer à ce que je dois à mes Commettants et à l’Assemblée Na-
tionale, si je ne lui communiquais pas ma manière de voir sur les grands objets dont elle a à 
s’occuper pour parvenir à former une bonne Constitution.  J’ai pensé en outre qu’il n’était 
peut-être pas inutile de présenter la question des droits de l’Homme et du Citoyen, sous un 
point de vue très-simple. D’après la révolution mémorable qui vient de s’opérer par les senti-
ments patriotiques et sublimes dont les Français seuls sont capables, on ne doit s’attendre à 
aucune réclamation contre les droits de l’Homme et du Citoyen; en conséquence on peut se 
borner à une Déclaration fort courte. Mais avant de l’énoncer, on me permettra de jeter un 
coup-d’œil rapide sur les formes des Gouvernements et les bases de la Constitution qui nous 
convient.  II.  L’origine de tout Gouvernement a été la société paternelle, et ce Gouvernement 
peut exister chez les Peuples les plus sauvages... Quelques hordes se rassemblent; les pères 
ou chefs de famille se réunissent,  conviennent  de  former  des  Lois  ou  conventions,  et 
d’en confier l’exécution à quelques-uns d’entr’eux, ou à un seul, choisi par le sort ou par élec-
tion. Supposez des hommes policés réunis; vous aurez les mêmes résultats. Tous les Gou-
vernements peuvent se partager en deux grandes divisions, Despotiques ou Populaires. 
Toute Nation conquise, et qui se soumet par la force des armes à un Souverain uniquement 
guerrier; cette Nation n’aura de Gouvernement que le Militaire, c’est-à-dire, le Despotique. Tel 
est celui de la Turquie et de presque tous les Peuples d’Asie et d’Afrique.  Tout Peuple, au con-
traire, chez lequel les Lois se forment par lui ou avec son consentement, a nécessairement 
un Gouvernement Populaire. Tels ont été dans l’origine la plupart des Gouvernements Eu-
ropéens.  Si l’exécution des Lois reste entre les mains du Peuple, et est confiée à un certain 
nombre de Membres élus à époque fixe, ce sera une Démocratie. Si le pouvoir exécutif des 
Lois est remis entre les mains d’un certain nombre de Citoyens, formant une Classe 
supérieure, on aura alors l’Aristocratie. Si enfin cette exécution des Lois formées par le Peu-
ple lui-même, est confiée à un seul homme électif, ou pris toujours dans une même famille, 
vous aurez une Monarchie.  Mais les divisions primordiales ne doivent pas être prises à la ri-
gueur, parce qu’il y a dans tous les Gouvernements existants des dégénérescences, des con-
fusions qui, chez presque toutes les Nations, rendent les formes des Gouvernements primi-
tifs entièrement méconnaissables...  Le nôtre en présente l’exemple le plus frappant. En vain 
chercherait-on à reconnaître la Constitution Monarchique dans le Gouvernement Despotique, 
ou plutôt ministériel, sous lequel nous avons gémi depuis si longtemps.  III.  Un Roi juste et 
Citoyen, un roi que nous venons de proclamer le Restaurateur de la Liberté Française, en 
suivant les mouvements de son cœur paternel, a voulu rendre au Peuple généreux qu’il était 
appelé à gouverner, les droits antiques et imprescriptibles d’une Nation fidèle, et attachée à 
ses Rois; mais Nation sensible et fière, qui n’avait jamais étouffé chez elle le sentiment d’une 
liberté soumise à des Lois consenties par elle-même.  D’après cet aperçu, il n’est pas diffi-
cile, selon moi, de fixer ses idées sur les principes essentiels de la Constitution que nous de-
vons former, ou plutôt régénérer... car nous ne sommes pas un Peuple nouveau, sans so-
ciété, sans lois, sans administration, sans police : nous ne pouvons abroger toutes les formes 
établies; mais nous devons les corriger, en élaguer les abus, les ramener à leur institution 
primitive : nous devons rétablir, avant tout, les droits de la Nation et ceux de son Chef; droits 
également méconnus, usurpés et confondus par une véritable Aristocratie ministérielle, 
érigée en un Despotisme le plus absurde et le plus révoltant....  Tout se réduit donc à fixer 
d’abord les droits de la Nation, et fixer ensuite les droits du Souverain....  Les droits de la Na-
tion comprennent nécessairement les droits individuels de l’Homme et du Citoyen : mais 
doit-on considérer les droits du Citoyen uniquement comme les droits primitifs de l’Homme 
en état de Nature? Je ne le pense pas : on doit seulement les énoncer en tête. Sans doute 
qu’ils existent ces droits sacrés; ils sont réels, et le Despotisme le plus atroce n’a pu les 
anéantir....  Mais l’Homme en société, l’Homme devenu Citoyen, n’est-il pas obligé, par le 
pacte social, de renoncer à partie de l’usage de ses droits de Nature, pour jouir de ceux que 
lui accorde la société avec laquelle il a contracté l’engagement de se donner à elle, comme il 
en a reçu la promesse formelle d’en retirer, pour sa personne et ses propriétés, protection, 
sûreté et tranquillité?  Ces principes me paraissent vrais, incontestables, et doivent servir de 
bases à toutes Déclarations de droits et à la forme constitutionnelle de notre Gouverne-
ment....  On ne peut trop exposer au Peuple quels sont ses droits. En les connaissant mieux, 
il respectera plus exactement ceux des autres; il remplira ses devoirs avec plus de soin. L’es-
clave ne fait que se soumettre à ses fers, ou les briser; l’Homme libre, mais soumis aux Lois, 
sait les respecter, parce qu’elles lui sont les garants de sa liberté....  IV.  Les droits naturels de 
l’homme sont inhérents à son existence, et se réduisent à la vie, à la liberté, ou plutôt à l’in-
dépendance.  Ce n’est point pour perdre l’usage de ses droits primitifs et inaliénables, que 
l’homme se réunit en Société, c’est au contraire pour se les assurer, pour les mettre sous la 
sauvegarde commune des Lois, en procurant les mêmes avantages à ceux qui concourent 
avec lui à la formation du Pacte social. De-là naissent pour le Citoyen ou l’homme en Société, 
protection, sûreté et tranquillité pour sa personne et pour ses propriétés.  Tout Citoyen doit 
donc jouir de ces trois prérogatives qui lui garantissent les deux premiers droits naturels, la 
vie et la liberté.  Le premier ne peut recevoir d’atteinte que dans le cas où un individu en ait 
porté lui-même à pareil droit chez son semblable.  Le second est inattaquable hors le cas où 
la liberté d’un Citoyen est nuisible à celle d’un ou plusieurs Citoyens.  D’après ces vues, il me 
semble qu’on pourrait restreindre au très-petit nombre de maximes suivantes, renonciation 
des droits de l’homme et du Citoyen, parce que les détails se trouveront dans l’exposition 
des articles du Code légal.  1. Tout homme apporte en naissant les droits primitifs de la vie et 
de la liberté.  2. Outre ces deux premiers droits, l’homme en Société en obtient trois autres 
indispensables, protection, sûreté et tranquillité pour sa personne et pour ses propriétés de 
la part de la Société entière.  3. Tout homme devenu Citoyen par son admission à une Société, 
ne peut être privé d’aucun de ces droits essentiels, que dans le cas où il ait manqué à 
quelques-unes des obligations qu’il a contractées.  4. Tout homme a le droit de réclamer de 
la Société l’exécution des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de lui, comme la Société doit 
et peut réclamer toujours de tout Citoyen l’accomplissement de ses obligations.  5. Tout Ci-
toyen est libre de renoncer à ses droits, mais alors il ne peut plus exiger, de la part de la So-
ciété qu’il abandonne, la garantie de ces mêmes droits.  6. Les devoirs du Citoyen sont com-
pris dans le Pacte social qu’il a formé avec la Société entière : respecter les droits d’autrui 
comme il veut que les siens soient respectés....  7. Tous les Citoyens sont soumis aux Lois 
parce que les Lois protègent également tous les Citoyens sans distinction de rang, de fortune 
et de naissance, car aux yeux de la Loi, tous les hommes sont égaux.  8. Tous les Citoyens 
doivent partager les avantages de la Société, comme tous doivent en supporter les charges. 
V.  Après avoir énoncé les droits du Citoyen, on doit fixer ceux de la Nation. Ces droits sont 
formés de la réunion de ceux des Citoyens.  La Nation se garantit à elle-même liberté, protec-
tion, sûreté et tranquillité.  Mais comme une Nation ne peut pas exécuter par elle-même ces 
obligations, elle en commet l’exécution à d’autres mains, et dans l’hypothèse où nous 
sommes, au Gouvernement Monarchique que nous adoptons, comme le plus propre à un 
Royaume tel que le nôtre. Dans notre position, la Nation Française, appelée par son Roi à re-
couvrer ses droits qui sont ceux de tous les hommes réunis en Société, déclare que la Puis-
sance Souveraine et Législative réside en elle-même, et que ses Représentants assemblés 
pour réformer ou plutôt pour établir des Lois, détermineront solennellement tous les droits 
du Monarque, auquel l’exécution des Lois à promulguer sera confiée.  </text> 
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa 
personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce 
droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est 
chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un 
droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. 
La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux 
autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con-
sommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous 
ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit 
d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être re-
specté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. 
Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort 
parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir 
nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. 
C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par le-
quel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire 
l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir 
toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent 
légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement 
réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, 
point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de 
la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vou-
loir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été 
reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. 
Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens na-
turels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avan-
tage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de 
l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porte-
raient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en so-
ciété, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union sociale est le bonheur des asso-
ciés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu 
en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. Donc l’état social ne tend pas à 
dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la so-
ciété n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’as-
sociation pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus 
grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le 
concours inestimable des travaux et des secours publics: de sorte que, si le citoyen paye en-
suite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus 
légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc l’état social n’établit pas une injuste 
inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens; au contraire, il protège l’égalité 
des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de l’inégalité des moyens. La loi sociale 
n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s’occupe de mettre 
le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des 
citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits. L’état social favorise et augmente la 
liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : 
même hors du lien social, nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans 
toutes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine : le droit de nuire n’a jamais 
pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en 
assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop ex-
posée, sous la seule garantie d’une force privée, et il la confie à la garde toute-puissante de 
l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, l’homme croît en moyens moraux et 
physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’us-
age, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social, qu’elle 
ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La liberté s’exerce sur des choses com-
munes, et sur des choses propres. La propriété de sa personne est le premier des droits. De 
ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail, car le travail qu’est que l’us-
age utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions. 
La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle, n’est pareillement qu’une suite et 
comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance, par l’effet 
d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. Par des opérations analogues, quoique 
plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un objet qui n’appartient à personne, et dont 
j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare à mon usage. Mon travail était à moi ; 
il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai investi, était à moi comme à tout le 
monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque j’avais sur lui, de plus que les autres, 
le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffisent pour faire de cet objet ma propriété 
exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force d’une convention générale, une sorte de 
consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot 
propriété toute l’étendue du sens que nous sommes accoutumés à y attacher dans nos so-
ciétés policées. Les propriétés territoriale s sont la partie la plus importante de la propriété 
réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social; 
leur théorie est différente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses 
limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa pro-
priété personnelle, et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rest-
er, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de produire, de 
garder, de transporter, d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la liberté individuelle 
ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’autrui. C’est à la loi à 
reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour tous : car l’union so-
ciale n’a pas seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs individus, mais la liberté de 
tous. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à 
coup sûr, fort mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la reconstituer. Rapports 
des engagements avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui qui contracte un en-
gagement, perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au moment où il con-
tracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement 
est un échange où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant que dure l’en-
gagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et 
la liberté, avons-nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un changement de 
rapports a déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est 
pas moins entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on a fait. Garan-
tie de la liberté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen 
; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’existait, pour main-
tenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre. La ga-
rantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que 
quand les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force destinée à la défen-
dre. Nul droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force relativement irré-
sistible. La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis à craindre. 
Les moins dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité 
ordinaire. Si justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute d’une force 
coercitive relativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pou-
voir judiciaire mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La liberté individuelle a 
beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer quelques-unes des 
parties du pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement 
lui-même en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. Une longue expéri-
ence prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de dan-
ger. Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes 
ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-même, envers la 
patrie, ose changer en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la pro-
tection commune ! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie 
qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême. La liberté enfin peut 
être attaquée par un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est évident qu’elle est 
étrangère à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il 
était possible, en effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux 
autres peuples de l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’armée ? La 
paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’une nature 
absolument différente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale 
peuvent se passer d’armée, il est d’une extrême importance que là où est une armée, Tordre 
intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre 
l’un et l’autre. Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre le ci-
toyen, et que l’ordre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans 
aucune circonstance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir militaire, si ce n’est con-
tre l’ennemi étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantages qu’on peut retirer de 
l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle; 
les citoyens ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces bienfaits se multiplier-
ont à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflex-
ions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état 
de société, est le premier et le plus important des arts. Une association constitution de son 
gouvernement et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de tous, sera chargé de don-
ner des lois, tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et de la vertu. Personne 
n’ignore que les membres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés 
publiques, des travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort con-
damne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de 
changer, leurs concitoyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce 
humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique. 
On sait qu’une nation forme avec les autres les autres peuples, des relations d’intérêts qui 
méritent de sa part une surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclaration des 
droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux 
peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État peut 
faire en leur faveur. Les fins de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moyens 
publics doivent s’y proportionner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité 
nationales.  L’ensemble de ces moyens, composé de personnes et de choses, doit s’appeler 
l’établissement public, afin de rappeler davantage son origine et de sa destination. L’étab-
lissement public est une sorte de corps politique qui, ayant, comme le corps de l’homme, des 
besoins et des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de 
la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le pouvoir législatif représente la première, et le pou-
voir exécutif représente la seconde de ces deux facultés. Le gouvernement se confond sou-
vent avec l’action ou l’exercice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement 
consacré à désigner le pouvoir exécutif ou son action. Rien n’est plus commun que d’enten-
dre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir de faire la loi est dis-
tinct du gouvernement proprement dit. Le pouvoir actif se subdivise en plusieurs branches. 
C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La constitution embrasse à la fois la formation 
et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, 
et leur indépendance réciproque.  Enfin, les précautions politiques dont il est sage enfants, 
les étrangers, de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dan-
gereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l’ensemble et à la séparation 
des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que l’on constitue, c’est son établissement poli-
tique. La Nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage 
de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leurs communications et dans leurs en-
gagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps 
politique de création sociale. Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par 
conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peu-
ple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du pouvoir chargé de 
donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution suppose avant tout un 
pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soumis à 
des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres de changer. Comme ils 
n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; 
de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres! Le pouvoir constituant 
peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La Nation qui 
exercice alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, doit être dans cette fonction, 
libre de toute contrainte, et de toute forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il 
n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir con-
stituant; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne s’assembleront que 
pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitués. Au surplus, 
c’est au premier chapitre du projet de constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens 
de former et de réformer toutes les parties d’une constitution. Nous n avons exposé jusqu’à 
présent que les droits naturels et civils des citoyens. Il nous reste à reconnaître les droits poli-
tiques. La différence entre ces deux sortes de droits consiste en ce que les droits naturels et 
civils sont ceux pour le maintien et le développement  desquels la société se formée ; et les 
droits politiques, ceux par lesquels la société se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du lan-
gage, appeler les premiers, droits passifs, et les seconds, droits actifs.  Tous les habitants 
d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit à la protection de leur per-
sonne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais tous n’ont pas droit à prendre une part ac-
tive dans la formation des pouvoirs publics, tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du 
moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en 
rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose pub-
lique.  Tous peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à 
l’établissement public, sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux 
seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l’association. L’égalité des 
droits politiques est un principe fondamental. Elle est sacrée, comme celle des droits civils. 
De l’inégalité des droits politiques sortiraient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dis-
pense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc 
injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la société. La loi étant un instrument commun, 
ouvrage d’une volonté commune, ne peut-avoir pour objet que l’intérêt commun. Une société 
ne peut avoir qu’un intérêt général. Il serait impossible d’établir l’ordre, si l’on prétendait 
marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre social suppose nécessairement unité de but, et 
concert de moyens. Une association politique est l’ouvrage de la volonté unanime des asso-
ciés. Son établissement public est le résultat de la volonté de la pluralité des associés. On 
sent bien que l’unanimité étant une chose très-difficile à obtenir dans une collection 
d’hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossible dans une société de plusieurs 
millions d’individus. L’union sociale a ses fins ; il faut donc prendre les moyens possibles d’y 
arriver; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y 
a une sorte d’unanimité médiate ; car, ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir 
des avantages de la société, ont voulu unanimement tous les moyens nécessaires pour se 
procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré à la pluralité ; et tous ceux qui ont 
leur voeu à prononcer, conviennent d’avance de s’en rapporter toujours à cette pluralité. De 
là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue, avec raison, aux droits de l’unanimité. 
Là volonté générale est donc formée par la volonté de la pluralité. Tous les pouvoirs publics, 
sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, c’est-
à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes. Toute fonction publique est, 
non une propriété, mais une commission. Le mandataire public, quelque soit son poste, n’ex-
erce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a été 
seulement confié; ii ne pouvait pas être aliéné, car la volonté est inaliénable, les peuples sont 
inaliénables; le droit de penser, de vouloir et d’agir pour soi est inaliénable; on peut seulement 
en commettre l’exercice à ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour caractère 
essentiel d’être libre. C’est donc une grande erreur de croire qu’une fonction publique ne pu-
isse jamais devenir la propriété d’un homme; c’est une grande erreur de prendre l’exercice 
d’un pouvoir public pour un droit, c’est un devoir. Les officiers delà nation n’ont au-dessus des 
autres citoyens que des devoirs de plus; et qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes loin, en 
prononçant cette vérité, de vouloir déprécier Je caractère d’homme public. C’est l’idée d’un 
grand devoir à remplir, et par conséquent d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et 
justifie les égards et le respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de ces senti-
ments ne s’élèverait dans des âmes libres, à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que 
par des droits, c’est-à-dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée de leur intérêt particulier. 
Ici peut se terminer l’exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, que nous 
avons voulu offrir à la nation française, et que nous nous proposons à nous-mêmes, pour 
nous servir de guide dans l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous livrer. Mais, 
afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent, et qu’ils puis-
sent être plus aisément retenus, nous en présentons à toutes les classes de citoyens, la par-
tie la plus essentielle en résultats faciles à saisir, dans la forme suivante :  Art. 1er. Toute so-
ciété ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art 2. L’objet 
d’une société politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 3. Tout homme est 
seul propriétaire de sa personne; et cette propriété est inaliénable. Art. 4. Tout homme est li-
bre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux 
droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; 
tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses 
sentiments, ne doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’im-
primer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas 
donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses pro-
ductions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. 
Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabri-
quer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occu-
pations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à 
toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de 
sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. 
Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa 
dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens 
doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. Ainsi, la loi 
doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entre-
prendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de 
faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pou-
voir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 12. Ainsi, 
l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait 
jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le pouvoir mili-
taire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. 
Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que 
contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est 
obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt 
commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des 
privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes 
ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas 
qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les 
protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de 
droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même ga-
rantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit 
punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir 
à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, 
saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 
21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui 
l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coup-
ables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été sur-
pris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la jus-
tice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux 
avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans 
l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La 
loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être 
l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement ou immédi-
atement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux 
qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. 
Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représentants de 
la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’in-
térêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours ac-
tifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détri-
ment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de 
celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, 
dans tous les I genres de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur con-
duite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. 
Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 
de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. 
</text>
31_45 le projet de declaration custine. PROPOSITION.  Je propose qu’il y ait en tête de la lég-
islation, une déclaration des droits de l’homme citoyen d’un grand Empire.  Que cette décla-
ration soit un tissu de principes incontestables et présentés d’une manière claire et précise, 
à la portée de tous les individus qui doivent les connaître.  Que ces principes se lient et s’en-
chaînent de manière à former la base de la législation dont nous allons nous occuper.  Qu’ils 
soient dénués de tout préambule et raisonnements, qui ne pourraient servir qu’à donner des 
moyens de la commenter : ce que ne manqueraient pas de faire une multitude d’Écrivains 
dont l’essaim s’est un peu trop multiplié pour qu’il soit de la sagesse de l’Assemblée Nation-
ale de lui donner matière à s’exercer.  Qu’il soit nommé par l’Assemblée Nationale un Comité 
composé de quatre personnes seulement, chargé de réunir les observations de tous les bu-
reaux, sur les additions, abréviations, retranchements et change-mens, qu’ils auront cru 
nécessaire de faire aux déclarations qui vous ont été présentées, afin que le travail de ce 
Comité puisse réunir le vœu de la pluralité de l’Assemblée qui prononcera sur cette nouvelle 
rédaction.   J’ai essayé d’ordonner, de réduire et d’augmenter les articles de ce diverses déc-
laration que j’ai l’honneur de soumettre au jugement de l’Assemblée.  le Cte. de CUSTINE. 
DÉCLARATION DES DROITS DU CITOYEN FRANÇAIS.  Les Représentants de la Nation 
Française, réunis en Assemblée Nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la 
charge spéciale de régénérer la constitution de l’État :  Considèrent, que toute union sociale, 
et par conséquent toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, 
d’étendre et d’assurer les droits de l’homme Citoyen.  Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord 
s’attacher à reconnaître ces droits, que leur exposition doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et qu’ils présentent l’objet ou le but que toutes 
les constitutions doivent s’efforcer d’atteindre.  En conséquence les Représentai de la Nation 
Française reconnaissent et consacrent, par une promulgation positive et solennelle, la décla-
ration suivante des droits de l’homme Citoyen.  Article premier.  L’objet d’une société poli-
tique ne peut être que le plus grand bien de tous.  Art. II.   Un Peuple a toujours le droit de 
revoir et de réformer sa constitution.  Art. III.   Tout homme est seul propriétaire de sa per-
sonne.  Art. IV.  Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule 
condition de ne pas nuire aux droits d’autrui; car le respect dû à ces droits est son devoir en-
vers la société.  Art. V.  Tout homme sans exception étant le maître de ses pensées et de ses 
paroles, a le droit de dire, de faire imprimer tout ce que bon lui semble, à la seule condition 
de ne blâmer dans ses écrits ni le Roi, ni l’héritier présomptif, à moins qu’il ne puisse prouver, 
pour ce dernier seulement, qu’il a voulu donner atteinte à la personne inviolable du Roi. Tout 
Écrivain doit rester responsable de même des atteintes données dans ses écrits aux dogmes 
de la religion dominante, ou aux mœurs et aux droits d’autrui; en conséquence tout auteur 
dénonciateur ou accusateur, doit être tenu de prouver sa dénonciation ou son accusation. 
Art. VI.  Il suit de l’article précédent, que les lettres étant un moyen de communiquer sa 
pensée entre deux personnes seulement, le secret doit en être inviolable et sacré pour tous 
les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit.  Art. VII.  Tout Ci-
toyen est pareillement libre d’employer ses bras, sa propriété, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui-même : nul genre de travail ne lui est interdit : il peut pro-
duire et fabriquer ce qui lui plaît, et comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandise et fruits, les vendre en gros ou en détail : dans ces diverses oc-
cupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à 
toute autre.  Art. VIII.  Tout homme est pareillement libre d’aller ou de rester, et même de sor-
tir du Royaume et d’y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché. 
Art. IX.  La liberté, la propriété et la sûreté des Citoyens, doivent reposer sous une garantie 
sociale supérieure à toutes les atteintes.  Art. X.  Ainsi la loi doit avoir à ses ordres une force 
capable de réprimer tout Citoyen qui entreprendrait d’attaquer les droits de quel qu’autre. 
Art. XL.  Ainsi tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent 
quel qu’autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’at-
tenter à la liberté des Citoyens, hors les cas prévus par la loi.  Art. XII.  Ainsi l’ordre intérieur 
doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qui permette de ne 
requérir que rarement le secours du pouvoir militaire, qui ne peut et ne doit jamais être em-
ployé qu’au nom de la loi, et seulement au commandement de l’officier public chargé de son 
exécution.  Art. XIII.  Le pouvoir militaire existe pour agir dans l’ordre des relations politiques 
et extérieures : ainsi le soldat qui ne cesse point d’être Citoyen, ne doit jamais être employé 
contre lui, qu’au nom et aux termes seuls de la loi. Tous officiers publics, agents du pouvoir 
exécutif, de quel qu’État et condition qu’ils soient, sont responsables à la Nation de l’obser-
vation de ce principe, qui seul peut établir et maintenir la liberté d’un Empire.   Art. XIV.  Tout 
Citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est oblige d’obéir à une autre autorité que celle 
de la loi.  Art. XV.  La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder au-
cun privilège à qui que ce soit; et s’il est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, 
qu’elle qu’en soit l’origine, à moins qu’elle ne soit une propriété, telle que le secret d’une fab-
rication dont l’exclusif peut être accordé, mais seulement pour la vie de l’homme dont il est 
la propriété.  Art. XVI.  Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est-à-dire en richesses, 
en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant 
la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.  Art. XVII.  Nul 
homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.  Art. XVIII. 
Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables, et par 
les mêmes peines.  Art. XIX.  Tout citoyen appelle ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’in-
stant. Il se rend coupable par la résistance.  Art. XX.  Nul ne doit être appelle en justice, saisi 
et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.  Art. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont 
signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter sont coupa-
bles. Tous doivent être punis.  Art. XXII.  Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la 
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.  Art. XXIII.  Tout ci-
toyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.  Art. XXIV.  Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours publics.  Art. 
XXV.  La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle 
doit être l’ouvrage d’un Corps de Représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique, intérêt avec capacité; 
ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitu-
tion.  Art. XXVI.  Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les 
Représentants de la Nation.  Art. XXVII.  Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et 
n’ont pour objet que l’intérêt de la Nation.  Art. XXVIII.  La constitution des pouvoirs publics 
doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent 
jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.  Art. XXIX.  Une fonction publique ne peut 
jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce : son exercice n’est pas un droit, mais un de-
voir.  Art. XXX.  Les fonctions publiques doivent suivre les besoins publics. Le nombre des 
places doit être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans 
un Etat des places sans fonctions.  Art. XXXI.  Nul citoyen, par sa naissance ou sa condition, 
ne doit être exclus d’aucune place. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les 
plus capables.  Art. XXXII.  De ce que tout service actuel doit avoir son salaire, il suit que les 
pensions sur les trésors publics ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien 
à titre de secours de charité.  Art. XXXIII.  Les récompenses pécuniaires supposent des ser-
vices éminents ou très-longs, rendus à la chose publique, par des hommes qui ne peuvent 
plus être employés utilement.  Art. XXXIV.  Quant aux charités publiques, il est évident 
qu’elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une impuissance 
réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins naturels, et non 
des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver, 
quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 
l’État. Il faut encore que des secours de charité, cessent au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait.  Art. XXXV.  Pour prévenir le despotisme, et assurer l’empire de la loi, les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes 
mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires, au-dessus de toutes les lois, et leur per-
mettrait d’y substituer leurs volontés.  Art. XXXVI.  Aucun homme ne peut être jugé que dans 
le ressort qui lui a été assigné par la loi.  Art. XXXVII.  Les officiers publics, dans tous les gen-
res de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
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32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
33_47 le projet de declaration de duport. Cette déclaration des droits paraît après que plu-
sieurs autres ont été présentées à l’Assemblée Nationale : elle peut donc être plus complète 
que ces déclarations. On a tâché de rendre les divers articles tellement dépendants les uns 
des autres, qu’en rétablissant les idées inter médiaires, on en puisse former un système poli-
tique entièrement lié, qui commence par exposer la nature de l’homme, et qui finisse au mo-
ment où l’on établit le Gouvernement Français. L’on a cru également utile de mettre en tête 
le préambule que l’on va voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française as-
semblés en forme de convention, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Con-
citoyens, leur imposaient quatre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les 
droits principaux des hommes en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir 
de base à tous les Gouvernemens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de 
ces droits par le moyen d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre 
actuel, tout ce qui n’est pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. 
De rétablir l’ordre, corriger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et 
des Finances.  Pour satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française 
déclarent ce qui suit :  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est 
obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II. 
L’état de société auquel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces fac-
ultés.  III.  Toute société est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de 
tous les associés est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus 
grande liberté possible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est néces-
saire pour assurer aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun indi-
vidu n’a le droit de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la 
Loi; mais la Loi ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux au-
tres individus; et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté. 
Ainsi, tout homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul 
homme ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie 
dans les formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout or-
dre arbitraire ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute vio-
lence contraire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de 
ceux qui signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut 
librement communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans 
les cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à 
aucune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
34_48 un projet de declaration anonyme. Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article 
Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
35_49 les idees de rabaut saint-etienne. idées sur les basés de toute constitution, soumises 
à l’Assemblée nationale, par M. Rabaut de Saint-Étienne. De la Constitution. La Constitution 
est une forme précise adoptée pour le gouvernement d’un peuple. Ce mot vient de cum 
statuta, établi ensemble, établi de concert : il suppose donc une convention, un accord, c’est 
à dire le consentement général à être gouverné ainsi. Toute constitution suppose donc que 
les contractants ont fait des lois en se réunissant en société; et en effet les lois sont des con-
trats, des conventions. Des hommes qui vont former une société et devenir un peuple convi-
ennent ensemble de se soumettre à telles ou telles conditions. Par le consentement de tous, 
ces conditions deviennent obligatoires pour tous, et on les appelle des lois. Mais ces lois se-
raient inutiles, s il n’y avait un ordre établi, une forme convenue pour les faire exécuter : c’est 
cette forme qu’on appelle gouvernement. La Constitution réunit donc deux choses; des lois 
convenues par tous, et une forme pour les faire exécuter, convenue également par tous : les 
lois et le gouvernement; c’est de ces deux choses que l’Assemblée nationale doit s’occuper. 
De l’objet des lois ou conventions. Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des 
hommes formant ensemble une société, ont pour objet de les rendre plus forts et plus heu-
reux : les hommes doivent donc gagner à entrer en société; et, sans cela, ils n’y entreraient 
pas. Ils sont plus forts par l’association de plusieurs forces; ils sont plus heureux par l’associ-
ation des secours. De l’association des forces naît une protection de tous en faveur de cha-
cun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous la sauvegarde de tous.  De l’association 
des secours naît la garantie de tous, pour procurer la félicité de chacun. Cependant les 
hommes entrant ,en société y viennent avec tous leurs droits, car on ne peut pas dire qu’ils 
en aient fait quelque sacrifice; ils peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore. 
Non-seulement ils Viennent avec tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver, 
pour les mettre en sûreté, et sous une garantie plus puissante : la société doit donc donnera 
chaque homme une jouissance plus assurée de tous les droits qu’il y apporte. Des droits des 
hommes. Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été 
créé, et qu’il ne perd jamais de vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détru-
ire, il le fuit ; tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit qu’il 
a à l’existence : être, être bien, être le plus longtemps possible, voilà l’objet pour lequel il a 
été créé; c’est son droit primitif, inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. 
Il suit de là qu’aucun autre homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de con-
server son existence; qu’il a lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à 
cet égard; qu’il a par conséquent lé droit de conserver son être, et de faire tout ce qu’il juge 
nécessaire pour cela : c’est ce droit que l’on appelle liberté. Mais chaque homme a ce droit, 
autant et tout aussi pleinement que les autres : c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité 
c’est-à-dire égalité de droits. Enfin, l’homme peut posséder des choses propres à conserver 
son être, à satisfaire ses besoins, et sur lesquelles il étend toute la plénitude de son droit de 
liberté, et c’est ce qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre 
tous ces droits, pour chacun, sous la sauvegarde de tous, et c’est ce qu’on appelle sûreté. On 
peut conclure de tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans 
la société, se rapportent à ces trois : liberté, égalité, propriété ; d’où il suit que le but des lois 
conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté. La mauvaise constitution est celle qui vi-
ole ces droits : la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle 
qui leur donne le plus grand développement possible. De la liberté. Les lois doivent avoir pour 
objet de conserver à chacun de nous tout ce en quoi il est libre de droit. L’homme est libre 
dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, 
puisque nous avons vu que tous naissent libres également ; Dans sa pensée, car aucun 
homme ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre; Dans ses opinions, car les opin-
ions sont des jugements que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées 
par nous; Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une 
pensée prononcée; Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée; Dans ses ac-
tions, car elles sont les actes que chaque homme fait et à droit de faire pour l’utilité et la con-
servation de son être; Dans son industrie et ses travaux, car, destinés â conserver son exist-
ence, toute gêne qu’il recevrait à cet égard serait un attentat à son premier droit inviolable. 
Dans l’usage de ses propriétés, car elles ne sont ou ne doivent être que le fruit de ses travaux 
et de son industrie. De l’égalité. On pose pour principe dans la formation d’une société, que 
tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux 
détaillé, de force, de talents, d’industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu’ils son 
égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection com-
mune. Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent. Les lois ont 
pour objet de conserver aux hommes leurs droits; mais elles sont également faites pour 
chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés. La société 
ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices que les 
autres ne feraient pas : mais les hommes, en entrant en société, lui font-ils réellement des 
sacrifices de leurs droits ? D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; ce droit 
est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme tous 
les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait 
pouvoir sacrifier un de ses droits croirait une folie, car le droit est une chose indivisible et 
commune à tous les hommes, qu’aucun d’eux, ni tous ensemble, ne peuvent altérer. Et 
qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité. Parce qu’on voit tous les jours les hommes sac-
rifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de n’être 
pas libres. Mais qu’on y prenne garde : c’est Y exercice de leur liberté qu’ils sacrifient, et non 
pas le droit ; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice, est une consécration 
solennelle du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice de tel droit, 
c’est dire qu’on a ce droit. Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner ses pro-
priétés et les donner ; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété. Il en est de même en-
fin de l’égalité, car il est impossible à aucun homme de faire qu’il ne soit né tout aussi libre 
qu’un autre. Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses naturelles, inaliéna-
bles, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce que l’homme peut 
sacrifier à la société de l’exercice de ces droits. Pour parvenir à le connaître, il ne faut que sa-
voir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur intention est d’ôter à 
chacun le pouvoir de nuire aux autres et de lui donner le pouvoir de les servir. La société doit 
donc exiger, au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit tel qu’il ne puisse 
nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. Mais ce droit n’en 
est pas un, car il n’est pas commun à tous, il n’est pas indivisible, il n’est pas dans la nature 
humaine : donc le sacrifice de ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à la société; c’est un 
aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore, celle de la réunion de plu-
sieurs. Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent le sacrifice de leur 
liberté ; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres ; et c’est ce que leur 
prescrivait déjà la nature. La société fait plus : elle étend et favorise l’exercice de notre liberté, 
elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaitement le but, qui est la conservation 
et l’embellissement de notre existence; puisqu’en nous amenant à faire un plus grand nom-
bre d’actes libres en faveur des autres elle amène également les autres à en faire un plus 
grand nombre en notre faveur. On ne peut donc dire à aucun égard que l’homme ait sacrifié 
sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes : d’où il suit que s’il y a de l’esclavage, ce n’est 
que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se prescrivent jamais. 
Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des échanges que fait chacun 
de ce qu’il a contre ce que déposent tous les autres. En effet, si chacun donne, chacun reçoit 
r il donne telle chose pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi de l’impôt est, comme toutes 
les autres, une convention où chacun examine d’abord ce qu’on lui donne, et ensuite ce qu’il 
donne, Cette convention est donc volontaire; et, pour s’exprimer d’une manière exacte, on ne 
doit pas l’appeler un sacrifice : autrement, il faudrait dire aussi que le commerce est un cours 
de sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa propriété en échange de quelque autre 
chose. Donc l’homme ne sacrifie ni sa liberté ni sa propriété. Enfin, l’homme ne sacrifie en 
aucune manière ce qu’on appelle ses droits ; car l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous 
l’avons dit : c’est le droit à l’existence : il le porte dans la société pour l’y conserver et l’éten-
dre; et tout ce qu’on appelle ses droits n’est que l’application de son droit unique et primitif. 
Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, des conditions et des lois, que pour 
conserver et embellir son existence : donc, bien loin de sacrifier la moindre chose de son 
droit, il le conserve, l’affermit et l’étend. Si l’homme social est gêné dans sa liberté. Du droit 
qu’a l’homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les 
moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forc-
es et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre. 
Mais il ne sacrifie point cette liberté, ainsi que nous Pavons prouvé; il l’étend au contraire, il 
l’affermit : donc il reste libre. Mais ce qui est vrai d’un des associés est vrai de tous : donc 
tous arrivent libres également. Cependant si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des 
autres, il faut que nul ne puisse y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent 
leur première loi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fut fait : cet 
axiome est la grande loi de la liberté. Il suit de là que nulle société ne peut défendre et inter-
dire aucun acte à ses membres, hors ceux par lesquels ils pourraient nuire à quelqu’un. Mais 
cette loi existait naturellement avant la convention, et voici comment : Chaque homme avait 
le droit, pour conserver son existence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de re-
pousser les attaques et les usurpations d’un autre. Chacun, en entrant dans la société, y a 
porté ce droit; seulement il a chargé tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moy-
ens, et il leur a dit : Je n’emploierai pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes 
les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour. Bien loin donc que la loi ôte de la 
liberté de chacun, elle l’affermit et l’étend. Donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit de 
liberté des personnes ; car, même avant la loi, et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du 
mal n’était pas un droit. J’ai cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut. 
De la liberté dans les discours, dans les écrits et dans les actions. Les lois ne gênent donc 
point la liberté des individus quand elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes 
donc libres de dire, d’écrire et de faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défen-
du par la convention que nous avons passée de rien dire, ni écrire, ni raire qui puisse nuire aux 
autres, notre liberté n’est pas r plus gênée après la loi qu’elle ne l’était auparavant. Mais il suit 
de là qu’il n’y a que les associés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qui pu-
issent juger de ce qui leur convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement 
ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire. Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni 
ne le peut. Il ne le doit pas, car:  1. aucun homme ne naît, ainsi que nous Pavons prouvé, avec 
le droit de gêner la liberté d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; 
2. il est prouvé aussi que tous sont libres également. Il ne le peut pas, car il est physiquement 
impossible qu’un seul puisse juger “de ce qui convient à tous. Donc il n’y a que la convention 
de tous qui puisse défendre tels discours, tels écrits, telles actions, en conséquence de ce 
qu’ils nuisent aux autres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis. De la liberté de la 
pensée. La pensée n’entre point dans la classe des choses que les hommes peuvent défen-
dre, relativement à l’exercice de la liberté. La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : 
celui qui voudrait la sacrifier ne le pourrait pas; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni vo-
lonté de le faire, elle reste à chacun parfaitement libre et indépendante. D’ailleurs, la société 
elle-même ne peut en exiger le sacrifice, puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peu-
vent nuire à la société et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte; on ne la sent ni ne 
la voit : donc la société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à 
l’intérêt générai qu’elle ne touche pas. Enfin, la pensée purement telle ne nuit à personne ; 
quand elle est publiée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours; et nous venons de poser 
le vrai principe à cet égard. De la liberté dans les opinions. L’homme n’est pas borné à avoir 
des pensées vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les 
unes des autres, et de former sur elles des jugements. Quand ces jugements sont fixés dans 
l’esprit, on les appelle des opinions. Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des 
pensées, ne le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquenc-
es; car ce serait dire qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement, ce n’est que pour rai-
sonner qu’il pense. On ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est 
à choisir entre le bien et le mal que consiste la liberté ; et l’être qui, nécessairement, raison-
nerait toujours bien, ne serait pas libre. On ne saurait dire enfin qu’on peut interdire à tel ou 
tel homme de se former telle ou telle opinion, car ce serait lui interdire la suite des raisonne-
ments qu’il a faits pour se la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après 
l’autre, et par conséquent, en dernière analyse, l’usage de la faculté de penser. Il reste à ex-
aminer si l’on peut ordonner , à tel ou tel homme de’ quitter son opinion pour en rendre une 
autre : mais ce serait lui ordonner avoir les pensées, et de faire les raisonnements qu’il ne fait 
pas, et de ne faire pas ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter de son esprit les pensées qui y 
sont; ce serait y en supposer d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquenc-
es qu’il tire, en faveur de celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement 
celui qui lui paraît mauvais : ce qui est absurde. Ce qui fait qu’on a mal raisonné jusqu’aujo-
urd’hui à ce sujet, c’est qu’un homme s’est toujours mis à la place de toute la société qu’il 
n’était pas, ni ne représentait pas : il a voulu exiger, au nom e la société des sacrifices qu’elle 
ne pouvait exiger elle-même, et que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. 
Ce n’est pas le moindre abus de la loi confiée à un seul. Conclusion. Il suit des principes que 
je viens d’exposer, si je ne me suis pas trompé, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tête 
de la législation les motifs qui l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser 
les principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos con-
temporains et la postérité, et de prévenir ainsi que ceux qui viendront après nous puissent 
méconnaître ou négliger leurs droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs 
et terribles du despotisme. C’est d’après les principes que j’ai établis, que j’ai essayé de don-
ner un exemple du préliminaire que je souhaiterais à la Constitution. Je le présente avec une 
respectueuse modestie, et je ne le livre à l’impression que pour ne pas occuper, inutilement 
peut-être, l’auguste Assemblée dont la nation compte tous les instants. </text>
36_50 les principes de rabaut saint-etienne. Principes de toute constitution soumis a l’As-
semblée nationale, par M. Rabaud de Saint-Arienne Du droit naturel et imprescriptible des 
hommes en société. Art. 1. Tout homme a droit à exister, à conserver son existence, et# à la 
rendre aussi heureuse qu’il lui est possible. Ge droit est inaliénable et imprescriptible. Les 
hommes ont apporté ce droit dans la société, et leur but, en s’y réunissant, a été de le con-
server. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en 
droits. Nul d’entr’eux n’apporta le droit de contraindre les autres en quoi que ce soit : donc 
ils étaient libres, et ils étaient libres également. v Leur association n’a pu leur ôter cette lib-
erté, puisqu’ils ne se sont réunis que pour conserver et affermir leur droit à l’existence : donc 
ils continuent d’être libres. Ils ne peuvent conserver et embellir leur existence que par les 
moyens que la nature leur a donnés : donc ils sont libres d’employer tous ces moyens. Leur 
réunion en société eut pour objet de conserver à chacun, sans exception, le droit qu’il avait à 
l’existence : donc la société doit défendre à chacun d’employer ses moyens à nuire au droit 
d’autrui. Chacun emploie ses moyens à se procurer des propriétés pour conserver et em-
bellir son existence : donc la société doit défendre à chacun d’attenter à la propriété d aut-
rui. Chacun est libre de penser, de dire, d’écrire et de faire tout ce qui ne peut nuire à autrui 
: donc la société ni aucun de ses membres ne peut le lui défendre. Chacun est maître de sa 
personne : donc il n’y a aucun homme qui puisse attenter à la liberté individuelle d’un autre. 
Hors ce en quoi il pourrait nuire à autrui, la société ne peut contraindre aucun homme dans 
ses pensées, dans ses opinions, dans sa religion, dans ses discours, dans ses écrits, dans 
ses actions, dans ses travaux, dans son industrie et dans l’usage de ses propriétés. Tout ce 
que les lois ne défendent pas est permis. Des lois. Art. 2. Si les hommes ne se sont réunis 
en société que pour conserver et maintenir leur existence, pour être plus forts et plus heu-
reux, la société doit remplir ce but. Ils ont fait pour cela des conditions ou conventions entre 
eux, où tous ont contracté volontairement et librement. Ces conditions étant convenues par 
tous, sont obligatoires pour tous ; et alors on les appelle des lois. Les lois ont pour objet de 
maintenir la vie, la liberté, l’honneur, la personne et la propriété de chacun, par une protec-
tion générale, uniforme et commune. Les lois étant inutiles, si elles n’étaient exécutées, il a 
fallu des peines, afin que chacun fût obligé d’obéir. Les peines sont la compensation exacte 
des délits : elles doivent donc leur être exactement proportionnées. Les lois étant faites pour 
tous, les peines sont aussi pour tous : donc tous doivent être soumis aux mêmes peines, 
également et sans distinction. Nul homme ne peut être actionné, poursuivi, arrêté, emprison-
né, jugé, puni, que selon la loi, dans les cas qu’elle a prévus, et selon les formes convenues 
et accordées par tous. Si la société a besoin de contributions communes, tous les membres 
sont obligés d’y entrer, proportionnellement à leurs facultés. Du consentement général aux 
lois. Art. 3. Les lois quelconques, civiles, criminelles, de finances et autres, devant être ob-
ligatoires pour tous, doivent être librement convenues, accordées et consenties par tous. 
Si le consentement de tous ne peut être obtenu, le plus petit nombre est lié par le consen-
tement du plus grand. Si la société, que nous appellerons désormais nation, est trop nom-
breuse pour être rassemblée en totalité, elle peut donner des pouvoirs de consentir pour elle 
à des représentants librement élus, nommés et délégués par elle. La nation peut seule établir 
la manière d’élire, de nommer, de déléguer ses représentants et d’organiser sa représenta-
tion. Le pouvoir suprême réside toujours dans la nation entière, et ne peut être transféré à un 
ou à plusieurs, ou à la totalité de ses représentants. La nation a le droit de ratifier ou de re-
jeter ce que ses représentants ont consenti; elle peut suspendre l’exercice de ce droit; elle 
ne peut pas l’aliéner. Du gouvernement. Art. 4. Il ne suffit pas d’avoir des lois; il faut encore 
veiller à leur exécution et au maintien de l’ordre qui en est une suite : il faut donc un mode de 
gouvernement. La nation entière et réunie ne pouvant veiller à l’exécution des lois, elle est 
obligée de confier le pouvoir exécutif qu’elle ne peut exercer; mais il lui appartient souveraine-
ment. Le pouvoir souverain appartient à la nation; tous les pouvoirs qu’elle confie ou délègue 
émanent d’elle, et sont comptables à elle. Elle ne peut confier le pouvoir de faire des lois ; 
car elle cesserait d’être le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir quand 
elle l’a perdu et de changer ses lois selon qu’il ui convient. Elle peut confier ce pouvoir exécu-
tif à un homme ou à plusieurs. Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce roi doit ex-
ercer son pouvoir selon les lois. La personne du Roi est inviolable et sacrée comme la loi, et 
parce qu’il est l’organe de la loi. Si le Roi distribue en diverses mains le pouvoir exécutif, tous 
ceux auxquels il est distribué sont comptables et responsables envers la nation, parce que la 
nation est le souverain. , Des pouvoirs distribués. Art. 5. Les pouvoirs ne sont délégués que 
pour le bon ordre et la sûreté de la nation, soit au dedans, soit au dehors. La nation fait veill-
er au bon ordre et à la sûreté du dedans, par des hommes chargés des fonctions judiciaires ; 
ils sont tous responsables envers la loi. Elle fait veiller à la sûreté du dehors par des hommes 
chargés de défendre l’Etat et de protéger les propriétés, la liberté commune; ils sont puniss-
ables s’ils y portent atteinte. La nation consent librement des contributions et des subsides 
pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois ; les administrateurs de ces de-
niers sont responsables envers elle. Les différents pouvoirs doivent être confiés à différentes 
personnes. Tels sont les principes d’après lesquels toute constitution a été formée et doit 
être maintenue : c’est ainsi que se formeraient des hommes qui n’auraient pas encore éprou-
vé les abus de la civilisation dégradée. Mais le malheur des temps nous ayant appris â connaî-
tre les affreux secrets du despotisme et ses ressources variées et infinies pour opprimer les 
hommes, il faut associer les principes de la Constitution à une déclaration plus rigoureuse, qui 
prévoie sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il est possible, de dessus le globe, 
les moyens employés par toutes sortes de tyrannies. Aussi, après un mûr examen, j’adopte 
avec de légères modifications, la déclaration des droits de M. l’Abbé Sieyès. J’ai cru devoir 
proposer mon plan de principes de toute constitution dans un ordre naturel, parce que je crois 
qu’ils doivent servir de base à la nôtre. J’ai essayé de poser les fondements de l’édifice : M. 
l’Abbé Sieyès en a tracé les remparts. </text>  
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
38_52 le projet de declaration de bouche. CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION 
FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par 
Charles-François Bouche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA 
LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans 
après Pharamond, premier Roi de France; 892 ans après Hugues-Capet, tige de l’au-
guste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis 
XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession 
des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles 
mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire 
et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable de specta-
teurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’As-
semblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, 
et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et vil-
lages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recue-
illie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du ci-
toyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de 
celles qui lui succéderont, Art. 1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre 
en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exer-
cice et l’usage par des lois modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, 
la société s’est obligée de le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se ren-
dre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur 
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés 
; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes for-
ment entr’eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la 
protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, 
les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs 
et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les 
associés en général, et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mu-
tuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit 
jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes 
inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent 
la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des sec-
onds. Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la béné-
ficence, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs 
infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hos-
pitalité, de l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous 
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voy-
ons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la 
société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs 
devoirs envers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau 
genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui 
doit surtout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable 
à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument 
de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit 
y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions 
particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et 
l’ordre reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, 
tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’in-
dustrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à 
ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier 
ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne 
peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. 
Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les 
secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout autre 
peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le 
courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit que 
les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dévelop-
pé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa liberté 
en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat monar-
chique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. Art. 21. 
Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. Elle s’est 
donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou changer 
et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, dès ce 
moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres termes, que 
la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance exécutrice. Art. 
24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a gardé le pre-
mier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La monarchie 
française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’ordre de 
primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lorsque la 
branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du monarque dé-
funt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix publique d’avoir don-
né au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, celle-ci s’assem-
blera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusations. Si le parent est 
trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne du trône, avec toute 
sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, du monarque dé-
funt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront désormais ma-
jeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en mourant, un suc-
cesseur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des représentants 
librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune monarque, qu’elle croira 
le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi destiné à devenir le père de ses 
peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation dont il est l’enfant, celui qui 
doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à le régir un jour comme un bon 
père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est sacrée et inviolable. Sa couronne 
ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut délier ses sujets du serment de 
fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de choisir ses ministres et ses con-
seils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que la nation puisse avoir confiance 
en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne peuvent sortir du royaume, avant 
d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur gestion ; c’est d’après ce compte 
qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 33. La liberté individuelle, 
l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont en France que dans les 
mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des lois est crimi-
nel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire rendre la justice à tous 
ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, un devoir, une espèce 
d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exactement, gratuitement, et de 
la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne peuvent être établis en 
France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, des provinces et des 
villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun individu en particulier. Ils 
ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer la forme de leur consti-
tution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été consenti par la nation, sont 
seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément aux lois faites par la na-
tion, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de despotisme et arbitraire, les 
lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres ministériels, toutes les vi-
olences que les hommes en place pourraient commettre dans les provinces et les villes, sont 
condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit de commander l’obéissance 
la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et tout homme qui n’agit pas au 
nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce qu’il rompt le fil qui lie l’homme 
au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux lettres et leurs commis porter-
ont le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles à les faire parvenir à leur des-
tination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraordinairement. Aucun négociant 
ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions des postes aux lettres. Art. 39. 
Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels que soient le nom, la forme et le 
district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se mêler de l’administration de 
l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique et d’économie publiques. Les 
fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usurpent s’ils vont au delà, et devien-
nent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires du pouvoir exécutif, tous les 
agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, sont responsables envers la na-
tion de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des conseils qu’ils donnent au 
monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la guerre, des traités d’alliance 
ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le droit de juger si des paix con-
clues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de commerce signés, sont utiles ou 
nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut établir 
des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : sans son consentement ex-
près, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peuvent être que le résultat de 
la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande partie de ceux qui existent 
aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 1614, n’ont été ni établis, ni 
consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits qu’elle trouve dans son contrat 
primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts est le prix de la protection et de 
la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils soient, sous quelque nom qu’on 
les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, de l’Eglise, de la noblesse et des 
communes, sans aucune distinction, exemption ou privilège, et proportionnément aux biens 
et revenus de tous, de quelque source qu’ils viennent. Les impôts ne pourront être établis et 
et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 1 autre. Art. 45. Sans le consentement 
exprès de la nation, le monarque ne peut changer, diminuer ni augmenter la valeur de l’or et 
de l’argent, ni d’aucun métal monnaie. Sans ce consentement, il ne peut ordonner la refonte 
des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire de joyeux-avènement au trône; est abolie 
et supprimée. Art. 47. — En France, nul ne peut être contraint, ou décrété déprise de corps et 
emprisonné qu’au nom des lois faites et consenties parla nation. Art. 48. Ce n’est qu’au nom 
de ces lois qu’un Français, un sujet du monarque, peuvent, dans les cas marqués par elles, 
perdre leur liberté, leur honneur, leur vie ou leur propriété. Art. 49. D’une tenue d’assemblées 
nationales à l’autre, le monarque a le droit de faire des lois provisoires d’administration et de 
police générales; mais les assemblées nationales ont celui de juger si ces lois sont utiles ou 
nécessaires, si elles doivent être continuées ou abrogées rester telles qu’elles ont été faites, 
ou être modifiées. Art. 50. La religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera en 
France la seule religion nationale, dominante et publique, comme la seule vraie, la seule qui 
prêche la saine morale, qui ennoblisse, et qui rende durable tout ce qui se fait pour le bonheur 
des hommes dans un gouvernement juste et modéré. Art. 51. On ne peut faire un crime à 
personne de ses opinions ou de sa croyance religieuse, pourvu qu’elles ne troublent point 
l’ordre public et le culte national. Art. 52. Chacun aura désormais en France la liberté la plus 
illimitée d’imprimer, de faire imprimer et de faire circuler ses pensées et ses ouvrages. Il n’en 
sera garant et responsable à la loi, que dans le cas où ils nuiront à autrui dans son honneur ou 
sa propriété, à l’ordre public et au culte religieux national. Art. 53. Les seuls ouvrages sur la 
religion nationale seront soumis à la censure publique. Une funeste expérience n’a que trop 
appris que, dans ce genre, on n’écrit, on ne fait jamais rien qui ne soit du plus dangereux ex-
emple. Art. 54. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour l’utilité publique ; et, dans ce 
cas, elle doit lui être payée sur-le-champ et au plus haut prix. Sur-le-champ, parce qu’il est 
privé de son bien; au plus haut prix, pour le dédommager de la peine qu’il souffre à céder ce 
qu’il désirerait garder. Art. 55. Dans les besoins publics, dans les circonstances urgentes, la 
nation a le droit de s’assembler par des représentants. Art. 56. Dans les mêmes cas, les prov-
inces et les villes ont le même droit. Art. 57. Pendant les dix premières années, à compter du 
premier mai 1790, les assemblées nationales seront convoquées tous les ans. Art. 58. Après 
ces dix premières années, elles ne seront plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ou-
verture sera fixée au premier mai. Art. 59. Aucun officier de judicature, aucun agent du fisc, 
aucun homme attaché au service ou à la suite du monarque, nepourrayêtre admis. Art. 60. 
Les lois que ces assemblées feront et qui seront sanctionnées par le monarque, seront, ain-
si que les lois provisoires faites par lui dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, 
adressées aux Etats de chaque province.* Ces Etats les adresseront aux tribunaux de justice, 
pour les enregistrer purement et simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de 
réclamer, de remontrer sur ces lois, n’appartiendra qu’aux Etats de chaque province. Art. 62. 
Ces États seuls pourrait fixer le lieu de la résidence des tribunaux de justice et l’étendue de 
leurs districts, sous la ratification des assemblées nationales. Art. 63. Les assemblées nation-
ales une fois formées ne peuvent être dissoutes que par elles-mêmes. Elles ont le droit de 
s’ajourner. Art. 64. Si le monarque voulait les dissoudre avant que les grands intérêts pour 
lesquels elles auraient été convoquées fussent décidés par elles, le payement des impôts 
sera arrêté sur-le-champ dans tout le royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinc-
es et des villes sera rendu public toutes les années. Celui des finances de la France sera ren-
du aux assemblées nationales. Ce qu’on appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 
66. Pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission 
intermédiaire. Art. 67. Tous les membres de ces assemblées nationales, sans distinction d’or-
dres, d’état et de citoyens, seront réunis dans une même chambre, et y opineront en com-
mun sur tous les objets. Art. 68. Les députés des communes y formeront toujours la moitié 
de l’Assemblée. Les présents, plus un, y feront les délibérations. Mais il faudra que les 
présents forment au moins le quart de l’Assemblée. Art. 69. Il en sera usé de même dans les 
Etats particuliers des provinces. Art. 70. Toutes les provinces du royaume seront établies en 
pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce genre d’administration seront autorisées à s’assembler 
pour le rectifier, en corriger les abus, et mettre dans son organisation toute la plénitude de lib-
erté de confiance et de représentation qu’elles croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée 
nationale ne pourvoie elle-même à celte organisation avant de se séparer. Art. 71. Le 
monarque est le commandant suprême des milices et des armées; mais ces armées et ces 
milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur faire prêter serment de fidélité, de re-
spect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être employées contre les citoyens, à moins 
que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, de sédition ou d’incursion de brig-
ands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux qu’il aura délégués dans le com-
mandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se garder elles-mêmes, si elles y trou-
vent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles pourront établir des milices 
bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus éminentes, de grands services rendus 
au public, donnent à tous les citoyens français, sans distinction de nobles et de roturiers, le 
droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, à toutes les dignités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par la nation, qui excluaient des places 
distinguées et des corps privilégiés les citoyens non nobles, sont révoquées, annulées et 
supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit d’accorder la noblesse, de rétablir 
ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de commuer les peines, de donner des 
lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabilitation. Art. 77. La noblesse ne pourra 
jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nationale examinera s’il convient ou non 
qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le régime féodal, la vénalité et l’hérédité 
des offices de judicature sont abolis. Les justices seigneuriales sont supprimées. Un nouvel 
ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera rapprochée, autant qu’il sera possible, des 
justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses pairs, dans les tribunaux qui seront étab-
lis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale prononce la suppression du casuel des 
curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’autre seront payés exactement, jusqu’à ce 
qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle 
prendra des moyens pour mettre dans le commerce les biens du clergé et de l’ordre de 
Malte, et pour donner des revenus fixes aux ministres de l’autel. Art. 81. Avant de se sépar-
er, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son droit primitif, inaliénable, imprescriptible 
et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les lois et les règlements qu’elle croira 
nécessaires sur la formation et l’organisation des assemblées nationales, des Etats ou as-
semblées des provinces, du régime municipal; sur la composition des tribunaux de justice, 
les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, sur la justice civile et criminelle, 
la religion et les mœurs, l’administration des finances du royaume, des provinces et des 
villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière d’en faire l’emploi, les suppres-
sions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur tout ce qui pourra appeler et fix-
er le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. </text>  
39_53 un projet de declaration humoristique. Les Citoyennes du Palais Royal constituées en 
Assemblée Souveraine et Législative (en effet, ne font-elles pas la loi aux hommes?), con-
sidérant que l’Assemblée Nationale de Versailles acharnée à extirper les abus de toute es-
pèce, et surtout étant sur le point de supprimer les Moines, peuvent bien juger à propos 
de supprimer les Filles, arrêtent et décrètent les articles suivants.  Article 1.  Les Femmes 
naissent égales aux hommes et libres comme eux. Si elles naissent libres, elles doivent 
rester libres jusqu’à leur dernier soupir.  Art. II.  La liberté entraîne la propriété de la per-
sonne. Elles peuvent donc faire de leur personne ce qu’elles jugent à propos.  Art. III.   Les 
hommes étant déclarés libres par l’Assemblée Nationale, ils peuvent conséquemment faire 
à peu près ce qu’ils veulent, pourvu, toutefois que leurs actions ne soient point contraires 
à la loi, qu’ils ne troublent point l’ordre établi, et et ne nuisent à personne : s’il est libre aux 
hommes d’aller chez les femmes, il doit être libres aux femmes de les recevoir.  Art. IV.  Les 
Citoyennes du Palais Royal pourront à l’avenir, comme elles l’ont fait par le passé, se prome-
ner dans toute l’étendue du jardin, aller, venir, étaler leurs grâces, dévoiler leurs appas aux 
yeux des hommes qui les convoitent et cela sans causer de scandale, bouder les uns, agac-
er les autres, et aller souper avec tout le monde.  Art. V.  L’Assemblée Nationale ayant abo-
li les Jurandes et Maîtrises, l’Assemblée Législative des Citoyennes du Palais Royal, abolit 
pareillement les rétributions qu’elles ont été obligées de payer jusqu’ici à la Police.  Art. VI. 
Dès qu’une Femme publique devenue particulière, aura trouvé un qui l’entretiendra d’une 
manière, sinon fastueuse, du moins hon-le ne pourra avoir un second amant, à moins que 
ce ne soit par et non par avarice. La pluralité des bénéfices est défendue, le revenu de ces 
bénéfices excédera la somme de 1 500 liv.   Art. VII.   On ne peut ni commander ni défen-
dre l’amour; mais la loi peut restreindre un commerce de plaisirs, où l’attrait de la fortune à 
la fois et de la volupté, entraîne les femmes de tous les rangs et de toutes les classes.  Art. 
VIII.  Toute Citoyenne, aux restrictions près que peut y apporter la Loi, a le d’exposer ses ap-
pas partout où bon lui semble, d’acquérir des grâces, de trafiquer de ses charmes, de faire 
un commerce aussi agréable que lucratif, et d’employer ses facultés et ses talents à ses plai-
sirs et à sa fortune.  Art. IX.   Ainsi, libre dans sa personne, elle peut se vendre ou se don-
ner à celui qui lui plaît davantage, ou qui paye le mieux.  Art. X.  Ainsi, libre dans ses actions, 
elle peut aller courir, souper, coucher chez qui lui plaît, faire son commerce dans tel quartier 
de Paris, dans telle ville du royaume qu’elle voudra.  Art. XI.  Si les femmes sont nées égales 
aux hommes, elles sont à plus forte raison égales entre elles. Ainsi le préjugé qui les avilit, 
n’existera plus désormais, nulle profession agréable ou utile n’emportera dérogeance.  Art. 
XII.  Tous les citoyens de quel rang, de quel sexe qu’ils soient, sont donc égaux. L’égalité civ-
ile consiste à n’être soumis qu’à la loi, et à pouvoir également réclamer sa protection.  Art. 
XIII.  Comme les Citoyennes du Palais Royal tiennent leur bien du Public, elles contribueront 
aux charges publiques en raison de leur fortune actuelle.  Art. XIV.  La loi est l’expression de 
la volonté générale; nul ne peut faire ce qu’elle défend, ni être forcé de faire ce qu’elle n’or-
donne pas. Ainsi, toute femme publique étant libre d’exercer sa profession, est libre aussi 
de la quitter, sans qu’aucun homme ait le droit de la forcer à se rendre à ses désirs.  Art. XV. 
Mais la Loi ne peut être juste et bonne, qu’autant qu’elle est faite à l’avantage de la Société, 
sans contrarier la nature; la loi doit donc protéger une profession où mené le vœu de la na-
ture, et qui est aussi utile qu’agréable à la Société.  L’assemblée, après avoir entendu lecture, 
voulut qu’on discutât les différens articles. Alors Mademoiselle A… se leva, et attaqua vive-
ment l’article VI. Mademoiselle A… est entretenue par un F… et un riche B… de la rue S. 
Honoré. Elle était intéressée à l’article, et elle voulait le faire supprimer, ou du moins l’adou-
cir par des amendements. On alla aux voix, et l’article resta tel qu’il était.  Mademoiselle R… 
voulait qu’on ajoutât à l’article VII la défense aux Femmes mariées, d’empiéter sur le com-
merce des femmes publiques; mais après bien des débats, il fut décidé qu’on laisserait ce 
soin à la puissance exécutrice des maris.  L’article XIII a été le sujet de beaucoup de débats. 
Ce n’est pas qu’aucun des honorables membres refusât de contribuer aux impositions com-
munes; mais serait-il facile d’apprécier au juste les revenus annuels de chacun? le champ de 
la galanterie a ses bonnes et ses mauvaises années. Quel impôt asseoir sur une fortune aus-
si précaire et aussi fugitive? on discuta longtemps, et après bien des débats, on décidât que 
l’impôt serait réglé sur le ton, l’élégance, le costume, et les ameublements de la personne. 
Divers autres articles furent soumis à un examen aussi sévère; mais ils obtinrent enfin la plu-
ralité des voix, et ils furent aussitôt décrétés en ces mots.   L’Assemblée reconnaît et déclare 
les droits ci-dessus, des Citoyennes du Palais Royal, et les met sous la sauvegarde des Lois 
et de la Nation. Elle lance toutes les foudres de sa colère sur ceux qui voudraient y porter at-
teinte, et déclare ne reconnaître aucun Veto qui put les anéantir.  </text>  
40_54 le projet de leblond de saint-martin. L’organisation de la Hiérarchie Municipale est, pour 
une Ville, ce que la Constitution est pour un Royaume entier : toutes deux doivent avoir les 
mêmes principes, reposer sur les mêmes bases, et employer les mêmes moyens pour y par-
venir.  La Constitution doit avoir pour fondement les droits de l’homme; la Hiérarchie Munici-
pale ceux du Citoyen.  Les principes de la première doivent être l’accord de toutes les vo-
lontés des régnicoles; ceux de la seconde l’accord de toutes les volontés des habitants de la 
Cité.  Le but de la Constitution doit être d’assurer la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété; 
celui de la Municipalité doit être le complément du but général de la Constitution. Et si les 
moyens de parvenir à constituer un Empire d’une manière légitime, sont d’assurer, par des 
Lois positives, les droits imprescriptibles que l’homme tient de la Nature, les moyens de con-
stituer une Hiérarchie Municipale, sont d’assurer, par une organisation également légitime, 
les droits aussi imprescriptibles du Citoyen, dont la Cité ne peut le priver par aucun motif.  Les 
droits de l’homme sont connus : le génie les a tracés en caractères immortels. Recherchons 
ceux du Citoyen.  Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s’associe à d’autres 
hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a 
départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à 
ce but.  Ainsi, dans la Cité, centre de la réunion, tout Citoyen est libre, tout Citoyen est égal à 
un autre Citoyen; et toutes institutions civiles sont postérieures à ce droit universel de liberté, 
d’égalité.  Liberté, égalité, tels sont les premiers droits du Citoyen, comme les premiers 
droits de l’homme. D’eux seuls découlent tous les droits particuliers ; ils doivent être la base 
de toute organisation.  Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n’est qu’en ap-
parence qu’il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du 
reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.  Si l’homme ne perd jamais 
le droit d’employer à son gré ses facultés personnelles, nul Citoyen ne peut aliéner ce droit, 
comme membre de la Cité; il ne fait qu’en modifier, qu’en régler l’usage pour le plus grand 
avantage de la Communauté.  Ainsi, toute institution qui gênerait la manifestation de ses sen-
timents et de ses pensées, qui lui ôterait les moyens de les faire connaître; toute institution 
qui bornerait l’usage, de ses facultés physiques et morales, telles que sa force et son indus-
trie, serait une violation du droit natif. La confédération civique seule peut fixer la ligne de 
démarcation entre le droit et l’usage; et le bien général seul, est la mesure de celui-ci.  Tout 
Citoyen, sacrifiant une portion de sa liberté, pour s’en assurer l’usage entier; tout Citoyen ne 
perdant aucun droit à l’exercice de ses facultés, doit donc trouver dans la confédération 
civique une garantie de sa liberté, de sa propriété.  Ainsi, la confédération civique disposera 
d’un moyen de réprimer toutes les atteintes contre la liberté, la propriété.  Ainsi, la confédéra-
tion civique rendra impuissant tout attentat contre la liberté, la propriété.  Tout Citoyen ayant, 
ou implicitement, ou explicitement, consenti les clauses de la confédération civique, est 
nécessairement subordonné à son régime; mais le régime de la confédération civique doit 
avoir pour but de conserver les droits du Citoyen, à la liberté, à l’égalité, à la propriété.  Ainsi, 
il ne peut rien accorder à l’un au détriment de l’autre : ainsi, tout privilège est une infraction : 
ainsi, tout Citoyen a un droit égal au maintien, à l’exercice, au perfectionnement du pacte 
civique; et si tout Citoyen doit être dans l’ordre de son régime; si, appelle en son nom, il doit 
répondre; si son refus est un crime; le régime ne doit point distinguer un individu de l’autre : 
il doit également à tous justice et protection : ainsi, tout arbitraire est un attentat, dont doivent 
être responsables tous les agents, à quelque degré qu’on les suppose.  Tout Citoyen étant 
égal et libre dans le régime social, comme dans la Nature, ce régime doit être l’énoncé de la 
volonté générale, consenti par tous et connu de tous.  L’égalité, la liberté réclament encore, 
parité de charges, comme parité d’avantages.  Ainsi, toute contribution sera d’abord l’énoncé 
de la volonté commune : sa répartition sera dans la proportion des moyens; son emploi con-
senti et connu de tous.  Tout pouvoir, toute fonction sont créés par la volonté commune; elle 
a donc le droit de les abolir, de les modifier, de demander compte de leur usage. Nul pouvoir, 
nulle fonction, ne peut devenir la propriété de l’Officier qui l’exerce; ce n’est qu’un mandat 
toujours dans la dépendance de celui dont il émane.  Les besoins qui naissent de la réunion 
des individus, étant la mesure de l’exercice de tout pouvoir, de toute fonction, en est égale-
ment la borne : point de pouvoir, point de fonctions, s’ils ne sont indispensables. L’égalité 
dont tout Citoyen conserve les droits dans son consentement au pacte civique, réclame pour 
chacun la nullité de toute autre distinction que celle du plus grand nombre de moyens de se 
rendre utile à tous. Ainsi, le mérite sera la seule distinction. Nulle exclusion, que l’incapacité 
ou l’infamie, soit légale, soit d’opinion.  L’équité demande encore que tout Officier public 
trouve, dans l’exercice de ses fonctions, le salaire de sa peine, soit en considération, s’il peut 
y borner ses désirs, soit en récompense pécuniaire, si ce moyen lui devient indispensable. 
Enfin, le but de toute association de Citoyen étant de se procurer la plus grande somme de 
bonheur que puisse comporter cette association, tout Citoyen a droit d’attendre de tous pro-
tection, s’il est violé; secours, s’il a des besoins; encouragements, s’il a des talents; récom-
pense, s’il a des vertus.  Quels sont maintenant les droits de la Commune?  Je les considère 
sous deux rapports : ou comme absolus, ou comme relatifs.  Ses droits relatifs sont ceux 
qu’elle conserve comme communes dans l’association générale des Communes, dont la 
réunion forme l’Etat entier : et, sous ce point de vue de ces deux principes généraux, la lib-
erté, l’égalité, découlent encore tous ses droits.  Comme libre, la Commune ne sera assujet-
tie à aucune Loi, qu’elle ne l’ait consentie ; elle ne sera enchainée par aucune institution qui 
gêne la liberté politique.  La Commune conserve son droit d’égalité, donc, elle ne peut être 
grevée par aucun impôt qui serait inégalement réparti; obligée à aucune contribution, à aucun 
service, qui ne soit en proportion de ses facultés et du nombre de ses habitants.  Elle est 
égale et libre dans l’ordre de la confédération : donc, tout arbitraire est un crime qui compro-
met cette double prérogative, qui doit être inviolable.  Ses droits absolus, sont ceux qui sont 
inhérents à sa propre Constitution.  Une Commune est une branche dans une famille im-
mense; mais une branche qui, elle-même, a des ramifications innombrables : trop nombreuse 
pour être surveillée dans le détail, par l’ordre établi pour la famille entière, il est de droit 
qu’elle adopte tout régime qui lui convient, pour entretenir, dans son sein, l’économie de sa 
fortune publique, l’ordre parmi ses membres, la sûreté dans son enceinte.  Elle a le droit de 
surveiller sa fortune publique, et par conséquent de l’administrer : elle doit également veiller 
à la conservation des fortunes particulières, et par conséquent à la répartition égale des 
charges, afin que la liberté, l’égalité, la propriété, ne soient point violées.  Elle  a  le  droit  de 
maintenir  l’ordre  parmi  ses  Membres,  par conséquent de préposer à son maintient ceux 
qu’elle croit propres à cette fonction.  Elle a le droit de maintenir la sûreté dans son sein, et, 
par conséquent, d’avoir toujours un moyen de protéger l’ordre nécessaire à la tranquillité 
commune.  Enfin, tous les droits de l’homme, chaque Citoyen, comme homme, devant, dans 
le régime général, en trouver la libre et entière jouissance dans la Constitution de l’Etat, 
chaque Citoyen, en cette qualité, doit jouir du même avantage dans la Commune, et chaque 
Commune dans l’organisation entière de la hiérarchie générale.  Quels sont maintenant les 
principes élémentaires qui doivent servir de base à la Hiérarchie Municipale?  Son premier 
but est de conserver à tous, liberté, égalité, sûreté, propriété.  Pour que tout Citoyen soit li-
bre, il faut que tout Citoyen ait consenti l’organisation municipale, ou par lui, ou par ses man-
dataires.  Pour que tout Citoyen soit libre, nulle forme arbitraire ne doit émaner du Corps Mu-
nicipal.  Il faut que tout emploi, toute fonction soit à la nomination de tous, ou solidairement, 
ou individuellement, et que tous les pourvus soient destituâmes.  Pour que tout Citoyen soit 
libre, il faut que la Municipalité soit surveillée sans cesse; que ses opérations soient connues; 
ses Assemblées générales publiques; ses Commissions pour un terme court : que l’homme 
public soit assez longtemps en fonction pour être utile, et point assez pour [être] dangereux. 
Pour que l’égalité soit conservée, il faut que toute distinction soit bannie entre les Citoyens; 
que tout Citoyen, à son tour, et suivant sa capacité, puisse parvenir aux fonctions munici-
pales; que tous les avantages soient communs; que toutes les charges soient également 
réparties; que l’union, la concorde, la fraternité, soient l’esprit général de la Commune, et fo-
mentées par tous les moyens possibles, comme un feu sacré, à l’entretien duquel est attaché 
la sûreté publique.  Pour que la sûreté règne, il faut que le Magistrat Municipal soit dans la né-
cessité d’y veiller sans cesse; que l’organisation soit telle, qu’à tout instant le Citoyen lésé 
trouve justice prompte; que la Loi soit également protégée, et que nul n’en puisse éluder l’ef-
fet.  Pour que la propriété soit assurée, il faut que la Constitution Municipale la rende inviola-
ble; que nulle usurpation ne soit impunie; que le débiteur infidèle trouve la Loi inexorable.  En-
fin, pour que la Constitution ait la perfection dont elle est susceptible, il faut que l’ordre soit 
tel, que les fautes soient prévenues par la vigilance; parce que le mérite de la Loi n’est pas 
d’infliger des peines, mais d’aller au-devant du crime.  </text>
41_56 le projet de declaration de laffon de ladebat. L’assemblée nationale a décrété que les 
lois constitutives seraient précédées d’une Déclaration des droits de l’Homme. Cette décla-
ration de droits ne peut être relative qu’aux principes élémentaires de l’ordre social. Il faudrait 
calculer toutes les combinaisons des rapports que l’homme peut avoir avec ses semblables, 
pour suivre la chaîne immense de ses droits et de ses devoirs; mais lorsque ces principes es-
sentiels seront reconnus, lorsqu’ils auront repris dans l’opinion, l’autorité imposante de la 
vérité et de la justice, la raison seule pourra en déduire tous les résultats.  J’ai essayé de trac-
er ces principes sacrés d’après ma conscience seule. Il me semble que jamais il ne fut plus 
nécessaire de les rappeler. Le salut public en- dépend. Le mépris de ces principes a menacé 
la nation d’une ruine entière. Leur oubli nous plongerait dans une anarchie déplorable.  DÉC-
LARATION DES   DROITS DE L’HOMME.  1. La liberté est le premier droit de l’homme. Ce 
droit est imprescriptible et sacré.  2. Dans l’ordre de la nature, les facultés de l’homme et les 
objets qui l’entourent déterminent l’étendue de cette liberté.  3. La liberté naturelle ne peut 
appartenir qu’à l’homme, seul au milieu de la nature.  4. Dès que les hommes se rapprochent, 
ou ils combattent pour leur liberté, ou ils s’unissent pour leurs besoins et leur repos. Cette un-
ion est ce qu’on appelle l’état social.  5. L’ordre social a donc pour objet les besoins des 
hommes réunis et le maintien de leur tranquillité.  6. L’étendue de la liberté de l’homme dans 
l’état social, est déterminée par l’équilibre qu’il doit y avoir entre les droits de tous les mem-
bres de la société.  7. Les objets nécessaires aux hommes peuvent dans l’état social, être ras-
semblés pour les besoins de tous; mais cette communauté de biens ne peut exister que dans 
les sociétés peu nombreuses.  8. Les objets nécessaires aux hommes peuvent être divisés 
entre chaque membre du corps social, et cette division est indispensable dans les sociétés 
nombreuses.  9. La part des biens que possède chaque membre du corps social, est ce qu’on 
appelle propriété, et cette propriété est sacrée, si elle est acquise sans violer les droits de l’or-
dre social.  10. Les propriétés s’acquièrent par le travail, par succession ou par les dons volon-
taires que les membres du corps social peuvent se faire entre eux.  11. La propriété la plus 
sacrée est celle acquise par le travail. Celles obtenues par succession ou par dons peuvent 
être soumises d’une manière plus particulière aux lois relatives au maintien de l’ordre social. 
12. L’inégalité des propriétés, est une suite naturelle de l’inégalité des talens, et des facultés 
des hommes, de leur existence passagère et de la durée de leurs sociétés.  13. L’ordre social 
exige que tout homme ayant une propriété, puisse en disposer de la manière la plus avanta-
geuse.  14. Ainsi toute condition, qui dans la transmission des propriétés, et dans leur pos-
session nuit à leur valeur, et n’est pas librement rachetable, est contraire aux lois de l’ordre. 
15. Dans l’ordre social chaque droit impose un devoir, chaque devoir donne un droit.  16. C’est 
ce principe sacré qui détermine les obligations respectives de l’homme avec sa compagne, 
avec les auteurs de ses jours, avec les enfants que la nature lui donne, avec tous les mem-
bres du corps social.  17. Pour défendre les propriétés, pour assurer la tranquillité, l’ordre so-
cial doit empêcher la violation des droits, et maintenir l’accomplissement des devoirs.  18. Ce-
tte action protectrice et surveillante de l’ordre social exige des lois.  19. Le maintien de ces 
lois exige une force qui gouverne l’ordre social.  20. Pour constituer cette force, il faut que 
chaque homme qui compose la société, soumette sa liberté à l’action des lois de l’ordre so-
cial.  21. Il y a essentiellement deux espèces de lois; celles qui déterminent et défendent les 
devoirs et les droits, ce sont nos lois sociales, ou civiles et criminelles; celles qui règlent les 
différents pouvoirs chargés de maintenir l’ordre social, ce sont les lois constitutives.  22. Les 
lois constitutives ne peuvent émaner que du consentement des membres qui composent la 
société. Ce consentement ne peut être obtenu que par la réunion de leurs volontés. C’est ce-
tte réunion qui est la volonté souveraine. C’est ce qu’on appelle le pouvoir constitutif.  23. Les 
lois sociales doivent être l’expression de l’ordre et de la justice. La combinaison des devoirs 
et des droits variant sans cesse, comme les rapports des hommes entre eux : c’est aux plus 
sages de la nation, élus par elle, qu’appartient le pouvoir de faire ces lois. C’est ce qu’on ap-
pelle le pouvoir législatif.  24. La force qui gouverne est créée pour maintenir les lois consti-
tutives et les lois sociales, et pour veiller sur l’ordre public. C’est ce qu’on appelle le pouvoir 
exécutif.   25. Le pouvoir de prononcer sur les actions des hommes d’après la loi, est ce qu’on 
appelle le pouvoir judiciaire. Il doit être établi par le pouvoir constitutif, il doit être soumis au 
pouvoir législatif et soutenu par la force du pouvoir exécutif.  26. Le pouvoir constitutif a pour 
limites les lois éternelles et sacrées de la justice, et la volonté souveraine de la nation qui se 
constitue.  27. Pour que la volonté d’une nation soit régulièrement exprimée, il faut que 
chaque membre du corps social concoure à l’expression de cette volonté.  28. Le pouvoir lég-
islatif ayant pour règles l’ordre et la justice, il ne doit jamais s’écarter des droits de l’homme 
en société.  29. Les bornes du pouvoir exécutif doivent être déterminées par les lois consti-
tutives ou par la volonté souveraine de la nation.  30. Le pouvoir exécutif ne doit donc jamais 
changer les lois constitutives, il ne doit jamais les violer. Lorsqu’il agit conformément à ces 
lois, il représente la volonté souveraine.  31. Les fonctions des juges doivent être sacrées 
quand ils ne sont que les organes des lois. Ils n’ont pas d’autre pouvoir.  32. Le droit de 
défense personnelle tient essentiellement à la liberté.  33. La sûreté publique n’est entière 
que lorsque tous les membres du corps social concourent à cette sûreté.  34. Cette 
sûreté, l’entretien du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, le culte re-
ligieux, les pauvres et les enfants abandonnés, les travaux et l’ordre publics exigent des 
dépenses communes, et chaque membre du corps social doit concourir à ces dépenses sans 
distinction et proportionnellement aux propriétés dont il jouit.  35. C’est la contribution aux 
dépenses publiques, qui constitue essentiellement le citoyen.  36. Le revenu public est la 
somme des contributions particulières aux dépenses publiques.  37. Ce revenu doit être pro-
portionné et au revenu particulier et aux besoins de l’administration publique.   38. Le revenu 
public ne peut donc être accordé que par le consentement public.  39. Les besoins publics et 
les revenus particuliers variant comme les saisons et les relations politiques, une nation ne 
doit statuer que pour un temps très limité, sur ce qu’elle peut sacrifier à la chose publique. 
40. Pour statuer sur les besoins publics, il faut en connaître l’étendue, et les membres du 
corps social ont toujours le droit d’être instruits de la distribution des fonds publics.  41. Le 
revenu public ne doit être employé que pour l’intérêt commun. Toute dilapidation, tout emploi 
du revenu public, pour un intérêt particulier, est un crime contre la nation.  42. Toute anticipa-
tion du revenu national est contraire à l’ordre public.  43. Les propriétés communes, sur 
lesquelles peuvent être établies quelques parties du revenu public appartiennent toujours à 
la nation.  44. Dans l’ordre social tout contribuable a droit de suffrage. La voix de chaque ci-
toyen fait partie du consentement public, et le droit de la donner est inséparable de la liberté. 
45. Tous les citoyens d’un vaste empire ne pouvant pas se réunir, il est nécessaire qu’ils 
soient représentés; ainsi le droit de représentation appartient à tout citoyen.  46. Tout citoy-
en, qui a le droit d’élire, peut être élu, et ce droit ne peut se perdre que par la violation des 
lois sociales.  47. La représentation d’une nation ne peut être régulière que par la réunion des 
citoyens en assemblée première ou des communes, et par des assemblées successives or-
ganisées de manière à réunir le plus grand nombre de suffrages pour le choix des représent-
ants de la nation.  48. L’unanimité des suffrages étant très rarement possible, il est essentiel 
pour le maintien de l’ordre social que la pluralité détermine la loi.  49. Le droit de voter dans 
les assemblées nationales, provinciales, ou secondaires, n’est que le droit d’y porter la réun-
ion de plusieurs suffrages. Ce droit ne peut être conféré que par des suffrages libres.   50. 
Ainsi il ne peut émaner d’aucun autre pouvoir, il ne peut être attaché à aucun ordre particuli-
er, à aucune charge vénale ou héréditaire, s’il en existe dans le corps social : car alors ce droit 
ne serait pas l’expression de suffrages libres.  51. Le droit de voter pour d’autres citoyens est 
révocable à volonté; mais toujours par les mêmes suffrages qui l’ont conféré.   52. La liberté 
n’étant limitée que par les lois de l’ordre social, tout citoyen a le droit de résister aux ordres 
arbitraires contraires à ces lois.  53. Ainsi la servitude est un abus de la force, une infraction 
aux lois sociales.   54. Un homme peut consentir à remplir des devoirs particuliers envers un 
autre homme pour un prix fixé pour un temps déterminé; mais jamais il ne peut aliéner sa lib-
erté, elle est sans prix.  55. C’est un attentat contre l’ordre public que de faire arrêter un ci-
toyen qui n’a pas violé les lois constitutives ou sociales.  56. Toute recherche sur les pensées 
ou les sentiments d’un homme est un abus du pouvoir exécutif. Les actions seules sont 
soumises à ce pouvoir.  57. La communication et la correspondance des pensées, soit par le 
commerce épistolaire, soit par l’impression, doivent donc être libres.  58. Tout homme chargé 
de fonctions publiques répond à la nation du pouvoir qui lui est confié.   </text> 
42_55 un projet de declaration anonyme, problement du comte d’avaray. L’Assemblée Nation-
ale ayant arrêté qu’il serait fait une déclaration des droits de l’homme au commencement de 
la Constitution, on a pensé que presque toutes celles qui ont été proposées jusqu’à présent 
étaient très-utiles pour l’instruction des Membres d’une Assemblée destinée à donner à la 
France de nouvelles lois, mais que les principes et les idées contenues dans ces différents 
projets de déclaration, pourraient paraître trop abstraits et trop métaphysiques pour être aisé-
ment compris par la plus grande partie des individus auxquels elle est destinée : les projets 
proposés auraient d’ailleurs, par leur étendue, l’inconvénient d’entraîner une plus longue dis-
cussion. On ose donc en proposer un plus court à l’examen des Bureaux ; il est de nature 
à être aisément compris et retenu par le peuple.  Droits d’un Citoyen Français  1. Tous les 
hommes sont nés et doivent vivre libres.  2. Un Français peut jouir de sa liberté dans toute 
son étendue, pourvu qu’il soit soumis aux lois qu’il aura contribué à faire par lui-même ou par 
ses représentants.  3. Tout citoyen français est également soumis à la loi, et aucun ne peut 
en être exempt sous quelque prétexte que ce soit.  4. Tout ordre arbitraire ou illégal, obtenu 
contre un citoyen français est nul.  5. Tout citoyen qui est dans l’impuissance absolue de pour-
voir à ses besoins, doit être secouru par la Nation.  6. Nul ne doit payer de contribution que 
celle qui aura été librement consentie par les représentants de la nation.  L’Assemblée Na-
tionale, en proscrivant l’amendement qui avait été proposé par un de ses Membres, au sujet 
de l’expression de Devoirs à ajouter après celle de déclaration des droits, n’a vraisemblable-
ment pas prétendu interdire à aucun de ses Membres la faculté de proposer de faire suivre 
la déclaration des droits, d’une déclaration des principaux devoirs d’un Citoyen Français, qui 
réunirait à l’avantage de la renfermer en peu de mots, celui d’être aussi aisément comprise et 
retenue que celle des droits.  M. d’Avaray propose les articles suivants pour servir de déclara-
tion des :  Principaux Devoirs d’un Français : 1. Tout Français doit respect à Dieu, à la religion et 
à ses ministres ; il ne doit jamais troubler ie culte public. 2. Il doit respect au Roi, dont la per-
sonne est sacrée et inviolable. 3. La première des vertus d’un Français est la soumission aux 
lois ; toute résistance à ce qu’elles lui prescrivent est un crime. 4. Il doit contribuer, dans la 
proportion de ses propriétés, de quelque nature qu’elles soient, aux frais nécessaires à la 
défense de l’Etat et à la tranquillité qu’un bon gouvernement lui assure. 5. Il doit respecter le 
droit d’autrui. Ce projet est renvoyé à l’examen des bureaux. </text> 
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
44_58 le projet de declaration de pison du galland. Le titre d’une déclaration des Droits de 
l’homme et du Citoyen, détermine exactement son objet. Il ne suffit pas d’exprimer les droits 
naturels de l’homme, abstraction faite des conventions sociales, il faut exprimer ceux qu’il a 
comme Citoyen ou Membre d’une Société politique. Comme homme, il a droit à la vie, à la 
liberté, à la propriété qui résulte de son travail. Comme Citoyen ou Membre d’une Société 
politique, il a droit à ce qu’elle existe avec liberté, qu’elle se régisse par de bonnes lois, que 
ses lois soient fidèlement exécutées, etc.  C’est ainsi que les déclarations de droits publiées 
en Amérique, et particulièrement celle qui fait partie de la Constitution de Pennsylvanie, ont 
fixé tout-à-la-fois les premiers principes du droit naturel, les principes généraux du régime so-
cial, et les principes particuliers des divers établissements   politiques,   qui,   pouvant   attein-
dre   le Citoyen, intéressent ses droits et sa félicité. Elles forment par-là un code moral et poli-
tique, non-seulement propre à rappeler le Gouvernement au but de son institution, mais à 
indiquer et provoquer constamment le degré de perfection dont l’état peut être susceptible. 
Une déclaration de droits, perfectionnée et sanctionnée • par une grande Nation, est peut-
être le plus heureux: présent que le genre humain puisse recevoir. Elle deviendrait le germe 
de l’instruction publique. Elle fixerait les idées sur des principes constants de prospérité 
générale. Elle assoirait les esprits, influerait sur les caractères, et n’assurerait pas seulement 
les droits des hommes en préparant de bons établissements, mais les en ferait jouir dans la 
concorde et avec toute la plénitude de leurs facultés.  La simplicité doit être le principal car-
actère d’un ouvrage de ce genre. Tout stile figuré doit en être banni. Destinée à instruire tous 
les Citoyens, une déclaration de droits doit être perceptible aux esprits ordinaires, facile à re-
tenir, porter ses preuves avec elle-même, ou n’en présenter que d’évidentes. On doit surtout 
y éviter toute proposition, toute expression même, abstraite ou indéterminée qui fournisse 
matière à discussion, ou puisse se prêter à des conséquences arbitraires.  Une méthode ex-
acte est essentielle à la perfection d’une déclaration de droits. Prenant les droits de l’homme, 
à sa naissance, elle doit les suivre dans l’ordre où ils se développent, à mesure qu’il entre 
dans l’ordre social et que la société dont il est Membre forme les divers établissements qui 
l’intéressent.  On est loin de croire d’avoir atteint le but; mais sa difficulté même autorise tous 
les efforts des Citoyens; et c’est à ce titre, que sont publiés les articles qui suivent.  Droits de 
l’homme.  Article premier.   Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conser-
vation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le compo-
sent.  La vie et les facultés de l’homme sont un don qu’il tient de la nature, dont personne, 
par conséquent, n’a droit de le priver.   II. Inaliénabilité de ces droits.   Ce droit est essentiel, 
inamissible & inaliénable.  Il est absurde de supposer qu’un homme puisse et veuille jamais 
perdre ou aliéner en tout ou en partie, ni pour aucune portion de temps, sa vie, sa félicité, ni 
aucun des moyens que la Nature lui a donné pour y pourvoir.  Il est plus absurde encore de 
supposer qu’un homme puisse faire cette aliénation pour un autre, ni pour sa postérité.  Toute 
convention contraire à ce principe, est radicalement nulle comme l’effet de la violence ou de 
la surprise, sans qu’aucun laps de temps puisse la légitimer.  III.  L’inégalité de force ou de 
moyens que la nature donne à un homme par comparaison à un autre, ne constitue pas une 
différence de droits. C’est un avantage pour travailler plus efficacement à sa propre félicité, 
mais sans nuire à l’existence et à la liberté de personne.  Si l’inégalité de moyens constituait 
une différence de droits, le faible aurait celui de recourir à la ruse contre le fort. L’existence 
humaine serait un chaos horrible de craintes, de violences et de perfidies, destructif de toute 
félicité générale et particulière.  IV. Ils se fortifient par la religion.  L’ordre de la nature, la paix 
du juste, le remords du méchant, la tradition de nos pères, tout témoigne qu’il existe un Dieu 
vengeur du crime, et rémunérateur de la justice et de la vertu.  Cette vérité donne un appui 
immuable, éternel et sacré aux droits de l’homme.  La religion étend, fortifie et développe ce-
tte vérité féconde, et tout homme de bien doit la professer.  V.  Liberté de l’homme.  La lib-
erté consiste en l’usage plein et illimité de toutes ses facultés, sans nuire à la vie et à un sem-
blable usage des facultés de personne.  VI.  Le droit à la vie et à la liberté emportent le droit 
constant et absolu de les défendre de tous ses moyens et de toute sa force, lorsqu’elles sont 
attaquées.  VII. Propriété.  Le travail est un exercice de la liberté; la propriété est la 
conséquence du travail. Ainsi la propriété est un droit inhérent à la liberté elle-même.  VIII. 
Conventions.  Les échanges, les dons, les conventions enfin sont une suite de la propriété. 
IX. Limites de  la propriété.  La propriété des choses est seule dans le commerce.  Ainsi, au-
cune convention ne peut être exécutée que sur Ses biens et non sur les personnes, hors les 
cas spécialement déterminés par la loi, où l’infidélité à un engagement, devient une sorte de 
délit public.  X.  La propriété ne doit empêcher personne de subsister. Ainsi, tout homme doit 
trouver à vivre par son travail. Tout homme ne pouvant travailler, doit être secouru.  XI. Droits 
du Citoyen. L’homme en Société.  Toute association personnelle, politique ou privée, doit être 
l’effet du vœu libre et constant des membres qui la composent.  Autrement ce serait un as-
servissement, non une Société.  XII.  L’état de conquête est un état violent qui ne produit au-
cun droit, avant sa transformation en ordre social.  XIII.  Toute association politique est formée 
pour la protection égale et commune de la vie, la liberté et la propriété de tous les Membres 
qui la composent.  Il est absurde de supposer que des êtres intelligents s’associent pour 
l’avantage des uns au désavantage des autres.  Ainsi, toute distinction, toute exception, tout 
privilège, tout attribut particulier, quel qu’il soit, sont nuls et abusifs, hors le simple témoign-
age de services rendus à la Patrie.  XIV. Origine et formation des Lois.   La Société est seule 
juge des Lois ou des règles qui lui conviennent pour remplir son objet.   Ainsi, 
toutes  les  Lois  doivent  être l’ouvrage  des Membres de la Société, ou, si elle est trop nom-
breuse, celui de leurs Représentants librement constitués.  XV.  Pour que les Représentants 
n’abusent pas du pouvoir législatif qui leur est confié, ils doivent rentrer dans l’état privé après 
l’avoir exercé, et la représentation doit être bornée à un temps court et déterminé.  XVI. Es-
sence des Lois.  Les Lois doivent être les mêmes pour tous. Toutes doivent avoir un caractère 
certain et évident d’utilité générale.  Les Lois pénales doivent être proportionnées aux 
crimes, douces plutôt que rigoureuses.  Elles ne doivent autoriser l’emprisonnement que 
dans les cas où elles infligent une peine corporelle.  XVII.  Le passé n’ayant pu se diriger par 
des règles qui n’existaient pas, il suit qu’aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.  XVIII. 
Soumission aux Lois.  Les lois régulièrement constituées et émanées du corps social, sont 
d’obligation étroite et littérale pour chaque membre de la société, sans distinction, exception 
ni restriction.  Elles subsistent en pleine vigueur, jusqu’à ce qu’elles soient expressément 
révoquées, changées ou modifiées dans la même forme prescrite pour leur établissement. 
Elles ne peuvent être enfreintes, sans violer le pacte social et livrer justement le réfractaire à 
toute la force et toute la vindicte publiques.  XIX. Origine  et essence du Gouverne-
ment.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-dedans, nécessitent l’étab-
lissement d’une force publique, soumise elle-même aux Lois qui en déterminent l’établisse-
ment et l’étendue.  XX.   Quoique la formation des Lois appartienne essentiellement et 
entièrement au Corps Social, il est avantageux, pour leur exécution, que le Pouvoir exécutif, 
une fois constitué, y soit associé, pour qu’il exécute avec plus de zèle et de fidélité, ce qu’il a 
spécialement approuvé lui-même.  XXI. Pouvoir judiciaire.  L’application des peines pronon-
cées par les Lois, la décision particulière des questions d’intérêt qui s’élèvent entre les Citoy-
ens, nécessitent l’établissement d’Officiers judiciaires.  Ces Officiers doivent essentielle-
ment avoir la confiance des personnes à qui ils ont à rendre la justice.  Ainsi ils doivent être 
élus par les Peuples de leur ressort, et la Législation doit s’occuper attentivement à former 
des Candidats dignes de leur confiance.  XXII.  L’Office du Juge est restreint à la simple appli-
cation de la Loi; il ne peut la dissimuler, la suppléer, la modifier ni ne l’étendre en aucun cas, 
sans prévarication.  Là où la Loi se tait, il n’y a délit ni matière à demande : le Juge est sans 
fonctions comme sans pouvoir.  XXIII.  La base essentielle de tout jugement est que toute 
Partie intéressée soit pleinement entendue et reçue à contredire tout ce qu’on lui oppose. 
Ainsi, toute pièce doit être produite; toute personne a droit de s’étayer de Conseils; tout ac-
cusé a droit à la confrontation personnelle des témoins qui lui sont opposés; tout accusé et 
tout défendeur ont droit d’en produire à leur décharge.  Tout défaillant doit être reçu à purger 
sa demeure dans un délai déterminé en matière civile, et dans tous les temps en matière 
criminelle.  XXIV.  Dans tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la déclaration spé-
ciale du délit ou de la contravention à la Loi doit précéder l’application de la peine qu’elle pro-
nonce.  XXV.  La vérification d’un fait étant à la portée de tous les esprits et du ressort de 
toutes les consciences droites, il est avantageux à l’égalité sociale, que dans tous les cas où 
il échoit de prononcer une peine, la contravention soit reconnue et déclarée par des Jurés ou 
Prudhommes nommés et assermentés par les Juges, parmi les Pairs de l’accusé.  Il importe 
à la sûreté des accusés qu’ils puissent facilement récuser les Jurés qui leur seraient juste-
ment suspects; qu’ils exercent même des récusations limitées, purement volontaires.  XXVI. 
Un fait ne pouvant pas être vrai pour un homme intègre et raisonnable, et n’être pas vrai pour 
un autre, les Jurés doivent se réunir à l’unanimité sur le crime ou l’innocence de l’accusé, et 
exprimer cette unanimité dans leur déclaration.  XXVII.  Les Lois doivent strictement prescri-
re les formes nécessaires pour l’instruction des Jurés et des Juges en toute matière, ainsi 
que pour donner à leurs actes un caractère légal et authentique.  XXVIII.  Tout jugement cap-
ital doit être public.   L’innocence comme le crime intéressent la Société toute entière.  XXIX. 
Le pouvoir exécutif étant éminemment chargé de, l’exécution des lois, doit pouvoir annuler 
les Jugements qui y seraient contraires, mais sans se substituer jamais aux Juges contreve-
nants, et à la charge de renvoyer à d’autres Juges.  XXX.  Les préjugés existants de quelques 
Peuples, obligent d’exprimer que les peines ne notent que ceux à qui elles sont justement in-
fligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches.  XXXI. Préposés du Gou-
vernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, tous employés, tous 
préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de la Société. Nul ne 
l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous sont Mandataires 
médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartiennent. Tous lui doivent 
serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être institués sans nécessité. 
Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à l’importance des servic-
es. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de récompense extraordinaire, 
ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profession utile n’emporte déroge-
ance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un droit égal à tous les emplois. 
La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la préférence.  XXXIV.  Contri-
bution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou leurs Représentants, sont 
seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ainsi aucune levée extraordi-
naire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites que de leur consentement. 
Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public sans son consentement partic-
ulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, il ne doit être contraint qu’à 
un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre social. Tous établissements pub-
lics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pouvoir législatif doit constam-
ment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins que les grandes réformes 
politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évidentes, et avec une solennité 
plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
45_59 le projet de declaration de petion de villeneuve. 1. Tous les hommes naissent libres, 
et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.  2. Le but de toute as-
sociation doit être de procurer aux individuels qui la composent, la plus grande somme de 
bonheur, de liberté et de sûreté.  3. Chaque associé a un doit légal de participer, soit par lui-
même, soit par ses représentants, à la formation des institutions qui doivent conduire à ce 
grand objet.  4. Tous les pouvoirs résident dans l’universalité des associés, et cet assem-
blage qu’on appelle peuple ou nation, est libre de les distribuer, de les confier de la manière 
qu’il juge convenable.  5. Le peuple a toujours le droit inaliénable et imprescriptible de mod-
ifier sa Constitution, de surveiller et de régler les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.  6. 
Les lois doivent être uniformes, sans la plus légère distinction entre un citoyen et un autre 
citoyen ; elles doivent être claires et précises, afin d’être connues de tous.  7. Tout homme 
a droit aux secours de ses associés, et il se fait entre eux un échange continu de services. 
8. Tout citoyen doit trouver une existence assurée, soit dans le revenu de ses propriétés, 
soit dans son travail et son industrie ; et si des infirmités ou des malheurs le réduisent à la 
misère, la société doit pourvoir à sa subsistance.  9. Tous les genres d’industrie, tous les em-
plois de la société doivent être absolument libres.  10. Il doit être libre aux membres de l’as-
sociation, mécontents de leur sort, d’en chercher ailleurs un plus doux, sans être exposés 
à aucune recherche fâcheuse et inquiétante.  11. La liberté des citoyens doit être sacrée et 
ne doit avoir d’autres limites que celles fixées par les lois qu’ils ont consenties.  12. Chacun 
ne doit compte qu’à Dieu de ses opinions religieuses, et peut embrasser le culte que lui en-
seigne sa conscience, pourvu qu’il ne trouble point la tranquillité publique.  13. Chacun peut 
écrire ses pensées et les rendre publiques ; on ne doit pas plus gêner le développement des 
facultés physiques.  14. Nulle personne ne peut consentir à devenir l’esclave d’un autre, par 
quelque traité que ce soit.  15. Un citoyen ne doit être arrêté et détenu en captivité, que par 
le jugement d’un tribunal régulier, et dans tout délit qui n’est pas capital, il est juste de lui 
laisser la faculté d’offrir une caution pour sa délivrance ; il est également juste qu’il ne soit 
pas privé de l’usage des moyens qui peuvent préparer et établir sa justification, et il ne doit 
jamais être jugé que par ses pairs.  16. Tous les sujets doivent avoir un accès égal auprès de 
tribunaux, pour obtenir la réparation des injures et des torts qu’ils éprouvent ; et la justice doit 
rendue promptement et sans frais.  17. Chaque citoyen doit jouir de sa propriété dans toute 
sa plénitude, et il ne peut en être privé lui-même, pour raison d’utilité publique, à moins qu’il 
n’en soit dédommagé d’une manière équitable.  18. Le gouvernement ne pouvant se garan-
tir des attaques du dehors, et maintenir la paix intérieure, ne pouvant protéger les personnes 
et les propriétés sans des dépenses publiques, tous les citoyens sont tenus de contribuer 
à ces dépenses, mais pour cela même ils ont le plus grand intérêt de les examiner, de les 
fixer, de veiller à leur emploi.  19. Le peuple a le droit incontestable de s’assembler pour le 
salut commun, quand bon lui semble ; de sanctionner ou de blâmer ce que ses représent-
ants font en son nom.  </text>    
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils 
comprennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute op-
pression, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques 
et morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
1_15. Je me bornerai à vous offrir le tableau des droits qui vous appartiennent en qua-lité 
d’homme; de ces droits antérieurs et supérieurs à toutes conventions; de ces droits inaliéna-
bles, imprescriptibles, qu’il est absurde de subordonner à des titres écrits; de ces droits, base 
commune, base éternelle de toute association politique. […] ils sont tels que les exige im-
périeusement le pays que vous habitez, et les que sans eux il est impossible à l’espèce hu-
maine, sous aucun climat, de conserver sa di-gnité, de se perfectionner, de jouir tranquille-
ment des faveurs de la nature. I Tous les hommes sont libres et égaux. II Tout pouvoir étant 
émané du peuple, les différens magistrats ou officiers du gouvernement, revêtus d’une au-
torité quelconque législa-tive, exécutive ou judiciaire, lui doivent compte dans tous les temps. 
III Le peuple pour le bonheur de qui le gouvernement est institué a le droit inaliénable de le 
réfor-mer, de le corriger, ou de le changer totalement lorsque son bonheur l’exige. IV Le peu-
ple a le droit de remplir les emplois vacants par des élections et des nominations régulières, 
et de faire rentrer ses officiers publics dans la vie privée, à certaines époques. V Toutes les 
élections doivent être libres, et tout homme donnant une preuve suffisante d’un intérêt per-
manent, et de l’attachement qui en est la suite, a droit à élire les officiers et à être élu pour 
les emplois publics. VI Le peuple a droit de s’assembler pour consulter sur le bien commun. 
Il a droit de donner des instructions à ses représentants, et de requérir du corps législatif, par 
des adresses ou des remon-trances, le redressement des torts qui lui ont été faits, et le sou-
lagement des maux qu’il souffre. VII La liberté des délibérations dans les assemblées est si 
essentielle, qu’aucun des discours qui s’y sont tenus, ne doit servir de prétexte à aucune ac-
tion ou plainte dans aucune Cour. VIII Une longue stabilité dans les premiers départe-ments 
de la puissance exécutive, ou dans les premiers départements de la puissance exécutive, 
ou dans les emplois de manutention des deniers, est dangereuse pour la liberté ; le change-
ment périodique des membres de ce département est tout-à-fait nécessaire. IX Aucune per-
sonne ne doit exercer, à la fois, plus d’un emploi lucratif. X Pour que les lois gouvernent et 
non les hommes, il faut que les départements législa-tifs, exécutifs et judiciaires soient to-
talement séparés. XI Le droit de suspendre les lois ou d’en arrêter l’exécution, ou même de 
les annuler, ne peut être exercé que par le pouvoir législatif. XII Un peuple ne peut conserver 
un gouvernement libre que par une adhésion ferme et constant aux règles de la justice, de la 
modération, de la tem-pérance, de l’économie, de la vertu, et par un recours fréquent à ses 
principes fon-damentaux. XIII Le peuple a droit d’avoir et de porter des armes pour la défense 
commune. XIV Une milice bien réglée est la défense convenable, naturelle et sûre d’une gou-
vernement libre. XV Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour la liberté, il ne doit 
être levé ni entretenu de troupes, sans le consentement du corps lé-gislatif ; il faut aussi que 
le pouvoir militaire soit toujours sévèrement subordonné à l’autorité civile. XVI Aucune part-
ie de la propriété d’un individu ne peut avec justice lui être enlevée ou être appliquée à des 
usages publics, sans son propre consentement, ou celui de corps qui représente le peuple. 
XVII Tout citoyen doit obtenir justice promptement, gratuitement, complettement. XVIII Au-
cun citoyen ne doit être exilé ou privé de la vie, de la liberté, ou de ses biens, que par un juge-
ment authentique. XIX Tout citoyen gêné dans l’exercice de sa liberté, a droit de s’informer de 
la nature de l’obstacle qu’il éprouve, de l’écarter, s’il est illégitime, et d’obtenir une prompte 
répa-ration. XX Tout citoyen a droit d’être à l’abri de toutes recherches et de toutes saisies de 
sa personne, de ses maisons, de ses papiers, de ses possessions. XXI Il faut que les offici-
ers des Cours suprêmes de judicature ayent un salaire honorable et qu’ils soient maintenus 
dans leurs offices aussi longtemps qu’ils ne donnent aucun sujet de plainte légale. XXII Quant 
aux poursuites criminelles, la vérification des faits dans le voisinage des lieux où ils se sont 
passés, est de la plus grande importance pour la sû-reté de la vie, la liberté et de la propriété 
des citoyens. XXIII Les substitutions perpé-tuelles et les privilèges exclusifs sont odieux, con-
traires à l’esprit d’un gouvernement libre et aux principes du commerce. XXIV Aucune classe, 
aucune association d’hommes ne pouvant avoir de privilèges exclusifs que pour des services 
rendus à l’État, et les titres n’étant point héréditaires par leur essence, l’idée d’un homme né 
magistrat, législateur or général, est absurde et contre nature. XXV Il faut admettre tous les 
cultes. XXVI La liberté de la presse doit être inviolablement maintenue. 
2_17. La nature a fait les hommes égaux, et les distinctions entre eux nécessitées par la 
monarchie, ont pour base, et doivent avoir pour mesure l’utilité générale. Les droits de 
l’homme assurent sa propriété, sa liberté, son honneur, sa vie; nulle atteinte ne peut y être 
portée qu’en vertu de lois consenties par lui, ou ses représentants, anté-rieurement prom-
ulguées, et appliquées par un tribunal égal. Toute souveraineté ré-side essentiellement dans 
la nation. Le gouvernement se divise en trois pouvoirs, le Législatif qui doit être principale-
ment exercé par une assemblée représentative nom-breuse, librement et fréquemment élue; 
l’Executif, qui appartient uniquement au roi, dont la personne est sacrée et les ministres re-
sponsables; le Judiciaire qui doit être confié à des tribunaux dont la seule fonction soit de 
garder le dépôt des lois, et de les appliquer littéralement aux causes qui leur sont soumises, 
et dont l’organisation et le régime assurent aux juges leur indépendance, au public leur impar-
tialité, aux parties les moyens de justification, et une distribution facile de la justice. L’impôt 
doit être consenti pour un terme court, et proportionne aux vrais besoins dans l’octroi, et aux 
vraies facultés dans la répartition. Le commandement des troupes appartient au roi seul, et 
leur obéissance n’a de bornes que celles qui garantissent la liberté publique. L’homme doué 
de la voix et de la pensée ne peut être molesté ni pour ses opinions, ni pour la communica-
tion de ses idées, à moins qu’il n’ait violé l’ordre social ou l’hon-neur particulier, auquel cas 
il est soumis à la loi. Et comme le progrès des lumières et l’introduction des abus nécessi-
tent de tems en tems une révision de la constitution, il doit être indiqué pour des époques 
éloignées mais fixes, une convocation de députés dont le seul objet soit de réintégrer la na-
tion dans tous ses droits en la mettant à même de reformer son gouvernement. Principes 
généraux relatifs à un état politique. Art. 1. Point de distinction arbitraire entre les citoyens, 
ni noblesse, ni pouvoir, ni charge héréditaire. Art. 2. Le droit d’élire le corps des représent-
ants doit résider dans les propriétaires du territoire : ainsi les citoyens qui possèdent un cer-
tain revenu en fonds de terre jouiraient exclusivement du droit de cité. Art. 3. L’état doit être 
homo-gène, avoir une unité parfaite dans toutes ses parties, même constitution, et même 
législation, et ne doit point avoir des sujets. Art. 4. L’état ne doit point avoir d’alliance avec 
des nations étrangères, excepté en tems de guerre. Art. 5. Le code civil, crimi-nel, ainsi que 
toutes les institutions quelconques doivent être conformes à la justice universelle. Art. 6. Tout 
le corps des citoyens doit être formé en milice. Art. 7. La li-berté religieuse en entier. Art. 8. 
La liberté entière de l’industrie et du commerce. Art. 9. La liberté de la presse. Art. 10. La loi 
de habeas corpus. Art. 11. Les jugements par jurés. Art. 12. L’impôt territorial unique. Art. 13. 
Les biens des parents doivent se par-tager également entre les enfants. Art. 14. Point de sub-
stitutions. Art. 15. Le divorce, ou dissolution du contrat de mariage.
3_18 Pour les Personnes chargées de ma Procuration aux Assemblées de Bailliage re-lative 
aux États-Généraux. Mon intention est que mes Procureurs-fondés portent par-tout le même 
esprit dans les différents Bailliages où ils me représenteront; qu’ils y prennent mes intérêts, 
et y soutiennent mon opinion, ainsi que je le ferais, si j’y étais moi-même. En conséquence, 
j’entends qu’en acceptant ma Procuration, ils se regar-dent comme engagés d’honneur : 
Premièrement, à déclarer aux Bailliages que le Gouvernement ne peut les gêner en rien dans 
ce qui concerne le choix des Députés aux Etats-Généraux; que les Bailliages ont dans tous 
les Actes émanés des Trois Ordres, et relatifs à la convocation des Etats Généraux, une au-
torité locale, semblable à celle qu’ont les Etats-Généraux eux-mêmes pour la totalité du 
Royaume, et que les-dits Bailliages doivent se conduire plutôt d’après ce que le bien général 
pourra leur prescrire, que d’après le règlement qui leur a été envoyé, le Roi de France n’ayant 
ja-mais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leur Lettre de Convocation. 2. A donner 
leur voix aux Personnes que je leur désignerai pour l’élection des Députés aux Etats-
Généraux. 3. A faire tous leurs efforts pour faire insérer dans les cahiers des Bailliages les 
articles ci-après. Article premier. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français. Cette 
liberté comprend, 1. la liberté de vivre où l’on veut; celle d’al-ler, de venir, de demeurer où il 
plaît, sans aucun empêchement, soit dans, soit hors le Royaume, et sans qu’il soit besoin de 
Permission, Passeport, Certificat, ou autres formalités tendantes à gêner la liberté des Citoy-
ens. 2. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné 
par les Juges ordinaires. 3. Que dans le cas où les Etats-Généraux jugeraient que l’emprison-
nement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi 
arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses Juges naturels, et 
que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; que, 
de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, excepté 
dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. 4. Il 
sera défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à Justice, soit Officier, 
Soldat, Exempt ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun Citoyen, en vertu de quelque ordre 
que ce puisse être, sous peine de mort, ou au moins de punition corporelle, le tout ainsi qu’il 
sera décidé aux Etats-Généraux. 5. Que toute Personne qui aura sollicité ou signé tout ordre 
semblable, ou favorisé son exécution, pourra être prise à partie par-devant les Juges ordi-
naires, non-seulement pour y être condamnée en des dommages et intérêts, mais encore 
pour être punie corporelle-ment, et ainsi qu’il sera décidé. Art. II. La liberté de publier ses 
opinions, faisant partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre quand sa 
pensée est es-clave; la liberté de la Presse sera accordée indéfiniment, sauf les réserves qui 
pour-ront être faites par les Etats Généraux. Art. III. Le respect le plus absolu pour toute Lettre 
confiée à la poste, sera pareillement ordonné; on prendra les moyens les plus sûrs d’empêch-
er qu’il n’y soit porté atteinte. Art. IV. Tout droit de propriété sera invio-lable, et nul ne pourra 
en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix 
et sans délai. Art. V. Nul impôt ne sera légal et ne pour-ra être perçu qu’autant qu’il aura été 
consenti par la Nation dans l’Assemblée des Etats-Généraux, et lesdits Etats ne pourront les 
consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue des Etats-Généraux, en 
sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. VI. Le 
retour périodique des Etats-Généraux sera fixé à un terme court, et dans le cas d’un change-
ment de Règne ou celui d’une Régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un 
délai de six semaines ou deux mois; on ne négligera aucun moyen propre à assurer l’exécu-
tion de ce qui sera réglé à cet égard. Art. VII. Les Ministres seront comptables aux Etats-
Généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdits Etats de leur 
conduite en tout ce qui sera relatif aux Lois du Royaume. Art. VIII. La dette de l’Etat sera 
consolidée. Art. IX. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’éten-due de la dette 
Nationale et après avoir vérifié et réglé les Dépenses de l’Etat. Art. X. L’impôt consenti sera 
généralement et également réparti. Art. XI. On s’occupera de la réforme de la Législation 
civile et criminelle. Art. XII. On demandera l’établissement du Divorce, comme le seul moyen 
d’éviter le malheur et le scandale des unions mal assorties et des séparations. Art. XIII. On 
cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des Lois du Royaume, en sorte qu’au-
cune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Art. XIV. On invitera 
les Députés aux Etats-Généraux à ne prendre aucune Délibération sur les affaires du 
Royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et à ne consentir à l’impôt 
qu’après que les Lois constitutives de l’Etat auront été fixées. DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
POUR LES ASSEMBLÉES DE BAILLIAGES. PREMIÈRE CLASSE. Délibération de l’As-
sem-blée sur elle-même. Il est vraisemblable que les Trois Ordres ne délibéreront point en 
commun, du moins dans la presque totalité des Bailliages. Par une inconséquence digne des 
lumières, qui, de tout tems, ont éclairé le Ministère, il a marqué d’une part le désir de réunir 
les Trois Ordres pour faire délibérer par tête, et de l’autre il réduit les Elec-teurs du Tiers-Etat 
à deux cens au plus, tandis que la Noblesse et le Clergé pourront fournir un nombre indéfini 
d’Electeurs : il est clair que le troisième Ordre, le supposât-on disposé d’ailleurs à s’unir, ne 
voudra point voter en commun avec un nombre d’Opinants des deux Premiers Ordres qui 
surpasserait le sien. Ainsi chaque Ordre fe-ra ses affaires à part. Je ne m’occupe ici que de la 
Chambre du Tiers. Une Constitu-tion à donner à vingt-cinq millions deux cens mille Individus, 
doit être l’ouvrage des Représentants de vingt-cinq millions d’entre eux. C’est au Tiers à 
rendre la liberté à la Nation, de concert avec les deux autres Ordres, s’ils se montrent dignes 
d’un si grand bienfait, ou malgré la Noblesse et le Clergé, s’il ne se trouve dans ces deux 
Classes que des intentions dépravées par l’intérêt de Corps. Les Délibérations véritablement 
importantes seront celles de l’Ordre du Tiers; s’il reste séparé, lui seul n’a que l’inté-rêt 
général en vue; lui seul peut se regarder comme dépositaire des Pouvoirs de la Nation; le 
Tiers-Etat sent qu’il va être chargé des destinées nationales. Ce sentiment le guidera 
d’avance même dans les simples Délibérations de Bailliage. Au surplus, le Clergé et la No-
blesse peuvent s’approprier la plus grande partie des vues que nous al-lons indiquer. 
Cinquième Délibération. Sur la non réunion des Ordres. Arrêté : qu’il est, sans doute, dans les 
bons principes de faire élire la Députation universelle par la généralité des Electeurs, sans 
distinction d’Ordres; puisque, si la mission de chaque Représentant ne vient pas de tous, on 
ne peut pas dire que chaque Député soit re-présentant de tous, sans distinction d’Ordres. 
Mais le Tiers ne peut consentir à une réunion qui ne serait qu’apparente, tant que l’on ne 
commencera point par abolir les injustes inégalités qui séparent les Privilégiés des non-Priv-
ilégiés. La confusion ou l’al-liance des Ordres, désirable par tous les amis de la Nation, ne 
l’est cependant, et ne peut être effectuée que sur les principes suivants : 1. Qu’auparavant, 
tous les privi-lèges qui divisent les Ordres, seront révoqués; il est absurde que la loi, ouvrage 
de la volonté commune, instrument créé et établi pour la protection commune, se change en 
instrument de faveur, distribuant aux uns des préférences aux dépens des autres. Le vérita-
ble Législateur n’oubliera pas, sans doute, que, loin de faire naître des inéga-lités factices, 
parmi les Citoyens, il est chargé au contraire d’empêcher les trop mau-vais effets des inégal-
ités naturelles; que, loin d’affaiblir la faiblesse, et de fortifier la force, il doit garantir la faiblesse 
qu’elle ne sera point dominée par la force, et assurer à chaque Citoyen la liberté de disposer 
à son gré de sa personne et de sa propriété. 2. Comme les Privilèges ne sont pas moins in-
justes et moins odieux dans les droits poli-tiques que dans les droits civils, le Tiers ne peut 
point voter en commun, avec des Ci-toyens dont l’influence sur la formation de la loi, contin-
uerait à être plus rapprochée et infiniment plus considérable que la sienne; il ne lui appartient 
point de reconnaître et de consacrer, par une démarche imprudente, la monstrueuse dispro-
portion qui s’est glissée, à cet égard, dans des temps malheureux, entre l’Homme Noble, et 
celui de l’Ordre Commun. Ce n’est pas au Tiers à professer que la minorité puisse jamais être 
substituée aux droits de la pluralité, et que la loi commune doive être formée contre l’intérêt 
commun en faveur de l’intérêt de Corps. Ce n’est qu’improprement que le Tiers est appelle 
un Ordre; il est la Nation, il n’a point d’intérêt de Corps à défendre; son unique objet est l’in-
térêt National. Le Tiers-Etat, ou plutôt la Nation ne demande pas mieux que de faire de l’en-
semble des Citoyens un seul Corps social; mais il faut auparavant que la loi, devenue plus 
éclairée et plus juste, laisse à tous les Membres de la Société les mêmes droit civils et poli-
tiques. SECONDE CLASSE Délibérations concernant les Besoins publics. Pour mettre l’ordre 
dans le Procès-Verbal, et une sorte de rang proportionné à l’importance des objets qui doivent 
être discutés dans l’Assemblée, on divisera la matière en plusieurs parties. La Noblesse et le 
Clergé peuvent la diviser en trois. Besoins de l’État; Besoins du Bailliage; Besoins de l’Ordre. 
Le Tiers peut ne traiter que les deux premières parties, et il n’appartient qu’à lui de confondre 
les besoins de son Ordre avec ceux de l’Etat ou de la Nation. PREMIÈRE PARTIE. Besoins 
communs. Observation. Ce serait une folie d’espérer que les Etats-Généraux pussent, à leur 
première tenue, s’occuper efficacement de tous les besoins publics et de l’universalité des 
demandes particulières qui y seront portées par les Députés. Mille raisons assez générale-
ment senties nous prouvent aujourd’hui que l’Assemblée Nationale doit, à sa première ses-
sion, se réduire à ne faire que le moins possible, c’est-dire, il faut qu’elle ait la sagesse de se 
borner aux soins véritablement pressants, à ceux qu’il n’est pas possible de différer. A cette 
vue de bonne politique, joignons-en d’autres. Le Tiers-Etat qui dans ce moment attire et doit 
attirer toute l’at-tention, parce que c’est lui qui représente la France, que c’est lui qui a le plus 
de de-mandes à former, et qu’il est le plus intéressé à la restauration nationale, le Tiers-Etat 
a deux grands objets à remplir. 1. Il désire en commun avec les deux autres Ordres, de li-mit-
er toutes les parties du Pouvoir exécutif; car aucun pouvoir ne peut être arbitraire : tous 
doivent connaître des limites, ou ce sont des monstres en politique. 2. Après avoir garanti la 
Nation contre les abus du pouvoir Ministériel, le Tiers doit avoir pour objet de la défendre 
contre les Privilèges. Au fond, le despotisme des Ministres est moins fâcheux pour le Peuple 
que le despotisme des Aristocrates. Si donc j’intervertis l’ordre de ces deux questions, ce 
n’est que parce que le Tiers, à mon avis, risquerait de plonger la France dans une situation 
affreuse, du moins pour quelque temps, s’il ne suivait la marche que nous traçons ici. Il 
songera donc d’abord aux besoins publics, d’un intérêt commun aux Trois Ordres; tous en-
semble commenceront par attaquer ce qu’ils peuvent appeler l’ennemi commun; c’est-à-dire 
l’illimitation du Pouvoir exécutif; ils assureront la liberté individuelle; ils se saisiront de toutes 
les parties de l’Adminis-tration des finances; ils créeront une Constitution, ils y attacheront 
inséparablement la force pécuniaire, etc. Tels sont les objets que j’appelle d’un besoin pres-
sant; il est clair qu’excepté pour les développements de la Constitution, il n’y a rien dans cette 
suite d’opérations qui ne doive être recherché et prouvé avec la même ardeur par les Trois 
Ordres à la fois, et qu’ainsi nous pouvons espérer de retirer quelque fruit de la première tenue 
des Etats-Généraux. Mais en se bornant à statuer ce qu’il y a de plus essentiel et de plus 
urgent, l’Assemblée Nationale ne se refusera point à accueillir toutes les plaintes, toutes les 
demandes, etc. Elle déclarera qu’elle se propose, dans les Sessions suivantes, de les prendre 
toutes en considération, mais, ajoutera-t-elle, sur une multitude d’objets aussi importants 
que difficiles, et pour lesquels indépen-damment du temps, il faut se procurer des instruc-
tions et des renseignements justes : il paraît juste et convenable de consulter les Peuples. 
Première Division. Sur la liber-té et les formes de l’Assemblée Nationale. Premières Délibéra-
tions : sur l’élection du Pré-sident et pour inviter les Etats-Généraux à s’assurer toute liberté 
dans l’exercice du Pouvoir Législatif. Arrêté : que le Pouvoir Législatif résidant essentielle-
ment dans la volonté Nationale, il doit être exercé par le Corps des Représentants de la Na-
tion. Ar-rêté que pour s’assurer toute liberté à leur première tenue, les Etats-Généraux ne 
peu-vent mieux faire que de supprimer tous les Impôts, comme étant illégaux, et de les re-
créer tout de suite provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de l’Assemblée, attendu qu’elle 
veut statuer de nouveau sur ce grand objet avant sa première séparation. De cette sorte, elle 
se garantira du danger d’une dissolution involontaire; elle pourra se li-vrer sans crainte à tout 
ce qui lui paraîtrait exiger les affaires nationales, et ce n’est que quand elle le jugera à propos 
qu’elle clora sa première Cession par le vote des Impôts, lequel ne doit jamais être que la 
dernière opération. Troisième Délibération; sur la permanence, la police et la forme de l’As-
semblée Nationale, etc. Arrêté : qu’il serait important pour la confiance publique et pour le 
succès des grandes opérations des Etats-Généraux, qu’ils statuassent dès le principe leur 
permanence; mais au moins cette permanence, si nécessaire à un Pouvoir législatif bien 
constitué, doit être établie avec la Constitution ; elles ne peuvent aller l’une sans l’autre. Ar-
rêté : que les Députés Nationaux ne seront point responsables au Pouvoir exécutif d’aucunes 
pa-roles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, mais qu’il sera pourvu dans 
l’Assemblée même à une police personnelle, soit pour le bon ordre intérieur, soit pour livrer à 
la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout Membre qui aurait mérité d’y être traduit. Arrêté : 
que les Commissions que les Etats-Généraux nommeront dans leur sein, le seront par l’As-
semblée elle-même, et non par le Président, et que les Com-missaires pourront être 
proposés par tous les Membres. Arrêté : que le Président ne doit pas avoir la voix 
prépondérante, mais que le droit de partager les voix sera accor-dé par l’Assemblée à un ou 
plusieurs Députés élus pour cela au scrutin tous les quinze jours. Arrêté : qu’aucune motion 
ou proposition ne sera délibérée sur-le-champ, si un seul Membre requiert son renvoi à un 
autre jour qui sera fixé par l’Assemblée. Arrêté : que les Commissions nommées pour prépar-
er les matières, ne peuvent jamais prendre sur elles, de rien décider; la confiance des Peuples 
ayant été accordée, non à quelques Députés, mais au Corps des Représentants. Arrêté : que 
le pouvoir législatif confié au Corps des Représentants, ne peut être subdélégué; et qu’il ne 
doit être donné à aucune Députation, même composée des Membres des Trois Ordres, le 
pouvoir de ne rien statuer au nom de l’Assemblée générale. Deuxième Division. Besoins na-
tionaux les plus pressants. C’est ici la partie la plus importante du Procès-Verbal. 1. La Décla-
ration des Droits : ce n’est pas qu’une Charte de plus, fût-elle jurée et signée, suffise pour 
garantir aux Citoyens la liberté dans leurs choses, dans leur per-sonne; mais cette pièce sera 
très-utile, en présentant à tous la connaissance des grands droits Sociaux, en retenant l’im-
agination qui ne connaît pas de bornes, et en faisant naître cet intérêt puissant que l’on porte 
généralement à ce que l’on sait être sa juste propriété. Sous ces trois points de vue, une 
déclaration des Droits sera pré-cieuse à la Nation. Pour s’expliquer ce que sont les Droits qu’il 
s’agit de déclarer, et les deux principales raisons qui doivent engager le Pouvoir constituant à 
donner cette déclaration, il faut reprendre notre sujet de plus haut. Souvenons-nous, qu’une 
Nation qui députe des Représentants, soit pour former une Constitution, soit pour exercer la 
législature ordinaire, leur confie, pour remplir leur mission, tous les pouvoirs néces-saires et 
non au-delà. A la Nation appartient la plénitude de tous les pouvoirs, de tous les droits, parce 
que la Nation est, sans aucune différence, ce qu’est un individu dans l’état de nature, lequel 
est sans difficulté tout pour lui-même. L’individu, comme la Nation, a besoin d’un Gouverne-
ment pour se conduire; dans l’individu, c’est la Nature qui a pris soin de mettre une volonté 
pour délibérer et se décider, des bras pour agir, enfin des muscles pour soutenir le pouvoir 
exécutif. Dans une Nation, au contraire, comme elle n’est qu’un Corps d’Institution positive, 
c’est aux Associés qui la compo-sent, à lui donner une volonté, une action, une force com-
munes : on voit que les ma-tériaux de cette triple institution y sont abondamment; nous 
n’avons pas à parler ici de l’action er de la force Nationales. Les volontés individuelles sont les 
vrais éléments de la volonté commune, et l’on sent comment, chez un Peuple nombreux, 
cette vo-lonté commune peut se former par un Corps de Représentants : l’individu n’a pas à 
craindre que sa volonté puisse se tourner contre son intérêt : toutes les parties de son Gou-
vernement correspondent fort bien ensemble, à moins qu’il ne soit fou. Une Nation est ex-
posée à plus de dangers. Ses Représentants pourraient, s’ils étaient mal constitués, se faire 
un intérêt à part; et c’est la grande raison pour laquelle on a prouvé en dernier lieu que le 
Pouvoir constituant devait être différent du Pouvoir constitué. Dan cet esprit, l’Assemblée 
constituante ne se borne pas à organiser le Corps législatif ordi-naire : il est clair qu’après lui 
avoir donné des jambes et des forces pour marcher, il faut encore lui marquer de la division 
adoptée. Ce n’est qu’en effaçant les limites des Pro-vinces, qu’on parviendra à détruire tous 
ces privilèges locaux, utilement réclamés lorsque nous étions sans Constitution, et qui con-
tinueront à être défendus par les Provinces, même lorsqu’ils ne présenteront plus que des 
obstacles à l’établissement de l’unité sociale. Puisque la Constitution est une chose nouvelle, 
pourquoi nous as-treindre à la calquer sur des divisions anciennes? Que le nouvel ordre de 
représenta-tion embrasse uniformément toutes les parties de la France, et bientôt vous le 
verrez le substituer à ses partages disproportionnés, qui au fond, ne sont relatifs qu’à des 
diffé-rences d’administration. Il est sûr que la division administrative n’a aucun droit à servir 
de mesure à une division représentative, et il n’est pas moins certain que les assem-blées 
représentatives une fois établies partout, opposeront aux vieilles réclamations des pays 
d’Etat, une force irrésistible de raison et d’intérêt, lié avec l’intérêt national. Je ne connais pas 
de moyen plus puissant et plus prompt de faire sans troubles, de toutes les parties de la 
France, un seul Corps, et de tous les Peuples qui la divisent, une seule Nation. On placera la 
base de la représentation dans les paroisses. Ce n’est pas le mieux, mais d’autres idées 
mèneraient trop loin. L’Assemblée de canton, com-posée de deux cens trente Paroisses ou 
quartiers, enverra ses Députés à l’Assem-blée provinciale, qui nommera les Représentants 
nationaux. Nous ne pouvons donner ici tous les développements. Les Etats-Généraux régler-
ont le nombre des Députés des Paroisses probablement sur le nombre des individus. C’est 
bien le caractère prin-cipal, ce n’est pas le seul. Je voudrais que ce fût en raison composée 
de plusieurs éléments; mais en disant peu, j’aurais l’air de manquer à mes principes, et 
cependant je ne puis pas m’étendre ici. Au surplus, la Constitution une fois établie, se ré-
formera d’elle-même. La distinction des Ordres sera le grand obstacle à l’établissement 
d’une bonne représentation. En bonne règle, les droits politiques sont personnellement 
égaux, comme les droits civils. Ici, l’égalité des droits n’est pas détruite par l’inégalité des 
fortunes; de même l’égalité politique n’est pas détruite par l’inégalité de raison ou d’élo-
quence. Mais tout Citoyen contribuable vaut un, et un Citoyen ne peut pas être la fraction 
d’un autre. Je m’attends bien qu’on n’adoptera point ces principes, ils sont trop bons. On 
continuera de composer l’assemblée législative dans le système des droits politiques in-
égaux, sans être effrayé d’une mesure antisociale, qui convertit la pluralité en minorité, et qui 
donne à celle-ci les droits de celle-là. Quand on ne peut saisir le mieux, il faut tâcher de s’en 
approcher. Dans cette vue, je crois qu’il serait possible de ne commencer à avoir égard à la 
division des Ordres, qu’à l’Assemblée provinciale, lorsqu’il s’agit de nommer les Députés 
nationaux. Avant cela, les Paroisses, les Cantons et les Provinces, se formeraient pêle-mêle. 
L’influence que les Seigneurs se flatterant d’exercer dans ces Assemblées, pourrait les en-
gager à adopter ce plan. A l’Assemblée Tertiaire ou Provinciale, seulement, on composerait la 
grande députation de tant de Nobles, tant d’Ecclésiastiques, et tant de Membres de l’Ordre 
Commun. Ce petit changement aiderait à supporter le désordre, en attendant que les lu-
mières mettent les deux premières classes en état de mieux connaître leurs intérêts, et de 
les confondre dans le seul intérêt national. Ainsi se composerait à l’avenir le Sénat Na-tional, 
par les degrés intermédiaires que nous venons d’indiquer. La permanence de toutes ces 
Assemblées doit être une loi fondamentale. Après les avoir établies, vous les mettrez en ac-
tivité, d’abord par le renvoi de cette foule de projets et de demandes sur lesquelles vous re-
querrez des instructions, des avis et des renseignements locaux; ensuite vous maintiendrez 
et assurerez leur activité, par la loi constitutionnelle de l’Impôt dont je parlerai plus bas. Toutes 
ces Assemblées pourront régler elles-mêmes leurs vacances, et s’ajourner à volonté. Ce 
n’est que parce qu’elles sont permanentes qu’on peut leur permettre, excepté aux seuls 
Etats-Généraux, de donner leur con-fiance à une Commission intermédiaire. La régénération 
de ces Assemblées est une loi non moins importante. Dans toutes, les Députés ne seront 
que pour trois ans; il en sortira un tiers toutes les années, et par conséquent les Assemblées 
députantes éli-ront tous les ans un tiers du nombre des Nonces qu’elles ont à l’Assemblée 
Supé-rieure. Le droit de révoquer son Mandataire ne peut point être ôté à son Commettant; 
mais plusieurs motifs invitent à en gêner l’exercice jusqu’à un certain point. Pour ré-voquer 
un Député, il faudra 1. Que toutes les Assemblées inférieures qui ont concou-ru médiatement 
ou immédiatement à son élection, le demandent; d’où trois de-mandes pour révoquer le 
Député National, deux pour le Député Provincial, etc. 2. Que l’Assemblée qui formera la 
première demande ne puisse le faire qu’à la pluralité des trois quarts des voix; les autres 
n’auront besoin que de la pluralité ordinaire, etc. D’après toutes ces considérations : Arrêté : 
que les Etats-Généraux établiront une Constitution représentative, depuis les Assemblées 
Provinciales jusqu’à l’Assemblée Nationale. Que toutes ces Assemblées seront permanentes 
et libres de s’ajourner et de se mettre en vacances. Que ce n’est qu’à raison de leur perma-
nence qu’on peut leur permettre de confier à une Commission intermédiaire la suite de leur 
gestion, ou la surveillance d’exécution. Que les Etats-Généraux ne peuvent pas avoir besoin 
d’une Commission intermédiaire; ce sont les Assemblées Provinciales qui doivent lui en ser-
vir naturellement. Que la députation à toutes les Assemblées sera de trois ans seule-ment, 
et que leur régénération se fera par tiers tous les ans, etc. Que cette Institution aura lieu 
pendant la tenue de la première Session des Etats-Généraux, afin qu’ils puissent renvoyer à 
ces Assemblées les demandes, etc. sur lesquelles on aura besoin d’instructions locales. Que 
dès l’année mil sept cent quatre-vingt-dix, les Assemblées inférieures pourront exercer le 
droit de régénération, à l’égard des Assemblées Supé-rieures, y compris les Etats-Généraux 
: afin d’y parvenir on suspendra, pour cette fois seulement, la règle de la Députation triennale, 
et l’on accordera aux Assemblées infé-rieures le droit de désigner le tiers des Membres qui 
devront quitter, pour être remplacés par de nouveaux venus, choisis librement. Deux motifs 
ont déterminé cet Arrêté : les Députations de 1789 seront indéfinies, il fallait les borner pour 
la durée; la crainte des compris dans le tiers des Membres qui doivent sortir en 1790, les 
portera tous à méri-ter la confiance de leurs Commettants. Arrêté : que les Députés apparte-
nant à la re-présentation Nationale, à quelque degré que ce soit, recevront leurs salaires ou 
in-demnités de l’Assemblée qui les aura députés, et jamais d’une autre source. 4. L’Im-pôt. 
Arrêté : que les Etats-Généraux vérifieront, éclairciront, et publieront, par la voix de l’impres-
sion, l’état actuel des Finances; et que le même état sera annuellement publié à l’avenir. Ar-
rêté : que tout impôt non commun aux trois Ordres est supprimé de droit; que la Taille sera 
convertie, partie en subvention, portant sur l’universalité des biens, partie en taxe sur les bi-
ens affermés, laquelle taxe ne sera point due par le Fermier, mais par le Propriétaire; que les 
autres droits ou impôts non communs sup-primés, ne seront point remplacés, parce qu’il 
paraît à l’Assemblée que le déficit que la suppression apportera aux finances, sera comblé 
avec avantage par l’égalisation de paiement dans les impôts communs aux Ordres. Arrêté : 
qu’on commencera par dis-traire de la recette totale, la somme entière qui appartient annuel-
lement aux Créan-ciers de l’Etat et aux Remboursements annuels, tels qu’ils auront été 
votés. Arrêté : que la recette actuelle, déduction faite des intérêts de la dette, doit suffire aux 
dé-penses de l’établissement public. Arrêté : que toutes les dépenses non nécessaires ser-
ont supprimées, les autres modérées et réglées sur le montant de la recette libre. Arrêté : 
que le Trésor public doit être administré par celui qui paye et non pas par celui qui dépense; 
que les Etats-Généraux doivent se saisir de la recette et des paiements dans toutes les par-
ties, et que nul emploi d’argent ne peut être déterminé ou changé, que par les Etats-
Généraux. Arrêté : que l’égalisation de l’impôt entre les Provinces n’est pas moins juste et 
nécessaire que l’égalisation entre les contribuables. Arrêté : que les Impositions ci-dessus 
mentionnées seront confiées aux Assemblées repré-sentatives, lesquelles se mettront aus-
sitôt en activité, tant pour la répartition que pour la collecte et les versements; que ces 
versements se feront entièrement sous la di-rection des Assemblées, et sous les ordres de 
la grande Caisse nationale, et que cette Caisse ne pouvant appartenir qu’à la Nation, ne 
pourra être administrée que par ses Représentants. Arrêté que tous les Agents, sans distinc-
tion, Employés au fisc, seront dans la dépendance entière des Assemblées représentatives, 
et n’auront rien de commun avec les diverses branches du pouvoir exécutif, que de leur payer 
les dé-penses publiques d’après les ordres des Etats-Généraux, etc. Arrêté : que la loi de 
l’ina-liénabilité des Domaines sera révoquée, comme contraire à la bonne politique, à la pro-
duction rurale, etc. Arrêté : qu’aucune Province, aucune Ville, aucun Ordre, aucune Corpora-
tion, aucune Compagnie, aucun Individu ne pourront voter des taxes, ni four-nir des secours 
d’argent au Pouvoir exécutif, sans y être autorisés par les Etats-Généraux. Troisième Division. 
Demandes et Opérations que l’on peut renvoyer aux Sessions suivantes, et sur lesquelles il 
est bon de consulter les Assemblées repré-sentatives. On sent qu’il ne faut ici qu’indiquer les 
principales matières. Les Etats-Généraux, comme nous l’avons dit, accueilleront tout, se 
réservant de délibérer après avoir reçu les avis des Provinces. Il est tressage assurément de 
n’avoir pas l’air de négliger les demandes des Bailliages et des Ordres; on peut s’attendre 
que, lors-qu’elles reviendront, après avoir été discutées dans les Assemblées inférieures, 
elles seront probablement réduites à ce qu’il sera juste, bon et sage de demander : La 
con-version des Impôts; Les abus de la Féodalité; La grande question des Privilèges per-son-
nels; et celle non moins importante des Privilèges des Provinces à discuter dans toute leur 
étendue. La reconnaissance du droit qu’a tout Citoyen d’être jugé par ses Pairs, et le moyen 
d’étendre la méthode des Jurés à toutes les parties de la Justice Civile et Criminelle. Une 
Législation qui ait plus d’unité et de simplicité, l’uniformité des coutumes, poids et mesures. 
Un plan de police pour les Villes et pour la Cam-pagne. La suppression des Enrôlements 
forcés, sous le nom de Milice et de Classes. La cessation des honteux abus de confiance qui 
se commettent journellement à la Poste. Un système d’éducation nationale et d’instruction 
pour tous les âges. Enfin, on peut faire entrer tout ce qu’on voudra dans cette division. 
TROISIÈME PARTIE DE LA SECONDE CLASSE. Besoins de l’Ordre. Nous n’avons rien à dire 
sur cela, si ce n’est que l’intérêt particulier à un Ordre, est l’ennemi de l’intérêt National. 
TROISIÈME CLASSE. Délibérations concernant l’Élection des Députés, les Pouvoirs, etc. Ar-
rêté : que l’Assemblée Nationale doit être composée, non de simples porteurs de Notes, qui 
n’auraient rien à y changer, mais de vrais Représentants, c’est-à-dire, de Citoyens chargés par 
leur Commettants, de proposer, de discuter, de délibérer et de statuer. Observations. Le 
Corps des Représentants d’un grand Peuple délibère comme délibé-rerait un très-petit Peu-
ple assemblé en entier sur la place publique. Il n’y a qu’une dif-férence, c’est que dans le 
petit Peuple, votant par lui-même, réside la plénitude des droits et des pouvoirs, au lieu que 
dans l’Assemblée des Représentants d’une Nation, le Pouvoir est borné par son objet : les 
Représentants ne représentent que pour ce qu’on leur a donné à faire; mais dans la sphère 
de leur mission, leurs pouvoirs font pleins et illimités. Il serait ridicule que les Commettants, 
en les chargeant de faire une loi sur un objet quelconque, leur refusassent les moyens ou la 
liberté de la bien faire. Ainsi, on peut entendre le mot de pleins Pouvoirs, de deux manières : 
ou c’est le pouvoir de tout faire, limité seulement par la morale naturelle : ce pouvoir n’appar-
tient qu’à la Nation elle-même; ou vous entendez par pleins Pouvoirs, le droit de faire le mieux 
qu’on pourra vers le but que vous avez donné à remplir à vos Députés. Dans ce sens, les 
Pouvoirs sont également illimités, mais ils le sont en étendue de droit dans la même affaire, 
et non en étendue sur l’universalité des affaires; par exemple, sur celles mêmes qui sorti-
raient de la mission que vous avez accordée, ces distinctions paraîtront métaphysiques; il faut 
cependant les saisir, et l’on verra alors clairement que la question des Pouvoirs limités et il-
limités, se réduit à une question de mots. Les Pouvoirs ne sont jamais limités; ils sont ou ils 
ne sont pas hors l’objet de ma procura-tion; je n’ai point de pouvoirs dans l’objet de ma 
Procuration, ou vous me chargez de faire de mon mieux, comme vous feriez vous-même 
dans ce cas; je suis votre repré-sentant, ou vous me chargez seulement de manifester votre 
avis; alors je ne suis qu’un porteur de votes. Or, la fonction d’un député aux États-Généraux 
ne peut pas se borner à celle d’un simple porteur de votes. Quel est l’objet de cette Assem-
blée? De faire sortir une volonté commune de la multitude des volontés individuelles. Com-
ment cela se pourrait-il, si chaque individu votant ne pouvait rien changer à ce qu’il a une fois 
dit? Ici revient la comparaison par laquelle j’ai commencé cet article. Les membres de l’As-
semblée représentante, sont entr’eux ce que sont sur la place publique les Citoyens d’une 
petite Peuplade; ils ne se réunissent pas seulement pour connaître l’opinion que chacun 
pouvait avoir la veille, et se retirer ensuite; ils s’assemblent pour balancer leurs opinions, pour 
les modifier, les épurer les unes par les autres, et pour tirer enfin des lumières de tous, un 
avis à la pluralité; c’est-à-dire, la volonté commune, qui fait la loi. Le mélange des volontés 
individuelles, l’espèce de fermentation qu’elles éprouvent dans cette opération, sont néces-
saires pour composer le résultat qu’on en attend. Il faut donc que les Opinants puissent se 
concerter, céder, en un mot, se modifier les uns les autres; sans quoi ce n’est plus une As-
semblée dé-libérante, mais un rendez-vous de Courriers prêts à repartir après avoir remis 
leurs dépêches. La question des Pouvoirs a été fort embrouillée, parce qu’on ne s’occupe 
guères en général à analyser ses idées d’ailleurs, on s’est jette dans des extrêmes par deux 
motifs opposés; les uns redoutent un danger, dans des pouvoirs illimités; les autres craignent 
qu’on ne puisse rien déterminer avec des pouvoirs limités; ceux-ci doivent se rassurer. On 
convient que les Députés viennent pour délibérer. Or, ce mot emporte le droit de changer son 
opinion, soit qu’on l’ait conçue soi-même, soit qu’on l’ait reçue de ses Commettants. De plus, 
les limitations, les conditions, etc. que quelques Provinces ou Bailliages auraient mises à leur 
pouvoir, n’empêcheront pas que la loi ne soit toujours dans une Assemblée délibérante l’avis 
de la pluralité; c’est elle qui décidera malgré les conditions ou limitations, etc. Remarquez en 
même-tems que cette pluralité représentera réellement la Nation entière. Personne, je 
pense, ne dispute la maxime qu’un Représentant ne l’est pas seulement de son Bailliage, 
mais qu’il l’est aussi de tout le Royaume. Il est donc évident que la pluralité décide pour tous, 
et que la minorité ne peut pas se plaindre de n’avoir pas été représentée. Plu-sieurs Provinc-
es entières pourront se trouver dans la minorité; elles n’en seront pas moins obligées par la 
volonté commune. Quant à ceux qui craignent qu’on ne les vende à beaux deniers comptons; 
c’est l’expression que j’ai souvent entendue; je les prie de considérer qu’il ne peut exister 
parmi les Hommes une meilleure méthode de faire la loi que la méthode des Représentants. 
Verriez-vous moins de danger à laisser à un Homme seul l’exercice du Pouvoir législatif? 
Aimeriez-vous mieux quelques Mi-nistres, ou un nombre quelconque d’Aristocrates? Préfére-
riez-vous la Démocratie po-pulaire, avec ses mouvements tumultuaires et incertains? Con-
venez que le système d’un Gouvernement représentatif est le seul qui soit digne d’un Corps 
d’Associés qui aiment la liberté, ou pour dire plus vrai, c’est le seul Gouvernement légitime; 
occupez-vous seulement de bien constituer votre représentation; tenez-la constamment 
sous votre dépendance; prévenez par la régénération triennale, la formation de l’esprit aris-to-
cratique; et enfin, offrez-lui son but dans une bonne déclaration des droits, qu’elle ne puisse 
s’en écarter, sans être à l’instant punie par la perte de votre confiance; alors, croyez-moi, 
rassurons-nous sur notre sort. Politiques! n’ayons pas l’injuste par-tialité de craindre tout de 
l’élite de la Nation, et de ne nous défier en rien des déci-sions prises dans des Assemblées 
de Bailliages que nous rendrions souveraines. Nous sommes des Malades à qui l’on propose 
la santé la plus parfaite qu’il soit donné à l’homme d’espérer, et nous nous attachons à re-
chercher dans cet état de santé des motifs d’une crainte ridicule. Arrêté : que les Députés 
aux États-Généraux doivent se regarder comme les Représentants, non de leur seul Bailliage, 
mais de la Nation en-tière. Arrêté : qu’ils ont droit de proposer, délibérer et statuer. Je m’ar-
rête : les pou-voirs qu’on se propose d’exercer aux Etats-Généraux sont certainement trop 
étendus : je ne cesse de répéter que le Pouvoir constituant et le Pouvoir constitué ne de-
vraient point se confondre; que la Mission donnée pour exercer la Législature ordi-naire, est 
toute différente de celle qui a pour objet d’établir ou de réformer la Consti-tution : mais la 
circonstance est telle, qu’il ne faut pas trop réclamer les meilleurs principes; aussi faut-il 
laisser les Pouvoirs indéfinis, sans le marquer expressément, les Arrêtés que nous avons 
rédigés plus haut sur la Constitution, montrant assez que l’on confie aux Députés de 1789 le 
sort de la France. </text> 
4_20 REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses 
députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. Le tiers-état du 
bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses plaies et de 
celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’ignorance et l’avid-
ité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre entre le gou-
vernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le peuple. Il va 
exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dissiper l’igno-
rance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moyens ne se 
bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désordonné sur 
les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les relations so-
ciales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre toutes les dif-
férentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être pas fiscaux, 
n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir quels sont les 
droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puissent opposer à 
toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans l’obscurité, se 
permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y aura jamais 
d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon droit et 
mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêcherait d’être 
redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils seraient bientôt 
réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les gens qui veulent 
fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader ou que ce ! qu’ils 
font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de quelque usage équitable 
et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir si imposant, qu’elles se 
font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et qu’elles forcent à l’hypocrisie 
jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais cette hypocrisie ne peut con-
server son masque que chez les nations peu éclairées. On ne séduirait pas, et l’on opprime-
rait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir une notion exacte de leurs 
droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des sociétés politiques : la con-
naissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de toutes les institutions. La 
première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Nemours puisse proposer et 
demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, pour que la réforme de tous 
les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que leur retour devienne impossi-
ble, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels sont ces droits imprescriptibles 
des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en formant entre eux les diverses es-
pèces de confédérations qui sont devenues des Etats policés. Le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de demander, lorsque les Etats généraux auront reconnu et claire-
ment exposé ces droits naturels et sociaux de l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le 
Roi une déclaration qui sera enregistrée dans tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’an-
née dans toutes les églises, insérée dans tous les livres destinés à l’éducation de la première 
enfance; et que nui ne puisse être reçu ni installé dans aucune charge, place ou office de ju-
dicature, de magistrature ou d’administration sans avoir, en présence de la compagnie ou de 
l’officier qui le recevra, répété de mémoire cette déclaration, et fait serment d’y conformer sa 
conduite. Sans prétendre ne pas oublier des articles très-utiles, et se rapportant entièrement 
aux Etats généraux sur ceux qui devront être ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage 
de Nemours essayera d’indiquer quelques-unes des vérités principales qui lui paraissent de-
voir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne 
nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme a droit au secours des autres hommes. 
Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciprocité de celui qui réclame leurs secours, 
s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, et sont juges alors des conditions de 
cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’enfance, impuissance, caducité, infirmité, 
a droit à des secours gratuits de la part des autres hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux 
qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure autant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui 
ne doive la vie à une multitude de secours gratuits qu’il a reçus au moins dans son enfance. 
Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière être interrompu ni gêné dans son travail par 
nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. Aucune autorité ne peut obliger un homme à 
travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit 
conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitimement acquis par son travail, par donation ou 
par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de faire les contrats qu’il juge convenables ; et 
tout contrat libre est obligatoire pour les deux parties, s’il n’est pas contraire aux bonnes 
mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des contractants, et s’il n’entraîne aucune lésion 
des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne doit être soumis à aucune violence dans 
sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme ne peut obliger un autre homme à lui 
céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui appartienne, quelque prix qu’il y veuille 
mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. L’Etat seul, ou le corps entier de la so-
ciété, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou pour le service public une propriété 
particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été légalement jugée indispensable, et 
que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la plus grande valeur que les arbitres 
équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît dont la proportion doit être fixée par 
la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend pas volontairement . Art. 12. Tout 
homme doit être protégé par les autres hommes et par le corps entier de la société, contre 
toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 13. La liberté, la propriété, la 
sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul homme ne doit être exposé à 
voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans le cas où il aurait attenté à la lib-
erté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y a de délits que les actions qui 
nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. Art. 15. Tout homme accusé 
d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir été convaincu, tant qu’il y a 
quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le déclare coupable, il ne pourra pas 
échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen de s’assurer qu’un accusé, qui par 
le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper à la punition, le gouvernement a 
droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de n’être emprisonné que sous les 
conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. Art. 17. Tout homme emprison-
né doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les juges que la loi indique à l’accusé. 
Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils qu’il trouve convenables, et à 
prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. Il a droit de le faire en 
présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement publique. Art. 19. Tout ac-
cusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par ses accusateurs. Art. 
20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et si ses accusateurs 
sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de la société, l’indem-
nité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de l’injustice de l’accu-
sation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la suspension de sa liberté. 
Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de concourir, en raison de ce rev-
enu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la liberté, la propriété et la 
sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. L’homme qui n’a point de 
revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y a rien, la société perd ses droits 
; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même qui ne peut pas contribuer doit être 
protégé comme les autres, de toute la force publique. Il est, relativement à la force publique, 
dans le cas de l’infirme qui doit être secouru gratuitement. Art. 23. Tout revenu libre doit con-
tribuer, en raison1 proportionnelle de sa valeur, au maintien de la force publique, conserva-
trice de tous les revenus et de toutes les propriétés. Art. 24. Aucun revenu ne doit contribuer 
au delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste quote-part des dépenses qu’exigent la 
force publique, l’administration de la justice, l’instruction, les propriétés indivises de la so-
ciété, telles que les chemins, les canaux et autres ouvrages publics, et la conservation de la 
dignité nationale. Art. 25. Tous les propriétaires de revenus, tous les contribuables ont droit 
de juger, dans une assemblée générale, d’eux-mêmes, ou de leurs représentants librement 
élus, de ce qui est nécessaire aux besoins publics, et de la proportion dans laquelle les reve-
nus doivent contribuer, ainsi que de la meilleure forme de contribution. Art. 26. Aucune au-
torité ne peut suppléer, à cet égard, celles des propriétaires de revenus ou de leurs représent-
ants. Art. 27. Lorsque l’assemblée générale a réglé la quotité et la forme de la contribution 
sociale, aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun propriétaire en particulier n’a droit 
de refuser sa part proportionnelle de cette contribution, ni de résister, lors de sa perception, 
au corps de la société. Art. 28. Tout homme vivant sous les lois politiques, civiles et crim-
inelles, a droit de concourir de ses lumières, ou par ses réclamations, à leur amélioration, et 
d’invoquer à cet effet, par les discussions les plus libres, l’attention et la décision de l’assem-
blée générale. Art. 29. Nul homme ne peut être puni pour avoir dit, écrit et publié sa pensée 
sur les formes qu’il estime nécessaires dans les lois, de quelque espèce qu’elles puissent 
être ; car concourir à perfectionner les lois ne peut pas être un délit. Art. 30. 11 ne peut y avoir 
de délit dans les paroles ou dans les écrits, que l’injure ou la calomnie. Tout homme qui a 
souffert de l’une ou de l’autre a droit d’invoquer contre elles la vengeance des lois, comme il 
le ferait contre tout autre attentat commis sur sa personne. CHAPITRE II. De l’instruction pub-
lique. La déclaration des droits doit renfermer la base de la législation et les principes de l’ad-
ministration; mais pour que l’Etat puisse en retirer tous les avantages dont elle sera le germe, 
il faut qu’il n’y ait pas un citoyen qui ne puisse la lire, et qui ne puisse écrire les réflexions 
qu’elle lui suggérera. Il faut qu’un grand nombre de citoyens soient à portée de faire de 
bonnes observations sur ses conséquences, et des réclamations bien motivées et bien dé-
duites sur ce que les particuliers, ou le gouvernement, pourraient faire de contraire à cette 
déclaration. </text> 
5_21  Art. 1. Nous prescrivons à notre député de demander qu’après les règlements néces-
saires pour l’ordre intérieur et extérieur de l’assemblée, il soit procédé immédiatement à la 
formation d’une déclaration des droits, c’est-à-dire d’un acte par lequel les représentants de 
la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à tous les hommes en leur qual-
ité d’êtres sensibles, raisonnables et capables d’idées morales ; droits qui sont antérieurs à 
toute institution sociale : et nous déclarons en même temps-que tous les hommes soumis 
aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu’aucune autorité puisse légitimement 
y porter atteinte. Art. 2. Nous lui prescrivons de fonder cette déclaration sur le développe-
ment des droits primitifs et universellement reconnus, tels que la sûreté et la liberté des per-
sonnes, la sûreté et la liberté des bien, et l’égalité des droits politiques et civils. Art. 3. Nous 
lui prescrivons en conséquence de déclarer, d’abord, Quant aux personnes : 1. Qu’aucun in-
dividu ne pourra être condamné à aucune peine, sinon pour une violation gravé du droit d’un 
autre homme ou de celui de la société ; et à moins que la peine n’ait été décernée d’avance 
contré cette violation par une loi précise et légalement; promulguée. Qu’il ne pourra être jugé 
que par un tribunal, établi ou reconnu par la nation, sans que les juges puissent modifier ni in-
terpréter la loi, sans que les causes puissent être évoquées pour aucuns motifs, si ce n’est 
dans les cas prévus par la loi, et en rendant les juges responsables de l’autorité qui leur est 
confiée; enfin, avec cette condition expresse que, dans l’instruction, la loi réservera toujours 
à l’accusé le libre usage de ses moyens naturels de défense. 2. Qu’aucun individu ne pour-
ra être emprisonné que star une accusation de crime emportant peine afflictive ou infamante 
; ni retenu en prison que sur le décret d’un tribunal, et en vertu d’une loi qui détermine les 
causes légitimes de ces décrets, et veille à ce que la détention ne puisse jamais être indéfinie 
: article qui renferme la proscription de tout ordre illégal, et la nécessité de restreindre à une 
juste mesure envers les citoyens l’obéissance illimitée ou militaire. 3. Que tout individu jouira 
la liberté d’écrire et d’imprimer, sans que la liberté d’écrire puisse être gênée par l’ouverture 
clandestine des lettres, et sans que personne puisse être recherché et soumis à une peine 
pour ce qu’il aura dit, imprimé ou distribué, à moins que (conformément à l’article 1er) il ne 
résulte de ces discours, de cette publicité une violation du droit d’autrui, déclarée telle par la 
loi.  Nous pensons que, dans ce cas, on peut prévenir tous les inconvénients de la liberté en 
rendant l’imprimeur responsable, s’il ne fait pas connaître l’auteur. Nous prescrivons à notre 
député de déclarer ensuite, Quant auto biens : Art. 1. Qu’aucun citoyen ne pourra être dépos-
sédé des propriétés dont il jouit, sinon en vertu du jugement d’un tribunal légalement étab-
li. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne pourra être privé d’aucune partie de s§ propriété, si ce n’est 
pour une contribution à la dépense commune, ou pour que cette propriété soit consacrée à 
un usage public, déclarant en même temps que, dans ce premier cas, la contribution ne sera 
point regardée comme légitime, à moins que, pour les dépenses générales, elle n’ait été con-
sentie par la pluralité des représentants de la nation, et pour les dépenses locales et partic-
ulières, par la pluralité des représentants de la province ; et que dans le second cas, on ne 
pourra prendre pour un usage public aucune partie de la propriété qu’en vertu de la décision 
des mêmes pluralités, et qu’après que le remboursement, ou convenu de gré a gré, ou con-
tradictoirement fixé par un jugement régulier, aura été entièrement effectué. Art. 3. Que les 
lois conserveront à tous les individus leur liberté naturelle de travailler, de choisir leur dom-
icile, d’acheter ou de vendre, excepté dans les cas où l’exercice de cette liberté nuirait aux 
droits d’autrui, car la loi est faite pour conserver les droits des hommes, et non pour accord-
er des privilèges. Art. 4. Nous espérons que notre député présentera à ses concitoyens ces 
grandes et éternelles maximes, non-seulement avec la précision et la clarté qui subjuguent la 
raison, mais encore avec ce sentiment d’énergie qui pénètre les cœurs et y grave les vérités 
de la nature en caractères ineffaçables! Art. 5. Nous lui prescrivons de ne prendre part à au-
cune délibération, que cette déclaration des droits n’ait été formée par l’assemblée ; parce 
que, sans une telle déclaration, les députés ne peuvent se regarder comme des hommes li-
bres, et que jusque-là ils ne doivent se permettre d’accepter ni de s’attribuer aucune immu-
nité qui ne leur serait pas commune avec tous les citoyens. Art. 6. Mais comme il n’est pas 
possible de présumer qu’aucun être raisonnable ose se refuser à l’évidence de la précéden-
te déclaration, considérant que les objets qu’elle énonce sont tous de l’intérêt le plus pres-
sant, nous prescrivons à notre député de demander que ces objets soient érigés incontinent 
en une loi soigneusement combinée  dans toutes ses branches, qui applique aux personnes 
les droits que l’on vient d’établir, et se réserve de les appliquer pareillement aux biens, avec 
le temps et les précautions nécessaires ; en abrogeant néanmoins dès à présent toutes les 
institutions qu’il est urgent d’abroger pour la conservation des biens, telles que les capitainer-
ies, dont la suppression sera demandée; et en statuant une révision des droits féodaux con-
sidérés chacun dans son origine, dans sa nature et dans ses effets. Art. 7. Enfin, comme au-
cune des réclamations de l’humanité ne peut être étrangère à des amis de la liberté et de 
la justice, nous recommandons à notre député de solliciter l’abolition de la servitude de la 
glèbe, abolition dont le Roi a donné l’exemple dans ses domaines ; nous lui recommandons 
aussi de proposer l’examen des moyens de détruire la traite, et de préparer |a destruction de 
l’esclavage des noirs. Il doit nous être permis de désirer pour la France l’honneur d’effacer 
jusqu’aux dernières traces de la dégradation de la nature humaine.
6_20 Le gouvernement, contre l’intention bien connue du roi qui désire le bonheur du peuple 
et a convoqué des états libres et généraux, veut priver le peuple de Paris,  Art. 1. Du droit qui 
appartient à toute assemblée libre de choisir ses présidents et officier, et qu’il n’ôte point à 
des corps privilégiés.  Art. 2. De celui faire des cahiers, droits qu’a exercé le plus petit village 
de France.  Art. 3. De celui de nommer ses députés dans toute l’étendue de la cité qu’il 
habite, en le restreignant à son quartier.  Art. 4. Enlever le droit de cité à ceux qui payent 
moins de six livres de capitation.  Le salut de l’état dans la crise où il se trouve, dépend de la 
tenue des prochains états-généraux. Tous les bons citoyens ne doivent donc apporter aucuns 
obstacles pour retarder le moment de leur ouverture, fixée au 27 de ce mois.  Le peuple 
devrait se borner à protester contre toutes les illégalités de sa convocation.  Et n’ayant pas le 
temps de rédiger des cahiers, il doit faire la déclaration des droits sacrés, imprescriptibles et 
inaliénables qu’il tient du Dieu de la nature.  Cette déclaration peut être faite de la manière 
suivante.  La réunion, sous les mêmes lois, des différents peuples qui composent la France, 
forme ce qu’on appelle une société humaine. Ces lois sont la condition de la société. Elles 
marquent à tous les associés leurs droits et leurs devoirs. Tous doivent donc connaître ces 
conditions. Le temps et l’autorité arbitraire ont altéré et fait oublier celles de la société 
française. De là le vœu universel des Français par l’opinion publique et consigné dans les 
cahiers de toutes les provinces de France; de régler de nouveau les conditions de la société 
en faisant une Constitution. Il n’y a que des êtres de la même nature, ayant des droits com-
muns et égaux, qui puissent former une société. La Constitution doit donc être fondée sur la 
déclaration précise de ces droits. Ces droits sont, Article premier. La liberté attribut es-
sentiel et inséparable d’un être intelligent, pensant, voulant, qui a la faculté de s’instruire et 
de se perfectionner, qui parcourt et s’assujettit la terre ; crée les arts, les sciences et les dif-
férentes formes de gouvernement et fait servir à son bonheur tout ce qui existe dans l’univ-
ers. De là la liberté de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier, d’aller où bon lui semble et de 
faire librement usage de ses facultés en tout ce qui n’est pas contraire à la loi de la société, 
enfin de ne pouvoir être empêché dans l’exercice de toutes ses facultés que dans les formes 
et dans les cas prescrits par la loi. Art. 2. L’égalité :  1° dans l’instruction publique, où l’on ap-
prenne au peuple sa Constitution ; 2° Dans la distribution de la justice, des récompenses et 
des peines, laquelle donne à tous les associés les mêmes droits, les mêmes avantages; les 
soumet tous également au pouvoir des lois, et n’admet d’autres distinctions que celles des 
fonctions nécessaires pour l’administration de la société, et celles que peuvent procurer le 
génie, les talents et les travaux. Art. 3. La propriété :  1° de la terre qui fixe les nations ;  2° de 
tous les biens que la terre, le génie et le travail de l’homme produisent. De ce droit sacré 
dérivent ceux du peuple français d’être franc et libre de toutes impositions tendant à diminu-
er, altérer ou détruire la propriété; de n’en assigner que la portion nécessaire pour le maintien 
et la garantie des propriétés communes; d’être seul juge de cette portion, d’en ordonner la 
destination tant en recettes qu’en dépenses, de nommer et révoquer ceux qui font la recette 
et la dépense et d’en entendre le compte; et conséquemment de supprimer toutes les impo-
sitions qui ont été mises sans le consentement de la nation. Enfin, de ce droit sacré de pro-
priété dérive l’impossibilité par la société française de manquer, envers ses membres et les 
nations étrangères, à des engagements contractes sous la foi publique. Art. 4. Le droit de 
s’assembler, tant pour ses affaires publiques et privées, que pour jouir de tous les agréments 
de la vie. De s’assembler pour ses affaires publiques, tous les ans, à jour fixé par la Constitu-
tion sociale, dans le lieu qu’indique l’Assemblée, et dans le temps le plus convenable, eu 
égard aux travaux de l’agriculture, afin de régler les objets qui intéressent la chose publique. 
Cette assemblée annuelle est prescrite à l’homme social : 1° Par la nature qui lui donne tous 
les ans une récolte, produite par les soins d’une culture annuelle ; 2° Et par l’établissement 
même delà société civile qui nécessite une recette et une dépense annuelle. Du droit de s’as-
sembler tous les ans dérivent: 1° Celui de n’établir que pour une année, soit par des impôts, 
soit par des emprunts, les fonds qui sont nécessaires à l’administration intérieure de la chose 
publique; 2° Celui d’établir, pour le même temps seulement, l’armée qui est destinée à ga-
rantir l’Etat des attaques extérieures, de recevoir son serment et d’assigner les fonds néces-
saires à sa subsistance. L’armée étant établie pour cette destination et payée par le peuple, 
doit être entièrement soumise à l’autorité civile. Art. 5. Le droit de toute assemblée 
d’hommes libres de se constituer et de s’organiser d’une manière libre. Tous ceux qui la com-
posent sont des personnes sacrées et inviolables et responsables uniquement à l’assem-
blée. Art. 6. Les conditions de la société étant les garants de la liberté, de l’égalité et de la 
propriété, unique but des hommes qui se réunissent en société, les associés ont seuls droit 
de faire ces conditions, connues sous le nom de lois politiques civiles et criminelles; de les 
modifier et les changer quand ils le jugent nécessaire, et de faire rendre compte à tous ceux 
qui sont chargés de les exécuter. Art. 7. Les hommes étant des êtres susceptibles de pas-
sions et d’erreurs, et par une fatalité attachée à l’espèce humaine, tous les hommes qui ex-
ercent des pouvoirs étant très enclins à en abuser, la raison et le bon sens démontrent que la 
fonction de faire des lois et celle de les exécuter sont inconciliables, incompatibles; la même 
personne ne peut donner la procuration et la recevoir; être la puissance constituante, et le 
pouvoir constitué ; rendre compte de sa procuration et être juge du compte. Le peuple a donc 
le droit de ne point accorder sa confiance, pour remplir la fonction législative à toutes les per-
sonnes qui sont chargées de quelques fonctions du pouvoir appelé exécutif, et à plus forte 
raison d’exclure tous les privilégiés qui sont les ennemis nés de la société; (jusqu’à ce qu’ils 
rentrent dans le grand corps du peuple dont ils se sont séparés par usurpation) et ne peuvent 
que songer à conserver leurs privilèges aux dépens de la communauté. A l’égard des per-
sonnes qui exercent les fonctions honorables et utiles du pouvoir exécutif, elles peuvent, en 
y renonçant, avoir part à la confiance du peuple pour la législation. Art. 8. Le droit qu’a le peu-
ple de ne reconnaître pour conditions et lois de la société que celles qui lui ont été proposées 
par ses véritables représentants chargés de les rédiger, et qu’il a adoptées après en avoir 
délibéré dans des assemblées libres. Art. 9. Et comme la France est un Etat d’une grande 
étendue, que la nature met des bornes aux facultés de l’homme et des différences dans les 
productions des divers pays; que les lois et l’administration des hommes ne peuvent être 
justes, praticables et légitimes, lorsqu’elles ne s’accordent pas avec les lois de la nature, 
chaque province a le droit d’avoir des Etats sanctionnés et garantis par les Etats généraux. 
Protestation et pouvoirs. La prochaine assemblée des Etats généraux ne sera point légale, 
parce qu’elle sera composée pour la moitié de privilégiés, nommés par des privilégiés, et 
aura en outre plusieurs personnes chargées de quelques fonctions du gouvernement. Dans 
cette position :  1° la présente Assemblée déclare qu’elle proteste contre les illégalités de sa 
convocation et contre la disproportion qui existe entre le peuple et les corps privilégiés dans 
le nombre des députés du peuple aux prochains Etats généraux, lequel nombre devrait être 
en proportion de la quantité des citoyens; 2° L’Assemblée donne pouvoir à ceux qu’elle va 
nommer de faire la déclaration de droits ci-dessus, de supprimer toutes les impositions à 
présent existantes, comme ayant été mises sans le consentement de la nation ; de les 
rétablir seulement pour un an ; de déclarer que la nation ayant seul le droit de les administrer, 
tous ceux qui les perçoivent lui sont comptables, à compter du jour de l’ouverture des Etats 
généraux; d’examiner et vérifier la situation active et passive de l’Etat; de fixer tous les objets 
de l’administration, tant en recettes qu’en dépenses, de reconnaître la dette du roi comme 
dette nationale, à compter aussi du jour de l’ouverture des Etats généraux ; De prendre 
toutes les mesures nécessaires pour anéantir l’agiotage, lequel prive l’agriculture et le com-
merce du numéraire qui peut seul les vivifier; De nommer trois commissions pour former 
trois plans : Le premier d’une Constitution sociale, fondée sur la déclaration des droits ci-des-
sus; Le second, sur l’éducation du peuple ; Le troisième, sur la meilleure forme d’asseoir et 
administrer les impôts ; Lesquels plans seront rapportés à l’Assemblée des Etats généraux et 
soumis par eux à l’examen et à la ratification de la nation ; D’ordonner que les procès soient 
faits à tous ceux qui ont abusé des pouvoirs qui leur étaient confiés pour administrer la chose 
publique; Enfin, de faire des remerciements publics aux hommes généreux qui, par leur pat-
riotisme, ont ramené la nation à la liberté. L’Assemblée déclare qu’elle ne nomme des élec-
teurs que sous la condition de l’exécution des pouvoirs ci-dessus et qu’ils nommeront les 
députés aux Etats généraux sous la même condition. 
7_23 L’assemblée pressée par le temps et réduite à exprimer, à la hâte, les maximes fonda-
mentales d’où doivent découler tous les biens généraux et particuliers, dans tous les dépar-
tements do l’administration publique, charge ses députés électeurs, et par eux, ses députés 
aux États généraux, de déclarer solennellement et de ‘faire sanctionner les droits naturels de 
l’homme et du citoyen, qui sont: La liberté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel 
qu’il soit, et son indépendance absolue de toute autre autorité que de celle de la loi ; La liberté 
de penser, de parler, d’écrire d’imprimer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte 
de la loi, ceux qui se seront rendus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; 
La propriété des biens qui doit être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, 
et qui ne peut être enlevée à personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour 
les besoins de l’Etat, en dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et 
il sera formellement, déclaré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à 
chacun la conservation de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur 
la terre, il n’existerait pas de puissances.  Il sera pareillement déclaré : Art. 1. Que la France 
est une monarchie héréditaire de mâle en mâle, dans la1 maison régnante ; Art. 2. Que la pu-
issance législative, âme dé l’Etat, n’est que le produit de la volonté générale, et appartient es-
sentiellement à la nation représentée par lés Etats généraux, quoique les lois qu’elle établit 
doivent être sanctionnées par le Roi ; Art. 3. Que la puissance exécutive est placée dans les 
mains du monarque ; Art. 4. Que la puissance judiciaire ne peut s’exercer au nom du Roi, que 
par des magistrats ou juges établis ou approuvés par la nation, sans que jamais le citoyen pu-
isse être traduit, par évocation, commission ou attribution, à autre tribunal que celui de ses 
juges légaux et compétents ; Art. 5. Que les magistrats doivent être assurés de leur état, et 
ne dépendre d’aucun acte de la puissance exécutive, mais seulement de la loi faite, ou dés 
volontés de la nation assemblée, à laquelle ils sont essentiellement responsables ; Art. 6. 
Que pour assurer à jamais les droits du citoyen, et l’exécution des lois, tous ministres admin-
istrateurs en chef, dans chaque département sont responsables à la nation de leurs malver-
sations, et du mauvais emploi des fonds publics, et qu’ils doivent en être punis par les tribu-
naux que la nation croira convenable de désigner ; Art. 7. Qu’aucun impôt ne peut être établi, 
ni aucun emprunt fait, sans la volonté expresse de la nation assemblée ; Art. 8. Que tous 
les impôts seront levés et perçus indistinctement, sur tous les citoyens de toutes les class-
es, sans aucune distinction ni privilège ; Art. 9. Qu’aucun impôt ne peut être octroyé qu’à 
temps, et seulement pendant l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à la seconde et 
d’après une fixation précise des dépenses de chaque département, laquelle ne pourra jamais 
être excédée pendant cet intervalle ; Art. 10. Que les Etats généraux s’assembleront à des 
époques^ fixes, périodiques^ rapprochées et indiquées par l’Assemblée nationale, indépen-
damment des assemblées extraordinaires; et que si, au jour déterminé, les Etats généraux 
ne sont pas réunis, toute perception d’impôt cessera dans tout le royaume, à peine de con-
cussion contre les percepteurs ; Art. 11. Que l’administration publique, en tout ce qui con-
cerne l’agriculture, le commerce, l’industrie, les communications, l’instruction et les mœurs, 
sera confiée aux assemblées provinciales, de départements et municipalités, composées de 
membres librement élus par la généralité des citoyens ; Art. 12. Que la perception des im-
pôts sera uniquement confiée à ces assemblées civiques, sans pouvoir être faite par aucun 
autre préposé, en vertu de quelque commission que ce puisse être ; Art. 13. Que la dette na-
tionale sera consolidée, et qu’il sera pourvu aux moyens de l’acquitter, en tout ou en partie, 
par aliénation de fonds publics.
8_23 [Parmi les vœux des rédacteurs, il y a celui] de déclarer solennellement et de ‘faire 
sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, qui sont: La liberté individuelle et 
la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son indépendance absolue de toute autre au-
torité que de celle de la loi ; La liberté de penser, de parler, d’écrire d’imprimer et de publi-
er ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui se seront rendus coupables de 
sédition manifeste, ou de calomnie grave; La propriété des biens qui doit être à jamais invi-
olable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne peut être enlevée à personne, si ce 
n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les besoins de l’Etat, en dédommageant 
préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il sera formellement, déclaré en outre, que 
tout gouvernement n’est établi que pour assurer à chacun la conservation de ses droits es-
sentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur la terre, il n’existerait pas de puissances.
9_24 Privé par une circonstance singulière de l’honneur de siéger parmi vous, permettez-moi 
de vous écrire ce que je vous aurais dit, si j’avais été Membre de votre Assemblée. - Vos mo-
ments sont précieux; je n’en abuserai pas; je serai court. Aux hommes instruits les général-
ités suffisent. Vous êtes assemblés pour faire les Cahiers de Paris, et pour élire ses députés. 
Vous ne tomberez pas, je l’espère, dans l’erreur de plusieurs provinces; vous ne vous égar-
erez pas dans des détails inutiles; vous suivrez une marche systématique.  Quand on a sous 
les yeux la méthode adoptée dans les Constitutions libres pour la discussion des affaires, on 
ne conçoit pas comment on persiste dans la routine des Cahiers, comment ça ne se borne 
pas à rassembler les Représentants de la Nation, et par leur organe, à faire successivement 
des motions ou des pétitions, dont on circonscrit les objets? C’est la seule voie pour arriv-
er à la réforme. Deux mille Cahiers contenant dix à douze mille articles, ne peuvent jamais 
conduire qu’à la confusion, qu’à rendre la réforme impraticable. - J’imagine donc que vous 
élaguerez de votre Cahier cette multitude de demandes dont les autres sont surchargés et 
que vous les réserverez pour le tems où les bases de notre Constitution seront posées, que 
vous bornerez enfin l’instruction de vos Députés aux quatre grands articles dont on doive 
s’occuper immédiatement.  Ces quatre grands articles sont :   1. L’organisation des États-
Généraux de 1789, et la manière d’y délibérer  2. La déclaration de droits   3. La Constitution. 
4. La consolidation de la dette, et les secours provisoires pour la payer.  Article II.  De la Déc-
laration des Droits.  C’est un acte énonciatif des droits essentiels, inhérents aux hommes en 
société.  Cette Déclaration peut se renfermer dans cette ligne :  Tous les hommes sont nés 
libres et égaux en droits.  Ils sont libres et égaux en droits, et par conséquent tout pou-
voir dérive d’eux.  Ils sont libres, et par conséquent ils ne peuvent être arrêtés qu’en vertu 
de la loi.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent imprimer et publier leurs idées.  Ils sont 
libres, et par conséquent ils peuvent s’assembler quand bon leur semble.  Ils sont libres, et 
par conséquent aucune loi ne peut être faite, aucun impôt levé, aucun emprunt ouvert sans 
leur consentement.  Ils sont libres, et par conséquent ils ont le droit d’assigner, de répartir, 
de vérifier l’emploi des fonds.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent s’assembler en 
États Généraux, en tel tems, en tel lieu qu’ils le jugent convenable, et indépendamment du 
pouvoir exécutif.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent revoir leur Constitution à telle 
époque qu’ils jugent à propos de fixer, convoquer des Assemblées extraordinaires.  Ils sont 
libres, et par conséquent ils peuvent lier tout pouvoir, et aucun pouvoir ne peut les lier.  Il me 
semble que voilà les droits essentiellement inhérents à tous les Français, droits qui doivent 
servir de base à la Constitution. Votre arrêté pour vos députés ne doit pas s’étendre au-delà. 
Il doit les astreindre impérieusement à n’en changer ni en modifier aucun.  Il faut bien se gard-
er surtout de faire, comme l’ont fait presque toutes les provinces, de confondre avec cette 
déclaration de droits, la Constitution dont nous allons parler. La Constitution peut changer, ja-
mais les droits ne peuvent varier.
10_25 SECTION II. Déclaration des droits. Nous demandons qu’il soit passe en loi fondamen-
tale et constitutionnelle: Art. l. Que tous les hommes sont nés libres, et ont un droit égal 
à la sûreté et a la propriété de leur personne et de leurs biens. Liberté. Art. 2. Qu’en 
conséquence, nul citoyen ne peut être enlevé a ses juges naturels. Art. 3. Que nul ne peut 
être prive de sa liberty qu’en vertu d’ordonnance de son juge compétent qui répondra des 
abus de l’autorité qui lui est confiée. Art. 4. Qu’il est défendu, sous peine de punition cor-
porelle, a toutes personnes d’attenter à la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est d’ordonnance 
de justice. Art. 5. Que toute personne qui aura sollicité ou signe ce qu’on appelle lettre de ca-
chet, ordre ministériel, ou autre ordre semblable de détention ou d’exil, sous quelque dénom-
ination que ce soit, sera poursuivie devant les juges ordinaires el punie de peine grave. Art. 
6. Que si les États généraux jugeant les emprisonnements provisoires nécessaires dans 
quelques circonstances, il sera ordonné que le détenu soit remis dans les vingt-quatre heures 
entre les mains de son juge naturel, et que l’élargissement provisoire sera toujours accorde, 
en fournissant caution, hors le cas de délit qui entraînerait peine corporelle. Art. 7. Qu’aucun 
décret de prise de corps ne sera prononcé que sur une accusation de crime emportant peine 
corporelle. Art. 8. Que nul citoyen ne sera condamné à aucune peine, sinon pour une viola-
tion grave du droit d’un autre homme, ou de celui de la société, et que cette violation sera 
déterminée par une loi précise et légalement promulguée. Art. 9. Qu’il est du droit naturel de 
tout citoyen de ne pouvoir être condamné en matière criminelle que sur la décision de ses 
pairs. Art. 10. Que nul ne peut être accusé, persécuté ni puni pour ses opinions et paroles, 
lorsqu’elles n’auront été accompagnées d’aucun acte tendant directement a l’exécution d’un 
crime condamné par la loi. Art. 11. Que le libre usage des moyens naturels de défense sera 
toujours réservé à l’accusé. Art. 12. Que tout citoyen, de quelque ordre ct classe qu’il soit, 
peut exercer librement telle profession, art, métier et commerce qu’il jugera à propos. Art. 
13. Que toute violation du secret à la poste sera sévèrement proscrite et punie. Art. 14. Que 
tous les citoyens ont le droit de parler, d’écrire et d’imprimer, ou de faire imprimer, sans être 
soumis à aucune peine, si ce n’est en cas de violation des droits d’autrui, déclarée telle par la 
loi. Art. 15. Que la servitude de la glèbe sera abolie. Art. 16. Que l’esclavage des noirs est con-
tre le droit naturel. Art 17. Que la différence de religion, même entre les parties contractantes, 
ne peut être un obstacle à la liberté des mariages ni a l’état civil des citoyens. Art. 18. Que 
les milices et classes forcées des matelots doivent être supprimées. Propriété. Art. 19. Que 
toute propriété est inviolable, en sorte que nul citoyen ne peut en être privé, même pour rai-
son d’intérêt public, qu’il n’en soit préalablement dédommagé, ce qui aura un effet rétroactif 
en faveur des propriétaires qui auraient été dépouilles de leurs biens sans en avoir été indem-
nisés. Art. 20. Que tous les droits qui n’ont jamais pu être une propriété, comme présentant 
une violation constante du droit naturel, seront supprimés, ainsi que ceux qui, étant une pro-
priété dans le principe, ont dû cesser de l’être par l’inexistence actuelle de la cause à laquelle 
ils étaient liés. Art. 21. Que les fonctions quelconques de la puissance publique, même les 
plus éminentes, n’étant confiées que pour l’intérêt de la nation, ne sont pas susceptibles de 
devenir une propriété, ni de créer au profit des officiers qui en sont dépositaires, aucune es-
pèce de droit qui puisse être opposé aux changements et à l’amélioration de 1’organisation 
publique juges nécessaires par la nation. Art. 22. Qu’à l’égard des propriétés fondées en titre, 
celles qui nuisent à l’intérêt public sont susceptibles de rachat. Art. 23. Que l’existence des 
capitaineries est contraire au droit de propriété. Art. 24. Qu’il est libre à tout propriétaire et 
cultivateur de détruire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 25. 
Que les corvées royales doivent être supprimées à jamais, et converties en une prestation 
en argent, qui sera acquittée par tous les ordres de l’État. Art. 26. Que les rivières navigables 
et grands chemins publics appartiennent, quant à l’usage, à la nation, et quant à la propriété 
n’appartiennent à personne. Art. 27. Que c’est un droit essentiel de tous les citoyens de pou-
voir s’assembler, de faire des représentations et pétitions, et de nommer des délégués pour 
suivre l’effet de ces pétitions, tant auprès des États généraux qu’auprès du pouvoir exécutif.
11_26 Déclaration des droits. Dans toute société politique tous les hommes sont égaux 
en droits. Les droits de la Nation seront établis et déclarés d’après les principes qui suivent : 
Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur. La volonté 
générale fait la loi; la force publique en assure l’exécution. La nation peut seule concéder le 
subside; elle a le droit d’en déterminer la quotité, d’en limiter la durée, d’en faire la répartition, 
d’en assigner l’emploi, d’en demander le compte, d’en exiger la publication. Les lois n’exist-
ent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sûreté, de sa personne. 
Tonte propriété est inviolable.  Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un jugement 
légal. Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement. Tout citoyen a le 
droit d’être admis à tous les emplois, professions et dignités. La liberté naturelle, civile, reli-
gieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue de toute_ au-
tre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses dis- cours, ses 
écrits, ses actions, en tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public et ne blessent pas les droits 
d’autrui. En conséquence de la Déclaration des droits de la Nation, nos représentants deman-
deront expressément l’abolition de la servitude personnelle, sans aucune indemnité; de la 
servitude réelle en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée; de toutes commissions 
extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la poste; et de 
tous privilèges exclusifs, si ce n’est pour les inventeurs, à qui ils ne seront accordés que pour 
un temps déterminé. Par une suite de ces principes, la liberté dé la presse doit être accordée, 
sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits, que l’imprimeur en répondra, 
et que l’un et l’autre seront responsables des suites de la publication. La déclaration de ces 
droits naturels, civils et politiques, telle qu’elle sera arrêtée dans les États généraux, devien-
dra la charte nationale et la base du gouvernement français. </text>  
12_27 La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre 
social ne sont fondées sur l’utilité générale. « Tout homme naît avec des droits inaliénables ; 
tels sont le droit de propriété, le soin de son industrie, de toutes ses facultés; la recherche 
du bien-être et la résistance à l’oppression. « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que 
celles qui en assurent les mêmes droits à la société. « Nul homme ne peut être inquiété ni 
pour sa religion, ni pour ses opinions, ni pour la Communication de ses pensées par la pa-
role ; l’écriture ou l’impression à moins qu’il n’ait troublé par des Calomnies la paix des Citoy-
ens.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, 
antérieurement promulguées et légalement appliquées. « Le principe de toute souveraineté 
réside dans la nation. « Nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane ex-
pressément. « Tout gouvernement a pour unique but le bien commun ; les pouvoirs législa-
tif, exécutif et judiciaire doivent être distincts et définis : nul corps et nul individu ne pouvant 
avoir une Autorité qui n’émane expressément de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être 
essentiellement exercé par des députés choisis dans tous les districts par des Elections li-
bres, régulières et fréquents. « Le Pouvoir exécutif étant exercé par le Roi dont la personne 
est sacrée, tous ses agents individuels ou collectifs sont comptables et responsables à la na-
tion quel qu’autorisation qu’ils ayant reçue.  « Le Pouvoir Judiciaire doit être borné à l’appli-
cation de la Loi ; la procédure doit être publique et la distribution de la Justice facile et im-
partiale. « Les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens. « Les 
subsides doivent être librement consentis et proportionnellement répartis. « Et comme l’in-
troduction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de 
tout établissement humain, il doit être indiqué des moyens constitutionnels qui assurent 
dans certains cas une convocation extraordinaire de représentants dont le seul objet soit 
d’examiner et modifier, s’il le faut, la forme du Gouvernement. » 
13_28 Les députés se sont rendus à l’heure indiquée au lieu ordinaire des séances. Une gar-
de nombreuse entourait la salle; on avait établi des barrières ; dans les rues circonvoisines et 
sur l’avenue de Paris, on avait placé des détachements de gardes françaises et suisses, de 
gardes de la prévôté et de la maréchaussée. Les portes ayant été ouvertes, on a d’abord 
placé les deux ordres privilégiés. Les membres de l’Assemblée nationale ont été obligés d’at-
tendre plus d’une heure, la plupart exposés à la pluie. L’Assemblée nationale a témoigné son 
mécontentement par des murmures réitérés. Les deux secrétaires sont allés se plaindre de 
l’indécence d’une attente si longue. On proposait de se retirer. M. de Brézé est arrivé ; M. le 
président a dit qu’il se plaindrait au Roi du manquement des maîtres des cérémonies. Les 
membres de l’Assemblée nationale sont entrés deux à deux, dans le plus profond silence, à 
dix heures et demie. L’entrée a été sévèrement interdite au public. Le Trône était placé dans 
le fond de la salle ; à droite était le clergé et à gauche la noblesse dans les deux côtés du mi-
lieu, jusqu’au fond, étaient les membres de l’Assemblée nationale ; les quatre hérauts et le 
roi d’armes étaient placés au milieu. Le trône était élevé sur une estrade qui occupait le fond 
de la salle jusqu’à la seconde colonne. Au bas de cette estrade, autour d’une table, se trou-
vaient rangés les ministres. Un seul tabouret était vacant : c était celui de M. Necker. Sur les 
onze heures, le Roi sortit de son château. La voiture du Roi était précédée et suivie de la fau-
connerie, des pages, des écuyers, et i enfin des quatre compagnies des gardes du corps. Le 
Roi, accompagné des princes du sang, des ducs et pairs, des capitaines des gardes du corps, 
est entré dans la salle. A son arrivée, les députés se lèvent et ils se replacent ensuite. Le Roi 
prononce un discours pour annoncer l’objet de la séance. Il est conçu en ces termes : Mes-
sieurs, je croyais avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lor-
sque j’avais pris la résolution de vous rassembler, lorsque j’avais surmonté toutes les diffi-
cultés dont votre convocation était entourée, lorsque j’étais allé, pour ainsi dire, au devant 
des vœux de la nation, en manifestant à l’avance ce que je voulais faire pour son bonheur. Il 
semblait que vous n’aviez qu’à finir mon ouvrage, et la nation attendait avec impatience ; le 
moment où, par le concours des vues bienfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de 
ses représentants, elle allait jouir des prospérités que I cette union devait leur procurer.  Les 
États généraux sont ouverts depuis près de deux mois, et ils n’ont point pu encore s’enten-
dre sur les préliminaires de leurs opérations. Une parfaite intelligence aurait dû naître du seul 
amour de la patrie, et une funeste division jette l’alarme dans tous les esprits. Je veux le 
croire, et j’aime à le penser, les Français ne sont pas changés. Mais, pour éviter de faire à au-
cun de vous des reproches, je considère que le renouvellement des États généraux après un 
si long terme, l’agitation qui l’a précédé, le but de cette convocation, si différent de celui qui 
rassemblait vos ancêtres, les restrictions dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstanc-
es, ont dû nécessairement amener des oppositions, des débats et des prétentions ex-
agérées. Je dois au bien commun de mon royaume, je me dois à moi-même de faire cesser 
ces funestes divisions. C’est dans cette résolution, Messieurs, que je vous rassemble de 
nouveau autour de moi ; c’est comme le père commun de tous mes sujets, c’est comme le 
défenseur des lois de mon royaume, que je viens en retracer le véritable esprit, et réprimer 
les atteintes qui ont pu y être portées. Mais, Messieurs, après avoir établi clairement les 
droits respectifs des différents ordres, j’attends du zèle pour la patrie, des deux premiers or-
dres, j’attends de leur attachement pour ma personne, j’attends de la connaissance qu’ils ont 
des maux urgents de l’État, que dans les affaires qui regardent le bien général, ils seront les 
premiers à i proposer une réunion d’avis et de sentiments que je regarde comme nécessaire 
dans la crise actuelle, qui doit opérer le salut de l’État. Un des secrétaires d’État lit ensuite la 
déclaration suivante : Déclaration du Roi, concernant la présente tenue des États généraux. 
Art. 1er, Le Roi veut que l’ancienne distinction des trois ordres de l’État soit conservée en son 
entier, comme essentiellement liée à la constitution de son royaume ; que les députés libre-
ment élus par chacun des trois ordres, formant trois Chambres, délibérant par ordre, et pou-
vant, avec l’approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être 
considérés comme formant le corps des représentants de la nation. En conséquence, le Roi 
a déclaré nulles les délibérations prises par les députés de l’ordre du tiers-état, le 17 de ce 
mois, ainsi que celle qui auraient pu s’ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles. Art. 
2. Sa Majesté déclare valides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque Chambre, 
sur lesquels il ne s’est point élevé ou ne s’élèvera point de contestation ; ordonne Sa Majes-
té qu’il en sera donné communication respective entre les ordres. Quant aux pouvoirs qui 
pourraient être contestés dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pour-
voiraient, il y sera statué, pour la présente tenue des États généraux seulement, ainsi qu’il 
sera ci-après ordonné. Art. 3. Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, con-
traires aux lettres de convocation et opposées à l’intérêt de l’État, les restrictions des pou-
voirs qui, en gênant la liberté des députés aux États généraux, les empêcheraient d’adopter 
les formes de délibération prises séparément par ordre ou en commun, par le vœu distinct 
des trois ordres. Art. 4. Si, contre les intentions du Roi, quelques-uns des députés avaient fait 
le serment téméraire de ne point s’écarter d’une forme de délibération quelconque, Sa Ma-
jesté laisse à leur conscience de considérer si les dispositions qu’elle va régler s’écartent de 
la lettre ou de l’esprit de l’engagement qu’ils auront pris. Art. 5. Le Roi permet aux députés 
qui se croiront gênés par leurs mandats de demander à leurs commettants un nouveau pou-
voir ; mais Sa Majesté leur enjoint de rester, en attendant, aux États généraux pour assister 
à toutes les délibérations sur les affaires pressantes de l’État et y donner un avis consultatif. 
Art. 6. Sa Majesté déclare que, dans les tenues suivantes d’États généraux, elle ne souffrira 
pas que les cahiers ou mandats puissent être jamais considérés comme impératifs ; ils ne 
doivent être que de simples instructions confiées à la conscience et à la libre opinion des 
députés dont on aura fait choix. Art. 7. Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l’État, les 
trois ordres à se réunir pendant cette tenue d’État seulement, pour délibérer en commun sur 
les affaires d’une utilité générale, veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il 
pourra y être procédé. Art. 8. Seront nommément exceptées des affaires qui pourront être 
traitées en commun, celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois or-
dres, la forme de constitution à donner aux prochains États généraux, les propriétés féodales 
et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. 
Art. 9. Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui 
pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps 
séculiers et réguliers. Art. 10. Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les 
pouvoirs contestés et sur lesquelles les parties intéressées se pourvoiraient aux États 
généraux, seront prises à la pluralité des suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l’un 
des trois ordres, réclamaient contre la délibération de l’Assemblée, l’affaire sera rapportée au 
Roi pour y être définitivement statué par Sa Majesté. Art. 11. Si, dans la vue de faciliter la 
réunion des trois ordres, ils désiraient que les délibérations qu’ils auront à prendre en com-
mun passassent seulement à la pluralité des deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à 
autoriser cette forme. Art. 12. Les affaires qui auront été décidées dans les Assemblées des 
trois ordres réunis seront remises le lendemain en délibération, si cent membres de l’Assem-
blée se réunissent pour en faire la demande. Art 13. Le Roi désire que, dans cette circon-
stance, et pour ramener les esprits à la conciliation, les trois Chambres commencent à nom-
mer séparément une commission composée du nombre des députés qu’elles jugeront 
convenable, pour préparer la forme et la distribution des bureaux de conférences qui devront 
traiter les différentes affaires. Art. 14. L’Assemblée générale des députés des trois ordres sera 
présidée par les présidents choisis par chacun des ordres et selon leur rang ordinaire. Art. 15. 
Le bon ordre, la décence et la liberté même des suffrages exigent que Sa Majesté défende, 
comme elle le fait expressément, qu’aucune personne, autre que les membres des trois or-
dres composant les États généraux, puisse assister à leurs délibérations, soit qu’ils les pren-
nent en commun ou séparément. Le Roi reprend la parole : « J’ai voulu aussi, Messieurs, 
vous faire remettre sous les yeux les différents bienfaits que j’accorde à mes peuples. Ce 
n’est pas pour circonscrire votre zèle dans le cercle que je vais tracer, car j’adopterai avec plai-
sir toute autre vue de bien public qui sera proposée par les États généraux. Je puis dire, sans 
me faire illusion, que jamais Roi n’en a autant fait pour aucune nation ; mais quelle autre peut 
l’avoir mieux mérité par ses sentiments que la nation française ! Je ne craindrai pas de l’ex-
primer; ceux qui, par des prétentions exagérées ou par des difficultés hors de propos, retard-
eraient encore l’effet de mes intentions paternelles, se rendraient indignes d’être regardés 
comme Français. » Ce discours est suivi de la lecture de la déclaration que voici : Déclaration 
des intentions du Roi. Art. Ier. Aucun nouvel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera pro-
rogé au delà du terme fixé par les lois sans le consentement des représentants de la nation. 
Art. 2. Les impositions nouvelles qui seront établies, ou les anciennes qui seront prorogées, 
ne le seront que pour l’intervalle qui devra s’écouler jusqu’à l’époque de la tenue suivante des 
États généraux. Art. 3. Les emprunts pouvant devenir l’occasion nécessaire d’un accroisse-
ment d’impôts, aucun n’aura lieu sans Je consentement des États généraux, sous la condi-
tion toutefois, qu’en cas de guerre, ou d’autre danger national, le souverain aura la faculté 
d’emprunter sans délai jusqu’à concurrence d’une somme de cent millions; car l’intention for-
melle du Roi est de ne jamais mettre le salut de son empire dans la dépendance de personne. 
Art. 4. Les États généraux examineront avec soin la situation des finances, et ils demander-
ont tous les renseignements propres à les éclairer parfaitement. Art. 5. Le tableau des reve-
nus et des dépenses sera rendu public chaque année, dans une forme proposée par les États 
généraux, et approuvée par Sa Majesté. Art. 6. Les sommes attribuées à chaque départe-
ment seront déterminées d’une manière fixe et invariable, et le Roi soumet à cette règle 
générale les fonds mêmes qui sont destinés à l’entretien de sa maison. Art. 7. Le Roi veut 
que, pour assurer cette fixité des diverses dépenses de l’État, il lui soit indiqué par les États 
généraux les dispositions propres à remplir ce but, et Sa Majesté les adoptera, si elles s’ac-
cordent avec la dignité royale et la célérité indispensable au service public. Art. 8. Les 
représentants d’une nation fidèle aux lois de l’honneur et de la probité ne donneront aucune 
atteinte à la foi publique, et le Roi attend d’eux que la confiance des créanciers de l’État soit 
assurée et consolidée de la manière la plus authentique. Art. 9. Lorsque les dispositions for-
melles annoncées par le clergé et la noblesse, de renoncer à leurs privilèges pécuniaires, au-
ront été réalisés par leurs délibérations, l’intention du Roi est de les sanctionner, et qu’il n’ex-
iste plus, dans le payement des contributions pécuniaires, aucune espèce de privilèges ou de 
distinctions. Art. 10. Le Roi veut que, pour consacrer une disposition si importante, le nom de 
taille soit aboli dans tout le royaume, et qu’on réunisse cet impôt soit aux vingtièmes, soit à 
toute autre imposition territoriale, ou qu’il soit enfin remplacé • de quelque manière, mais 
toujours d’après des proportions justes, égales, et sans distinction d’état, de rang et de nais-
sance. Art. 11. Le Roi veut que le droit de franc-fief soit aboli du moment où les revenus et les 
dépenses fixes de l’État auront été mis dans une exacte balance. Art. 12. Toutes les pro-
priétés sans exception seront constamment respectées, et Sa Majesté comprend expressé-
ment sous le nom de propriétés les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneu-
riaux, et généralement tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux 
terres et fiefs, ou appartenant aux personnes. Art. 13. Les deux premiers ordres de l’État con-
tinueront à jouir de l’exemption des charges personnelles; mais le Roi approuvera que les 
États généraux s’occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions 
pécuniaires, et qu’alors tous les ordres de l’État y soient assujettis également. Art. 14. L’inten-
tion de Sa Majesté est de déterminer, d’après l’avis des États généraux, quels seront les em-
plois et les charges qui conserveront à l’avenir le privilège de donner et de transmettre la no-
blesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres 
de noblesse à ceux de ses sujets qui, par des services rendus au Roi et à l’État, se seraient 
montrés dignes de cette récompense. Art. 15. Le Roi, désirant assurer la liberté individuelle 
de tous les citoyens d’une manière solide et durable, invite les États généraux à chercher et 
à lui proposer les moyens les plus convenables de concilier l’abolition des ordres connus sous 
le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sûreté publique, et avec les précautions 
nécessaires, soit pour ménager, dans certains cas, l’honneur des familles, soit pour réprimer 
avec célérité les commencements de sédition, soit pour garantir l’État des effets d’une intel-
ligence criminelle avec les puissances étrangères. Art. 16. Les États généraux examineront 
et feront connaître à Sa Majesté le moyen le plus convenable de concilier la liberté de la 
presse avec le respect dû à la religion, aux mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 17. 11 sera 
établi, dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des États provinciaux com-
posés de deux dixièmes des membres du clergé, dont une partie sera nécessairement 
choisie dans l’ordre épiscopal; de trois dixièmes de membres de la noblesse, et de cinq dix-
ièmes de membres du tiers-état. Art. 18. Les membres de ces États provinciaux seront libre-
ment élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriétés sera nécessaire 
pour être électeur ou éligible. Art. 19. Les députés à ces États provinciaux délibéreront en 
commun sur toutes les affaires, privant l’usage observé dans les Assemblées provinciales, 
que ces États remplaceront. Art. 20. Une commission intermédiaire, choisie par ces États, ad-
ministrera les affaires de la province pendant l’intervalle d’une tenue à l’autre, et ces commis-
sions intermédiaires, devenant seules responsables de leur, gestion, auront pour délégués 
des personnes choisies uniquement par elles ou par les États provinciaux. Art. 21. Les États 
généraux proposeront au Roi leurs vues pour toutes les autres parties de l’organisation in-
térieure des États provinciaux, et pour le choix des formes applicables à l’élection des mem-
bres de cette Assemblée. Art. 22. Indépendamment des objets d’administration dont les As-
semblées provinciales sont (chargées, le Roi confiera aux États provinciaux l’administration 
des hôpitaux, des prisons, des dépôts de mendicité, des Enfants-trouvés; l’inspection des 
dépenses des villes, la surveillance sur l’entretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, 
et sur d’autres objets qui pourraient être administrés plus utilement par les provinces. Art. 23. 
Les contestations survenues dans les provinces où il existe d’anciens États, et les réclama-
tions élevées contre la constitution de ces assemblées, devront fixer l’attention des États 
généraux; ils feront connaître à Sa Majesté les dispositions de justice et de sagesse qu’il est 
convenable d’adopter pour établir un ordre fixe dans l’administration de ces mêmes provinc-
es. Art. 24. Le Roi invite les États généraux à s’occuper de la recherche des moyens propres 
à tirer je parti le plus avantageux des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer 
également leurs vues sur ce qu’il peut y avoir de plus convenable à faire, relativement aux do-
maines engagés. Art. 25. Les États généraux s’occuperont du projet conçu depuis longtemps 
par Sa Majesté, de porter les douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite lib-
erté règne dans la circulation intérieure des marchandises nationales ou étrangères. Art. 26. 
Sa Majesté désire que les fâcheux effets de l’impôt sur le sel et l’importance de ce revenu 
soient discutés soigneusement, et que dans toutes les suppositions on propose, au moins, 
des moyens d’en adoucir la perception. Art. 27. Sa Majesté veut aussi qu’on examine atten-
tivement les avantages et les inconvénients des droits d’aides et autres impôts, mais sans 
perdre de vue la nécessité absolue d’établir une exacte balance entre les revenus et les 
dépenses de l’État. Art. 28. Selon le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du 23 sep-
tembre dernier, Sa Majesté examinera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront 
présentés relativement à l’administration de la justice, et aux moyens de perfectionner les 
lois civiles et criminelles. Art. 29. Le Roi veut que les lois qu’il aura fait promulguer pendant la 
tenue et d’après l’avis ou selon le vœu des États généraux, n’éprouvent, pour leur enregis-
trement et pour leur exécution, aucun retardement ni aucun obstacle dans toute l’étendue de 
son royaume. Art. 30. Sa Majesté veut que l’usage de la corvée pour la confection et l’entre-
tien des chemins soit entièrement et pour toujours aboli dans son royaume. Art. 31. Le Roi 
désire que l’abolition du droit de main-morte, dont Sa Majesté a donné l’exemple dans ses 
domaines, soit étendue à toute la France, et qu’il lui soit proposé les moyens de pourvoir à 
l’indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit. Art. 32. Sa Majes-
té fera connaître incessamment aux États généraux les règlements dont elle s’occupe pour 
restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses 
jouissances personnelles, un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples. Art. 33. 
Le Roi invite les États généraux à considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et 
à s’occuper des moyens de concilier ce qui est dû à la défense de l’État avec les adoucisse-
ments que Sa Majesté désire pouvoir procurer à ses sujets. Art. 34. Le Roi veut que toutes 
les dispositions d’ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura 
sanctionnées par son autorité pendant la présente tenue des États généraux, celles entre au-
tres relatives à la liberté personnelle, à l’égalité des contributions, à l’établissement des États 
provinciaux, ne puissent jamais être changés sans le consentement des trois ordres, pris 
séparément ; Sa Majesté les place à l’avance au rang des propriétés nationales, qu’elle veut 
mettre, comme toutes les autres propriétés, sous la garde la plus assurée. Art. 35. Sa Majes-
té, après avoir appelé les États généraux à s’occuper, de concert avec elle, des grands objets 
d’utilité publique, et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la 
manière la plus expresse qu’elle -veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, 
l’institution de l’armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les 
monarques français en ont constamment joui. Le Roi, avant de se retirer, prononce un 
troisième discours que nous transcrivons. Vous venez, Messieurs, d’entendre le résultat de 
mes dispositions et de mes vues ; elles sont conformes au vif désir que j’ai d’opérer le bien 
public ; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m’abandonniez dans une si belle entre-
prise, seul, je ferai le bien de mes peuples ; seul, je me considérerai comme leur véritable 
représentant ; et connaissant vos cahiers, connaissant l’accord parfait qui existe entre le vœu 
le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j’aurai toute la confiance que doit 
inspirer une si rare harmonie, et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre avec tout le 
courage et la fermeté qu’il doit m’inspirer. Réfléchissez, Messieurs, qu’aucun de vos projets, 
aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je 
suis le garant naturel de vos droits respectifs ; et tous les ordres de l’État peuvent se repos-
er sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. 
C’est moi, jusqu’à présent, qui fais tout le bonheur de mes peuples ; et il est rare peut-être 
que l’unique ambition d’un souverain soit d’obtenir de ses sujets qu’ils s’entendent enfin 
pour accepter ses bienfaits. Je vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite, et de 
vous rendre demain matin chacun dans les Chambres affectées à votre ordre, pour y repren-
dre vos séances. J’ordonne, en conséquence, au grand-maître des cérémonies de faire 
préparer les salles. Après le départ du Roi, les députés de la noblesse et une partie de ceux 
du clergé se retirent, tous les membres de l’Assemblée nationale et plusieurs curés restent 
immobiles à leur place. M. le comte de Mirabeau, élevant la voix le premier dit : J’avoue que 
ce que vous venez d’entendre pourrait être le salut de la patrie si les présents du despotisme 
n’étaient pas toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature? l’appareil des armes, 
la violation du temple national, pour vous commander d’être heureux? Qui vous fait ce com-
mandement? Votre mandataire. Qui vous donne des lois impérieuses ? Votre mandataire, lui 
qui doit les recevoir de vous, de nous, Messieurs, qui sommes revêtus d’un sacerdoce poli-
tique et inviolable ; de nous enfin, de qui seuls vingt-cinq millions d’hommes attendent un 
bonheur certain, parce qu’il doit être consenti, donné et reçu par tous. Mais la liberté de vos 
délibérations est enchaînée, une force militaire environne l’Assemblée. Où sont les ennemis 
de la nation? Catilina est-il à nos portes? Je demande qu’en vous couvrant de votre dignité, 
de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment ; il ne 
nous permet de nous séparer qu’après avoir fait la constitution.  Quelque temps après, le 
marquis de Brézé s’approche du président, et dit : Messieurs, vous avez entendu les inten-
tions du Roi.  M. le comte de Mirabeau se lève avec le ton et les gestes de l’indignation, et 
répond ainsi: Oui, Monsieur, nous avons entendu les intentions qu’on a suggérées au Roi ; et 
vous, qui ne sauriez être son organe auprès des États généraux ; vous, qui n’avez ici ni place, 
ni droit de parler, vous n’êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour évit-
er tout équivoque et tout délai, je déclare que si l’on vous a chargé de nous faire sortir d’ici, 
vous devez demander des ordres pour employer la force ; car nous ne quitterons nos places 
que par la puissance des baïonnettes.  D’une voix unanime les députés se sont écriés : Tel est 
le vœu de l’Assemblée.  Le grand-maître des cérémonies se retire.  Un morne silence règne 
dans l’Assemblée. </text>     
14_29 Projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par M. de Servan, avocat 
au parlement de Grenoble. Art. 1. Toute société civile est le produit d’une convention entre 
tous ses membres, et jamais celui de la force ; Art. 2. Le contrat social, qui constitue la so-
ciété civile, n’est et ne peut être que l’union de tous pour l’avantage de chacun; Art. 3. Ce 
qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par la volonté générale, laquelle 
est la seule véritable loi. Art. 4. Nul membre de la société civile n’est obligé d’obéir à d’autre 
autorité qu’à celle de la loi. Art. 5. La loi, par rapport à la société civile, n’étant que la volonté 
générale, la puissance législative appartient originairement à tous. Art. 6. Quand même que 
cette puissance ne peut être convenablement exercée par tous, elle ne peut être irrévocable-
ment aliénée par eux. Art. 7. La puissance législative ne peut être confiée par la nation à des 
représentants que sous des conditions exactement relatives à l’objet de l’établissement de 
toute société civile. Art. 8. L’objet de la société civile peut se réduire à la liberté civile, laquelle 
est le pouvoir que chaque citoyen a d’exercer toutes ses facultés dans toute l’étendue qui 
n’est pas interdite par la loi. Art. 9. Les facultés du citoyen se réduisent à disposer de ses 
pensées, de sa personne et de ses propriétés. Art. 10. Toute vraie législation n’est qu’un sys-
tème de lois qui doivent se rapporter et tendre à la liberté civile, comme à leur centre com-
mun à leur centre commun. Art. 11. Les lois politiques ou constitutives conduisent à la lib-
erté civile, lorsque la puissance législative est instituée de manière à connaître et vouloir le 
bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant jamais de pouvoir pour faire 
obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer. Les lois civiles conduisent à la liberté civ-
ile, lorsqu’après avoir borné l’usage indéfini de la propriété, sous tous les points seulement 
qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison de chaque homme. Les 
lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme innocent peut agir sans 
craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut être jugé sans craindre 
un châtiment excessif. Les lois religieuses sont conformes à la liberté civile, lorsque, pre-
scrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des hommes, par 
le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires pour affermir 
les préceptes de la morale. Enfin les lois, surtout de l’opinion, maintiennent la liberté civile, 
lorsque, dans les actions où les lois positives n’ont rien voulu prescrire, chacun se dirige vers 
le bien public par la loi seule de l’opinion, qui châtie par la honte et récompense par l’estime. 
Art. 12. D’après ces principes, dans toute société civile légitimement gouvernée, tout citoy-
en doit être libre de communiquer et publier ses pensées sur les objets qui ne sont point in-
terdits par les lois. Tout citoyen doit être libre de disposer et de sa personne, de ses actions, 
de toutes les manières que les lois n’ont pas défendues. Tout citoyen sera libre de jouir de sa 
propriété dans toute l’étendue que les lois lui auront laissée. Art. 13. Les droits de l’homme 
et du citoyen deviendraient illusoires dans la société civile, si tous les membres ne veillaient 
en commun à leur maintien ; et tous, par conséquent, doivent être libres de former des As-
semblées nationales, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants, pour veiller à la con-
servation de leurs droits. La liberté de former des Assemblées nationales doit être regardée 
comme le premier garant de la liberté civile. </text>   
16_30 Art. 1er. La liberté légale étant l’attribut essentiel et le droit inaliénable de toute so-
ciété politique, les États-Généraux déclarent, que la nation française est éminemment libre 
et indépendante de toute autorité, pactes, tributs, lois, statuts qu’elle ne consentirait point 
à l’avenir. Art. 2. Que la volonté générale est que les provinces et pays composant l’em-
pire français soient soumis à un gouvernement monarchique, sans altération ni dérogation 
aux principes et aux droits nationaux qui constituent un tel gouvernement. Art. 3. Que la na-
tion a seule le droit et confère à des représentants l’exercice du pouvoir législatif, conjoin-
tement avec le Roi. Art. 4. Que le Roi et ses successeurs légitimes en ligne directe sont 
et seront personne sacrée et inviolable, chef suprême de la nation, dépositaire inamovible 
de la puissance royale, ayant indivisiblement le pouvoir de gouverner et administrer l’État, 
conformément aux lois proposées, consenties et promulguées en l’assemblée des États 
généraux, ayant spécialement le droit de commuer et remettre les peines encourues par les 
coupables, de distribuer les dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires, de ren-
dre et faire rendre la justice dans les tribunaux légalement établis, de pourvoir à la sûreté in-
térieure et extérieure de l’empire, de déclarer la guerre, faire la paix, contracter des allianc-
es, et d’avoir dans toutes les parties de l’administration civile et politique, une autorité légale, 
ponctuellement obéie, sous les peines prononcées, ou qui seront prononcées par les lois. 
Art. 5. Qu’aucune personne, prince ou magistrat, autres que les représentants de la nation 
assemblés, n’ont le droit et le pouvoir d’arrêter et proposer au Roi aucune contribution, lois, 
statuts, création, réformation et suppression des tribunaux, ou de consentir et de sanction-
ner de tels actes, dans le cas où ils seraient proposés par le Roi. Art. 6. Que tous les pouvoirs 
législatifs et exécutifs doivent être essentiellement et continuellement employés à protéger 
la vie, la liberté, l’honneur et la propriété de tous les citoyens ; de sorte que chacun ne soit re-
sponsable de sa conduite qu’aux lois, et n’ait à redouter, dans aucun cas, le pouvoir arbitraire 
d’aucun magistrat ou agent de la puissance exécutive. Art. 7. Que tout abus d’autorité, déni 
de justice, interprétation arbitraire, et inexécution des lois par les administrateurs et magis-
trats individuels ou collectifs, soient dénoncés aux États-Généraux, lesquels, après avoir ad-
mis l’accusation et les informations, arrêteront et proposeront au Roi le renvoi de l’instruction 
et jugement à tel tribunal qu’ils aviseront. Art. 8. Que tout accusé doit être jugé, coupable ou 
non coupable, par ses pairs, avant que le tribunal devant lequel il est traduit, puisse prononc-
er une peine. Art. 9. Qu’il est libre à tout citoyen de publier, pour sa propre défense ou pour 
l’instruction publique, tout ce qu’il avisera, en demeurant responsable de ses écrits. Art. 10. 
Qu’aucune considération politique, aucun besoin ou service public ne pouvant prévaloir sur 
le droit que tout homme a à sa propre subsistance, ceux dépourvus de toute propriété, tels 
que les manœuvres et journaliers, ne peuvent être soumis à aucune contribution personnelle. 
Art. 11. Que tous les impôts doivent être mesurés sur les besoins effectifs de l’Etat, et égale-
ment supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur fortune, sans distinction ni 
privilège pour qui que ce soit. Art. 12. Que toutes les recettes et dépenses de l’État doivent 
être inspectées et vérifiés, par les représentants de la nation Art. 13. Qu’aucun impôt ne peut 
être établi pour un plus long terme que deux années, et qu’il cessera de droit et de fait au jour 
indiqué pour une nouvelle séance des États-Généraux, s’ils n’étoient effectivement assem-
blés au jour indiqué. Art. 14. Qu’il ne peut être établi ni toléré à la charge de la nation, aucun 
emploi inutile, aucun droit abusif. Art. 15 Que tous les citoyens, de quelque rang et condition 
qu’ils soient, ont droit à toute profession et industrie légitimes, et peuvent être promus aux 
honneurs et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, proportionnellement à leurs mérites, 
talents et services. Art. 16. Que l’organisation des assemblées nationales, paroissiales, mu-
nicipales, provinciales et États-Généraux, leur police, la forme des élections, la durée des 
séances, leur retour périodique ou leur permanence, seront déterminés par les représent-
ants de la nation en la présente session, sauf la sanction royale. Art. 17. Que l’intérêt générale 
exige la confection d’un code national, civil et criminel, dans lequel seront classés tous les 
droits et actions civils, les délits et les peines, les formes de procédure, instruction et juge-
ment en matière civile et criminelle, et que les lois pénales soient conséquentes aux mœurs, 
aux lumières et à l’humanité de la nation. Art. 18. Qu’aucune troupe militaire ne peut être em-
ployée, même en cas d’émeute, contre le peuple, que sur la réquisition d’un magistrat civil, 
ou d’après une proclamation royale, scellée et contresignée par le chancelier. Art. 19. Que les 
principes élémentaires de la législation et les droits constitutifs de la nation seront professés 
et enseignés dans tous les collèges et maisons d’éducation. Art. 20. Que la présente déclara-
tion soit lue dans toutes les paroisses, au son des cloches, le premier jour de chaque année, 
et imprimée dans tous les livres de prières.
17_31 L’homme dans l’état de nature avait droit d’user et usait indifféremment de toutes les 
productions des sols qu’il habitait; il n’était  I.  Je m’étais proposé d’établir les rapports et les 
devoirs des êtres entr’eux. Des occupations particulières ne m’ayant pas permis de com-
pléter cet Ouvrage, j’ai cru que, dans un moment ou tous les esprits sont tournés vers ces 
objets, quelques réflexions sur les différentes constitutions des Gouvernements pourraient 
être utiles à mes Compatriotes.  II.  L’Être sensible est plus aisé à concevoir qu’à définir. Né-
anmoins pour fixer autant qu’il est en nous nos idées sur l’acception de ce mot, nous dirons 
que l’être sensible est celui qui est pourvu d’organes, tels l’ouïe, tels la vue, tels le tact ou au-
tres équivalents, à l’aide desquels il reçoit les impressions des objets qui l’environnent. 
D’après cela l’on conçoit qu’il peut y avoir un nombre indéfini d’êtres de ce genre, puisque le 
plus ou moins grand nombre d’organes, leurs formes plus ou moins variées, leur plus ou 
moins d’intensité, leur plus ou moins de délicatesse, feront autant d’espèces différentes que 
l’on peut supposer de modifications diverses dans leurs combinaisons; mais quelques diver-
sifiés que l’on les suppose, les principes que nous nous proposons d’établir leur seront appli-
cables à tous.  III.  Il est de l’essence de l’être sensible de rechercher les objets qui lui pro-
curent des impressions agréables, et de fuir ceux qui lui en font éprouver de désagréables, 
parce que l’essence d’un être est ce sans quoi on ne peut le concevoir ; or, on ne peut con-
cevoir un être sentant qui recherche ce qui lui fait de la peine et qui fuit ce qui lui fait plaisir. 
Cela implique contradiction, et par là même est inconcevable.  IV.  Il est de l’essence de l’être 
sensible de tendre à sa conservation et à son bonheur, et de faire tout ce qui est en lui pour 
cela; parce que, par sa constitution, il ne peut cesser d’être sans un dérangement considéra-
ble dans son organisation, et ce dérangement ne peut se faire sans douleur : or, comme nous 
avons démontré ci-dessus, qu’il est de son essence de fuir la douleur et de rechercher le plai-
sir, il en résulte qu’il est de son essence d’employer toutes ses forces et toute son activité à 
se conserver, et se rendre heureux.  La douleur et le plaisir étant les grands moyens em-
ployés par la nature pour perpétuer et conserver ses productions.  V.  Étant de l’essence de 
l’être sensible de se conserver et de se rendre heureux; il a donc essentiellement droit à ce 
qu’il juge nécessaire à l’un et à l’autre, parce qu’ayant droit à la fin, il doit avoir droit aux moy-
ens.  VI.  Dans l’état de nature, l’être sensible peut seul être juge de ce qui lui est agréable ou 
désagréable, de ce qui lui est utile ou nuisible; parce que lui seul peut apprécier et juger l’ef-
fet que lui font les impressions des objets qui l’environnent; et nous avons établi plus haut 
qu’il doit essentiellement se conduire d’après le plaisir ou la douleur que lui font ces impres-
sions : d’où il résulte qu’il ne peut dépendre que de lui-même, et tout être qui ne dépend que 
de lui est essentiellement libre.  VII.  Ce droit de juger seul des impressions qu’il reçoit, con-
stitue ce que j’appelle liberté (car on ne peut en concevoir d’autre que celle d’un être qui n’est 
assujetti à d’autres impulsions que celles de ses sens); il tient à l’essence de l’être, il en est 
donc inséparable et indivisible; conséquemment il est inaliénable, imprescriptible et incessi-
ble.  VIII.  L’être sensible devant par essence veiller à sa conservation et à son bonheur, doit 
user de tout ce qu’il juge nécessaire à l’un et à l’autre (c’est ce qui constitue ce que j’appelle 
droit), parce qu’autrement il cesserait volontairement d’exister; ce qui serait contradictoire 
avec son essence.  De ces maximes dérivent tous les droits des êtres, nous allons le prouver 
en prenant l’homme pour exemple. Dans l’inaction avait autant de droit par l’état de nature 
aux productions de ce sol que celui qui l’avait travaillé; ce dernier n’a cependant pu tranquille-
ment se voir enlever le fruit de ses peines; de-là est résulté un combat. (C’est l’origine de la 
guerre.) État qui n’est pas plus naturel à l’homme (malgré l’opinion de quelques Auteurs), 
qu’aux autres animaux. Les lions n’attaquent pas les lions. Au contraire, nous voyons tous les 
êtres avoir une prédilection pour ceux de leur espèce, et cette loi générale n’est contrariée 
que par quelques circonstances particulières.   Le combat étant l’unique voie de décider les 
querelles, elles l’ont toujours été en faveur de la force et de l’adresse. (Ce ne serait que par 
cas fortuit que l’équité s’y serait trouvée réunie.) Il n’est resté de ressource au vaincu, pour 
pouvoir user de ses droits, que de chercher à multiplier ses forces pour obtenir, sinon la 
prépondérance, du moins l’égalité. 11 n’a pu y parvenir que par une association : de-là l’origi-
ne des sociétés. Nous ne nous occuperons pas à de vaines conjectures pour établir, si elles 
ont été la suite de l’attrait des sexes, si elles ont eu pour base la tendresse paternelle et le re-
spect filial, si, etc. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elles sont nées du besoin; l’esprit d’in-
dépendance si naturel à l’homme, nous est un sûr garant qu’il n’y a que l’impérieuse néces-
sité qui ait pu le contraindre à se soumettre à des lois.  Ayant établi que le besoin est la source 
de toute société, examinons quel est, et quel a dû être le contrat d’association.  Il a dû avoir 
pour but l’emploi de toutes les forces, et de tous les moyens de la masse des coassociés, 
pour le plus grand bien de chacun des membres. Il a donc fallu que chacun des individus de 
l’association se soit engagé à aider de tout son pouvoir, soit le corps général des associés, 
soit chacun des membres en particulier dans les circonstances où il en serait requis; et par 
réciprocité, que le corps général de la société, et chaque membre en particulier, se soient en-
gagés à l’aider et le secourir dans ses besoins; il a fallu que chacun des associés renonçât en 
faveur de ses coassociés à ses droits sur la propriété générale de l’association, pour en ac-
quérir un plus grand, et un exclusif sur une partie. Il a fallu qu’il y eût une volonté générale qui 
dirigeât la totalité des forces vers l’intérêt commun : il a fallu que chaque individu de l’associ-
ation fût soumis à cette volonté générale.  Cette volonté générale à laquelle chacun est obligé 
de se soumettre, ne peut être que le résultat de la volonté de tous : c’est ce que j’appelle loi. 
La loi ne peut se faire que par un consentement et un engagement expresse de tous les in-
téressés, parce que tous les êtres étant essentiellement libres, ne peuvent être tenus de l’ex-
écution d’aucuns statuts, qu’ils n’y aient acquiescé et qu’ils ne s’y soient soumis.  La volonté 
générale doit tendre infailliblement vers l’intérêt public, puisqu’elle n’est, comme nous 
l’avons vu, que la réunion des volontés particulières, et qu’il est contre l’essence d’un être de 
chercher à se nuire. Ce qu’il faudrait cependant admettre si l’on voulait qu’il fût possible que 
la volonté générale s’écartât de ce but.  Il résulte de ce que nous avons dit précédemment, 
que l’homme est essentiellement libre, que sa liberté est inaliénable.  Que le bien public est 
la base et le but de toute association légitime.  Que le besoin seul a pu engager l’homme à 
se soumettre à la loi.  Que cet assujettissement n’est point contraire à sa liberté, parce qu’il 
a concouru à la formation de la loi, ou y a donné son consentement; que par là elle est deve-
nue la volonté.  Qu’il trouve dans la jouissance paisible et assurée de ses droits, au-delà de 
l’équivalent des sacrifices qu’il fait à l’association.  De ces principes naissent nos idées de 
juste et d’injuste : car rien n’est l’un ou l’autre que relativement.  Dans l’état de nature, l’indi-
vidu n’ayant d’autres devoirs que celui de sa conservation, tout ce qui contribue à son avan-
tage est juste pour lui, même en lésant les intérêts d’autrui.  Il en est autrement dans l’état 
social où le bien public devient le premier devoir, puisque c’est la base du contrat d’associa-
tion.  Ainsi tout ce qui contribue au bien général sans léser l’intérêt particulier, est souveraine-
ment juste.  Ce qui contribue au bien général, même en lésant l’intérêt particulier, sitôt qu’il 
sera constant qu’il n’y avait pas d’autres moyens, devient juste.  Ce qui contribue au bien par-
ticulier sans léser le général est juste.  Mais ce qui contribue au bien particulier en lésant l’in-
térêt général, par là même devient injuste, puisque le premier devoir d’une société est de 
sacrifier les considérations particulières à l’intérêt public.  Les bonnes lois sont donc celles 
qui concilient l’intérêt particulier avec l’intérêt général, et la meilleure possible serait celle qui 
les identifierait.  Les plus imparfaites de toutes les lois sont donc celles qui mettent l’intérêt 
général en opposition avec le particulier, d’où il résulte un choc continuel entre toutes les par-
ties de l’association : ce qui constitue une guerre intestine dans l’état; d’où nait le désir dans 
chaque individu de voir l’association se dissoudre au plutôt : aussi, ne faut-il qu’une légère 
commotion pour anéantir un pareil Gouvernement. Nous appelions lois naturelles celles qui 
prennent leurs sources dans l’essence de la chose; et lois positives celles qui sont d’institu-
tion humaine.  D’où il résulte que plus les lois positives auront d’analogie avec les lois natur-
elles, plus leur exécution sera facile et assurée. Et réciproquement plus elles s’en écarteront, 
plus leur observation deviendra pénible et incertaine. Et enfin, que si on les met en opposi-
tion, celles qui tiennent à l’essence de l’être auront certainement la prépondérance.  Un 
statut ne peut être obligatoire pour une société, qu’autant que chacun des individus qui la 
composent y ont donné leur assentiment après un examen libre et réfléchi, parce que si, 
après l’examen, ils n’étaient pas libres dans la détermination, ce statut cesserait d’être leur 
opinion et leur volonté, par là même il cesserait d’être loi; par là même il cesserait d’être ob-
ligatoire, ayant établi que le consentement libre est de l’essence de la loi.   Il faut également 
le consentement de tous, parce qu’aucun individu ne peut être engagé que par sa volonté; et 
que s’il n’a pas donné son consentement à la loi, rien ne constate que ce soit sa volonté (à 
plus forte raison s’il a protesté).  J’appelle Souverain celui qui a droit de faire la loi : et d’après 
sa définition, elle ne peut exister que par le consentement de tous les associés; d’où il résulte 
que le Souverain n’est et ne peut être que le Corps entier de la Nation.  Le droit législatif est 
incessible et inaliénable ; car autrement ce serait s’engager à l’exécution de choses que l’on 
ne connaîtrait pas, conséquemment auxquelles on n’a pu donner son consentement : d’où il 
résulterait que la loi cesserait d’être le consentement de tous; ce qui équivaut à cesser d’être 
loi. Ce serait s’engager à l’exécution de choses qui pourraient être nuisibles à l’individu qui se-
rait engagé; ce qui serait contre l’essence de l’être, puisqu’il s’engagerait à se nuire.   Ayant 
prouvé que la loi est le consentement de tous; que la volonté de tous doit nécessairement 
tendre vers le bien public; que le bien public est la base et le but de toute association; que 
toutes considérations particulières doivent être sacrifiées à l’intérêt général, il faut donc, lor-
squ’on voudra faire des lois, une assemblée de tous les associés, dans laquelle ils examiner-
ont mûrement et délibéreront librement sur ce qui peut leur être plus ou moins avantageux, 
pour ensuite de la décision être rédige des statuts ou lois que chacun des associés s’engag-
era d’observer.  Il est nécessaire que la prépondérance des voix dans ces assemblées puis-
sent opérer décision, parce que, si l’unanimité était requise, il en résulterait que souvent par 
la mauvaise volonté, par le caprice ou l’ignorance de quelques individus, les Règlements les 
plus sages seraient rejetés, et le bien général devant toujours l’emporter sur l’intérêt particu-
lier, l’équité veut que dans ces cas la décision de la pluralité fasse loi, sauf aux opposants à 
renoncer à l’association, s’ils le jugent à propos.   Cette prépondérance doit néanmoins être 
soumise à des règles; car nous ne pouvons nous taire qu’il arrive fréquemment que la plural-
ité n’embrasse point le parti le plus avantageux : ainsi, la prudence veut que, plus l’objet sur 
lequel on se propose de statuer est important, plus cette prépondérance doit être considéra-
ble.  Les grands moyens du despotisme sont les troupes, comme faisant la partie active de 
la force nationale; et l’argent comme procurant les troupes. Ainsi, si le Magistrat peut en di-
riger l’effort et en augmenter la force à son gré; s’il peut déterminer la quotité et l’emploi de 
l’impôt, dès-lors il ne lui manque que la volonté d’être despote pour le devenir : car, il n’a qu’à 
augmenter le nombre des troupes jusqu’à ce qu’elles soient parvenues au degré de force 
nécessaire pour asservir la Nation, et elle sera asservie par un seul acte de sa volonté. 
Qu’elle est la Nation qui ne tremblât de voir sa constitution, et conséquemment sa prospérité 
assise sur une pareille base?  Sans vouloir faire l’application à aucunes, nous pouvons 
cependant dire qu’il en est peu dont la constitution puisse les rassurer sur de pareilles ap-
préhensions.  Mais, au reste, nous ne nous occuperons pas de ce qui est : nous allons essay-
er d’établir ce qui devrait être.  Une Nation soigneuse du maintien de sa constitution, doit veil-
ler à ce que son Magistrat ne puisse jamais s’arroger le droit de commenter, de restreindre, 
d’amplier, de suppléer et de suspendre l’effet des lois, à plus forte raison d’en créer de nou-
velles :  A ce qu’il ne puisse asseoir et percevoir d’impôt que de son consentement; à ce qu’il 
ne puisse en changer l’emploi, à ne lui accorder que ceux nécessaires aux frais de l’Adminis-
tration; tout excédent étant un moyen inutile et dangereux, mis entre ses mains :  A ce que 
l’emploi des troupes soit déterminément fixé à maintenir les droits de la Nation vis-à-vis les 
Nations étrangères; à ce qu’elles ne puissent dans aucun cas être dirigées contre les citoy-
ens, ne pouvant y avoir aucunes circonstances dans un Gouvernement où le Magistrat ait be-
soin de ce degré de force pour le maintien des lois :   A ce que les actes de la Souveraineté 
soient fréquents; car ils sont à la chose publique ce qu’est l’œil du maître dans les affaires par-
ticulières :  A ce que ces actes soient indépendants de la volonté et de l’influence du Magis-
trat.  Ces causes principales sont incontestablement celles dont l’action est la plus prompte 
et la plus marquée sur les constitutions : néanmoins il en existe d’autres dont les effets, 
quoique moins rapides et moins frappants, ne laissent pas que d’être aussi réels; tels, l’édu-
cation, les mœurs, la Religion, le luxe, etc. Mais pour éviter la confusion et l’obscurité qui 
naîtraient nécessairement d’un examen de l’ensemble de ces matières, nous les traiterons 
chacunes séparément.  </text>
18_32 Des droits de l’homme dérivent les droits du citoyen et ses devoirs.  Le rapport parfait, 
l’accord des droits et des devoirs du citoyen avec la morale chrétienne et le caractère nation-
al français, présentent la base la plus étendue et la plus solide, sur laquelle ne puisse jamais 
porter l’édifice des lois.  L’avantage de leur union est incalculable, et leur chaîne conduite 
jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social fixerait à jamais le bonheur de la Nation et 
là gloire du Monarque qui l’a provoqué et le désire.  Mais malheureusement hélas! les droits 
naturels de l’homme sont à peine sortis de l’oubli! Le principe sur lequel reposent ces droits, 
a resté ignoré et méconnu; et cependant, marqué au coin de la nature, comme elle en évi-
dence, ce principe est simple, unique, invariable, incontestable, universelle.  C’est en partant 
d’un tel principe, que d’inductions en inductions et par des conséquences absolues, je me 
propose d’établir les droits de l’homme et du citoyen.  Ces conséquences non moins 
fécondes qu’heureuses, applicables à tout bon gouvernement s’adaptent d’elles-mêmes à 
celui qui convient à la Nation, afin de rendre le peuple Français le premier et le modèle des 
Peuples, et ses Rois, les Rois les plus puissants et les plus heureux qui jamais aient régné. 
Si la nature qui a placé l’existence de l’homme sous la sauve garde du plaisir et de la douleur, 
a imprimé évidemment en lui le vœu qu’elle a qu’il se conserve et améliore son sort; si elle 
le contraint à remplir ce vœu qu’elle lui imprime, de manière que l’homme soit récompensé 
par le plaisir qu’il goûte, s’il y satisfait; et qu’il soit puni par la douleur qu’il ressent, s’il s’en 
écarte, c’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible que le droit que l’homme tient 
de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à ses divers besoins.  Mais 
si l’homme, à raison de sa faiblesse individuelle, relativement à ses besoins, aux périls où 
l’exposent la force supérieure et la férocité de certains animaux, les intempéries de l’air, les 
accidents des saisons, les maladies et les divers périodes de sa vie; l’homme dénué du se-
cours de son semblable, ne peut que difficilement s’assurer des moyens de conserver, de 
défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à ses divers besoins; - la nature engage 
donc l’homme si elle ne le nécessite, à unir ses forces à celles de son semblable, afin de se 
procurer mutuellement par leur union, un usage plus libre, plus assuré et plus étendu de leurs 
facultés respectives.  Si c’est pour se procurer mutuellement par leur union un usage plus li-
bre, plus assuré et plus étendu de leurs facultés respectives, que les hommes s’unissent et 
se lient en société - l’objet suprême, le but absolu de toute société doit donc être de mainte-
nir et de protéger les intérêts et les droits particuliers de chaque membre, de faire qu’ils jou-
issent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur sont propres et qui peuvent résult-
er d’une union réciproque.  Si l’objet suprême et le but absolu de toute société doit être de 
maintenir et de protéger ses intérêts et les droits particuliers de chaque membre, de faire 
qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur sont propres et qui peu-
vent résulter d’une union réciproque, - les intérêts et les droits respectifs des membres qui 
composent une société, doivent donc servir de fondement et de base aux conventions 
nécessaires pour asseoir une bonne constitution, c’est-à-dire pour établir dans la société une 
garantie réciproque entre les hommes qui la forment, de la faculté que chacun d’eux peut 
avoir d’opérer son bien-être et son bonheur, de manière que dans l’exercice qu’ils en font, ils 
ne s’entre-nuisent, ni ne s’entrechoquent.  Si les intérêts et les droits respectifs des mem-
bres qui composent une société doivent servir de base aux conventions nécessaires pour as-
seoir une bonne constitution, - il est de nécessité et il importe donc, non seulement de con-
sulter les volontés particulières, mais encore de connaître, de rapprocher, d’apprécier, de 
peser les intérêts divers, afin de déterminer le moyen, et le degré de force publique néces-
saire pour protéger et défendre de toute atteinte les intérêts communs et privés.  1. Ainsi le 
droit du citoyen est de concourir non seulement pour déterminer, aviser, approuver et con-
sentir les conventions ou lois qui doivent fixer les rapports divers qu’ont entre eux les mem-
bres d’une société, de leur en garantir également et réciproquement le libre exercice et l’us-
age, mais encore à les changer, à les modifier ces conventions, selon qu’il est jugé utile à la 
société et à ses membres.  2. Le droit du citoyen est de concourir non seulement aux con-
ventions ou lois qui peuvent tendre à multiplier et accroître les avantages de la société, à per-
fectionner les moyens desquels ils peuvent résulter, à en régler l’administration et l’emploi; 
mais encore à s’en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Le droit du citoyen est de con-
courir non seulement aux conventions ou lois qui doivent constituer un degré de force pub-
lique suffisante pour assurer complètement, soit au dedans, soit au dehors, les droits d’un 
chacun; à celles qui doivent confier, déterminer et limiter l’existence de la force publique, 
pour qu’elle ne puisse point en abuser au préjudice des intérêts et des droits du citoyen, mais 
encore aux conventions, suivant lesquelles doivent être choisis, désignés, établis, révoqués, 
punis les dépositaires de cette force publique, toutes les fois qu’ils la détournent de l’objet 
pour lequel elle a été constituée (l’utilité publique) et qu’ils en abusent en tournant d’une 
manière contraire et opposée à l’objet et au but de l’association, les moyens qu’elle fournit 
pour son maintien et sa défense.  D’un autre côté, si tel est le succès du gouvernement, que 
conformément au but qu’il doit avoir, il procure à l’homme dans l’état social,, un exercice plus 
libre, plus assuré, plus étendu de ses droits naturels; ayant le plus grand intérêt que la société 
de laquelle il est membre, soit conservée, qu’elle soit nantie d’une force publique suffisante, 
qui en maintenant le corps entier de la société, protège également et mette à l’abri d’atteinte 
l’intégrité des droits de chaque Membre, sa personne, ses biens, ses moyens et facultés; - 
chaque citoyen participant ainsi aux avantages de la société, suivant l’étendue plus ou moins 
grande des facultés et des moyens de bien-être qui sont en sa possession, et desquels la so-
ciété lui garantit la propriété et l’usage; chaque citoyen doit donc contribuer aux besoins de la 
société proportionnellement à ses forces, à ses moyens et facultés.  Enfin par un effet de la 
liaison intime des droits de l’homme avec ses devoirs, si tout citoyen a le droit, comme le dé-
sir de conserver hors d’atteinte, sa vie, sa liberté, ses facultés, ses biens, ses richesses; - tout 
citoyen doit donc respecter la vie, la liberté, les facultés, les biens, les richesses de ses con-
citoyens; il y a plus : si la faiblesse individuelle de l’homme le met en général dans la 
dépendance-des services d’autrui; -dans le cas qu’il en ait reçus, c’est un devoir pour lui de 
les reconnaître, s’il en a l’occasion et le pouvoir; - dans le cas contraire, il lui importe d’aller 
au-devant de ses besoins à venir, et son intérêt doit l’engager à prévenir par ses services 
ceux de ses semblables qui sont en péril ou qui souffrent, parce que jamais l’homme n’en est 
pleinement à l’abri. - S’il était nécessaire d’en produire des preuves, les circonstances actu-
elles n’en fourniraient sans doute que trop d’exemples.  RÉSUMÉ  L’homme placé par la na-
ture sous la sauvegarde du plaisir et de la douleur, est sans cesse contraint par la douleur, ex-
cité par le plaisir, à vouloir conserver son existence, et satisfaire à ses besoins : cette volonté, 
principe de toutes ses actions et de toutes ses démarches, ne l’abandonne jamais; il est im-
possible qu’il s’en dépouille. C’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible, que le 
droit que l’homme tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à 
ses besoins.  Mais la faiblesse individuelle de l’homme, relativement à ses besoins, et aux 
périls qui l’environnent, ne lui offrant que des moyens peu faciles de se défendre des uns et 
de pourvoir aux autres, un égal et même intérêt doit porter chaque individu à réunir ses forc-
es à celles de son semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union un usage plus 
libre, plus assuré et plus étendu de leurs forces, facultés et moyens respectifs.  L’objet su-
prême, le but absolu de toute société, doit être de maintenir et de protéger les intérêts et les 
droits particuliers de chaque membre; et ces intérêts Se droits respectifs doivent servir de 
fondement et de base, afin d’établir entr’eux un moyen certain d’empêcher que dans l’usage 
et l’exercice qu’ils en font, ils ne s’entre-nuisent ni ne s’entrechoquent.  Mais afin d’établir un 
pareil moyen, il est non seulement indispensable de consulter les volontés particulières, mais 
encore de connaître, de rapprocher, de peser les intérêts et les droits d’un chacun; et dans 
cet objet, il n’est pas moins nécessaire que chaque membre d’une société concoure directe-
ment ou indirectement par une volonté libre et expresse, pour aviser, déterminer, consentir, 
approuver, changer, modifier, s’il y a lieu,   1. Les conventions ou lois qui doivent fixer le libre 
exercice et l’usage des intérêts, des droits et devoirs respectifs.  2. Celles qui peuvent tendre 
à multiplier et accroître les avantages de la société, à en régler l’administration, la distribution 
et l’emploi; à en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Celles qui doivent constituer un 
degré de force publique, suffisante pour assurer complètement, soit au dedans, soit au de-
hors, les intérêts et les droits de tous et de chacun des membres de la société; celles qui 
doivent déterminer et limiter l’exercice et l’usage de cette force; fixer les régies suivant 
lesquelles doivent être choisis, désignés, établis, jugés, révoqués et punis les dépositaires de 
toute force et de toute administration publique quelconque, si ces dépositaires coupables 
abusent au détriment et contre le vœu de la société, des moyens qu’elle a destinés, et qu’elle 
leur confie pour son maintien et sa défense.  Enfin, par une suite de cette liaison intime des 
droits du citoyen et de ses devoirs,   1. Si tel est le succès du Gouvernement qu’il lui procure 
et lui assure un exercice plus libre, plus assuré, plus étendu de ses droits et des moyens 
utiles à son bien être, chaque citoyen participant aux avantages de la société, suivant l’éten-
due plus ou moins grande des moyens qui lui sont propres, et desquels la société lui garantit 
l’exercice et l’usage; chaque citoyen doit donc contribuer aux besoins de la société, propor-
tionnellement à ses forces, à ses moyens et facultés.  2. Si tout citoyen a le droit comme le 
désir de conserver hors d’atteinte sa vie, sa liberté, ses facultés, ses biens, ses richesses. 
Tout citoyen doit respecter la vie, la liberté, les facultés, les biens, les richesses de ses conci-
toyens.  3. Si la faiblesse individuelle place tout homme dans la dépendance des services 
d’autrui, il est du devoir, comme de l’intérêt de tous les hommes, de s’entre-secourir, s’ils 
sont en péril et s’ils souffrent, et de se prévenir par des services réciproques et mutuels dans 
leurs besoins.  </text>
19_33 La nature a fait les hommes libres et égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre 
social ne sont fondées que sur l’utilité générale.  « Tout homme naît avec des droits inal-
iénables et imprescriptibles; tels sont la liberté de toutes ses opinions, le soin de son hon-
neur et de sa vie, le droit de propriété, la disposition entière de sa personne, de son industrie, 
de toutes ses facultés; la communication de toutes ses pensées par tous les moyens possi-
bles, la recherche du bien-être et la résistance à l’oppression.  « L’exercice des droits naturels 
n’a de bornes que celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société. 
« Nul homme ne peut être soumis qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, 
antérieurement promulguées et légalement appliquées.  « Le principe de toute souveraineté 
réside dans la nation.  « Nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane ex-
pressément.  « Tout gouvernement a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que 
les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, soient distincts et définis ; et que leur organisation 
assure la représentation libre des citoyens, la responsabilité des agents et l’impartialité des 
juges.  « Les lois doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les sub-
sides doivent être librement consentis et proportionnellement répartis.  « Et comme l’intro-
duction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout 
établissement humain, il doit être possible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convo-
cation extraordinaire de députés, dont le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est néces-
saire, les vices de la constitution. » 
20_34 Observations Il est deux manières de présenter de grandes vérités aux hommes. La 
première, de les leur imposer comme articles de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la 
raison. Beaucoup de personnes soutiennent que la loi doit toujours prendre ce caractère. 
Quand cela serait, un déclaration des droits du citoyen n’est pas une suite de lois, mais une 
suite de principes. La seconde manière d’offrir la vérité est de ne la pas priver de son car-
actère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait véritablement que ce qu’on sait avec sa 
raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants des française du dix-huitième siècle 
doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux méthodes pour être clair. La première 
consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de l’attention, tout ce qui sort des choses 
triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en convenir, rien n’est plus simple et plus clair, 
pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur ce plan ; mais, si l’on veut traiter son su-
jet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce qui lui appartient, et écarter ce qui ne 
lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas 
de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit Ouvrage, une suite de maximes dans 
le goût des déclarations de droits déjà connus, et propres au grand nombre de Citoyens 
moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des hommes en société. Reconnaissance et 
Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du Citoyen Les représentants de la nation 
française, réunis en Assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la 
charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En conséquence, ils vont, à ce titre, ex-
ercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la représentation actuelle n’est pas rig-
oureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de pouvoir, ils déclarent que la consti-
tution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement obligatoire pour tous, ne sera 
définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraordinairement convoqué pour cet 
unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la rigueur des principes. Les 
représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les fonctions du pouvoir con-
stituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent toute constitution politique, 
ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assurer les droits de l’homme et 
du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à reconnaître ces droits; que leur 
exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, comme en étant le préliminaire in-
dispensable, et que c est présenter à toutes les constitutions politiques l’objet ou le but que 
toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En conséquence, les représentants de 
là nation française Reconnaissent et consacrent, par une promulgation positive et solennelle, 
la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen. L’homme est, de sa nature, 
soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moyens d’y pourvoir. Il éprouve dans 
tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une intelligence, une volonté et une 
force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une détermination, et la force pour 
l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facultés morales et physiques sont 
ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se procurer tous les biens et les 
moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de la nature, l’homme recueille 
ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son travail : en même temps il 
apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour ainsi dire, contre la nature 
avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son industrie va toujours se 
perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans ses progrès, asservir de 
plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé au milieu de ses sembla-
bles, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les autres individus se présen-
tent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien donc ne lui importe 
plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne voir en eux que des 
moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, leur commune habi-
tation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce spectacle change, 
s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur reste que le choix 
entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus qu’une grande erreur 
de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux sortes : celles qui nais-
sent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui naissent librement d’une util-
ité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont mauvaises et illégitimes. 
Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, tous les droits qui découlent 
de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa personne, ou nul ne l’est. Tout 
homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce droit. Les moyens individuels sont 
attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est chargé des besoins, doit donc dis-
poser librement des moyens. Ce n’est pas seulement un droit, c’est un devoir. Il existe, il est 
vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. La nature fait des forts et des 
faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux autres. Il suit qu’il y aura en-
tr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de consommation ou de jouissance; 
mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous ayant un droit découlant de la 
même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit d’un autre, franchirait les bornes 
de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être respecté par chaque autre, et que 
ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. Donc le droit du faible sur le fort 
est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort parvient à opprimer le faible, il pro-
duit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir nouveau au faible, il ranime en lui 
le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. C’est donc une vérité éternelle, 
et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par lequel le fort tient le faible sous son 
joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire l’acte par lequel le faible se soustrait 
au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir toujours pressant envers lui-même. 
Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent légitimement lier les hommes entre 
eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement réel. Il n’y a point d’engagement, s’il 
n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, point d’association légitime, si elle ne 
s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de la part des co-Associés. Puisque tout 
homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vouloir s’engager envers ses semblables; 
et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été reconnu plus haut que les hommes 
peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. Donc une société fondée sur l’utilité 
réciproque est véritablement sur la ligne des moyens naturels qui se présentent à l’homme 
pour le conduire à son but ; donc cette union est un avantage, et non un sacrifice, et l’ordre 
social est comme une suite, comme un complément de l’ordre naturel. Ainsi, lors même que 
toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porteraient pas d’une manière très-réelle et 
très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en société, la raison toute seule l’y conduirait. 
L’objet de l’union sociale est le bonheur des associés. L’homme, avons-nous dit, marche con-
stamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses 
semblables. Donc l’état social ne tend pas à dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire 
à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la société n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens 
particuliers que chaque individu apporte à l’association pour son utilité privée ; au contraire, 
elle les agrandit, elle les multiplie par un plus grand développement des facultés morales et 
physiques ; elle les augmente encore par le concours inestimable des travaux et des secours 
publics: de sorte que, si le citoyen paye ensuite une contribution à la chose publique, ce n’est 
qu’une sorte de restitution ; c’est la plus légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. 
Donc l’état social n’établit pas une injuste inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des 
moyens; au contraire, il protège l’égalité des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, 
de l’inégalité des moyens. La loi sociale n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le 
fort; au contraire, elle s’occupe de mettre le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant 
de son autorité tutélaire l’universalité des citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs 
droits. L’état social favorise et augmente la liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait 
pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : même hors du lien social, nul n’avait le droit de 
nuire à un autre. Ce principe est vrai dans toutes les positions où l’on voudra supposer l’es-
pèce humaine : le droit de nuire n’a jamais pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la lib-
erté individuelle, l’état social en étend et en assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles 
et de dangers, auxquels elle était trop exposée, sous la seule garantie d’une force privée, et 
il la confie à la garde toute-puissante de l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, 
l’homme croît en moyens moraux et physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux in-
quiétudes qui en accompagnaient l’usage, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et 
plus entière dans l’ordre social, qu’elle ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La 
liberté s’exerce sur des choses communes, et sur des choses propres. La propriété de sa per-
sonne est le premier des droits. De ce droit primitif découle la propriété des actions et celle 
du travail, car le travail qu’est que l’usage utile de ses facultés; il émane évidemment de la 
propriété de la personne et des actions. La propriété des objets extérieurs, ou la propriété 
réelle, n’est pareillement qu’une suite et comme une extension de la propriété personnelle. 
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment 
en notre propre substance, par l’effet d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. 
Par des opérations analogues, quoique plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un ob-
jet qui n’appartient à personne, et dont j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare 
à mon usage. Mon travail était à moi ; il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai 
investi, était à moi comme à tout le monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque 
j’avais sur lui, de plus que les autres, le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffis-
ent pour faire de cet objet ma propriété exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force 
d’une convention générale, une sorte de consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce 
dernier acte, pour pouvoir donner au mot propriété toute l’étendue du sens que nous 
sommes accoutumés à y attacher dans nos sociétés policées. Les propriétés territoriale s 
sont la partie la plus importante de la propriété réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent 
moins au besoin personnel qu’au besoin social; leur théorie est différente : ce n’est pas ici le 
lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance 
de n’être point inquiété dans l’exercice de sa propriété personnelle, et dans l’usage de sa pro-
priété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rester, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’im-
primer, de publier, de travailler, de produire, de garder, de transporter, d’échanger et de con-
sommer, etc. Les limites de la liberté individuelle ne sont placées qu’au point où elle 
commencerait à nuire à la liberté d’autrui. C’est à la loi à reconnaître ces limites et à les 
marquer. Hors de la loi, tout est libre pour tous : car l’union sociale n’a pas seulement pour 
objet ]a liberté d’un ou de plusieurs individus, mais la liberté de tous. Une société dans 
laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à coup sûr, fort mal ordon-
née ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la reconstituer. Rapports des engagements avec la 
liberté. Il semble au premier aspect que celui qui contracte un engagement, perd une partie 
de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au moment où il contracte, loin d’être gêné dans sa 
liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement est un échange où chacun aime 
mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant que dure l’engagement, sans doute il doit en 
remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et la liberté, avons-nous dit, ne 
s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un changement de rapports a déplacé les limites 
dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est pas moins entière, si la nouvel-
le position n’est que le résultat du choix que l’on a fait. Garantie de la liberté. Vainement dé-
clarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen ; vainement la loi prononce-
rait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’existait, pour maintenir le droit et pour faire 
exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre. La garantie de la liberté ne sera 
bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que quand les coups .qu’on 
peut lui porter, seront impuissants contre la force destinée à la défendre. Nul droit n’est com-
plètement assuré, s’il n’est protégé par une force relativement irrésistible. La liberté individu-
elle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis à craindre. Les moins dangereux sont 
les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité ordinaire. Si justice n’est pas 
toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute d’une force coercitive relativement suff-
isante ; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pouvoir judiciaire mal constitué. 
Il sera remédié à ce double inconvénient. La liberté individuelle a beaucoup plus à redouter 
des entreprises des officiers chargés d’exercer quelques-unes des parties du pouvoir public. 
De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement lui-même en totalité, 
peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. Une longue expérience prouve que les na-
tions ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de danger. Quel spectacle que 
celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes ou le pouvoir qu’il a reçus 
pour les défendre, et qui, criminel envers lui-même, envers la patrie, ose changer en instru-
ment d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la protection commune ! Une 
bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie qui puisse préserver les 
nations et les citoyens de ce malheur extrême. La liberté enfin peut être attaquée par un en-
nemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est évident qu’elle est étrangère à l’ordre in-
térieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il était possible, en ef-
fet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux autres peuples de l’ai 
taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’armée ? La paix et la tranquillité in-
térieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’une nature absolument différente. 
Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale peuvent se passer 
d’armée, il est d’une extrême importance que là où est une armée, Tordre intérieur en soit tel-
lement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre l’un et l’autre. Il est 
donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen, et que l’ordre 
intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans aucune circonstance 
possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir militaire, si ce n’est contre l’ennemi étranger. 
Autres avantages de l’état social. Les avantages qu’on peut retirer de l’état social ne se 
bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle; les citoyens ont 
droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces bienfaits se multiplieront à mesure que 
l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflexions répandront 
dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état de société, est le 
premier et le plus important des arts. Une association constitution de son gouvernement et 
du pouvoir combinée pour le plus grand bien de tous, sera chargé de donner des lois, tant au 
peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et de la vertu. Personne n’ignore que les mem-
bres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés publiques, des travaux 
publics. On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort condamne à l’impuissance de 
pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de changer, leurs concitoyens, etc. 
On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce humaine, au moral et au physique, 
qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique.  On sait qu’une nation forme avec 
les autres les autres peuples, des relations d’intérêts qui méritent de sa part une surveillance 
active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclaration des droits qu’on doit trouver la liste de tous 
les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux peuples. Il suffit ici de dire que les ci-
toyens en commun ont droit à tout ce que l’État peut faire en leur faveur. Les fins de là so-
ciété étant ainsi rappelées, il est clair que les moyens publics doivent s’y proportionner, qu’ils 
doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité nationales.  L’ensemble de ces moyens, 
composé de personnes et de choses, doit s’appeler l’établissement public, afin de rappeler 
davantage son origine et de sa destination. L’établissement public est une sorte de corps poli-
tique qui, ayant, comme le corps de l’homme, des besoins et des moyens, doit être organisé 
à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le 
pouvoir législatif représente la première, et le pouvoir exécutif représente la seconde de ces 
deux facultés. Le gouvernement se confond souvent avec l’action ou l’exercice de ces deux 
pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement consacré à désigner le pouvoir exécutif ou 
son action. Rien n’est plus commun que d’entendre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce 
qui prouve que le pouvoir de faire la loi est distinct du gouvernement proprement dit. Le pou-
voir actif se subdivise en plusieurs branches. C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La 
constitution embrasse à la fois la formation et l’organisation intérieures des différents pou-
voirs publics, leur correspondance nécessaire, et leur indépendance réciproque.  Enfin, les 
précautions politiques dont il est sage enfants, les étrangers, de les entourer, afin que toujo-
urs utiles, ils ne puissent jamais se rendre dangereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; 
il est relatif à l’ensemble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que 
l’on constitue, c’est son établissement politique. La Nation est l’ensemble des associés, tous 
gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans 
leurs communications et dans leurs engagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, 
forment, sous ce seul rapport, un corps politique de création sociale. Or tout corps a besoin 
d’être organisé, limité, etc. et par conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter encore 
une fois, la constitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution de son gouverne-
ment, et du pouvoir chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une con-
stitution suppose avant tout un pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans l’établisse-
ment public sont tous soumis à des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les 
maîtres de changer. Comme ils n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non 
plus changer leur constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des 
autres! Le pouvoir constituant peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une 
constitution donnée. La Nation qui exercice alors le plus grand, le plus important de ses pou-
voirs, doit être dans cette fonction, libre de toute contrainte, et de toute forme, autre que 
celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il n’est pas nécessaire que les membres de la société exer-
cent individuellement le pouvoir constituant; ils peuvent donner leur confiance à des 
représentants qui ne s’assembleront que pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes au-
cun des pouvoirs constitués. Au surplus, c’est au premier chapitre du projet de constitution 
qu’il appartient d’éclairer sur les moyens de former et de réformer toutes les parties d’une 
constitution. Nous n avons exposé jusqu’à présent que les droits naturels et civils des citoy-
ens. Il nous reste à reconnaître les droits politiques. La différence entre ces deux sortes de 
droits consiste en ce que les droits naturels et civils sont ceux pour le maintien et le dévelop-
pement  desquels la société se formée ; et les droits politiques, ceux par lesquels la société 
se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du langage, appeler les premiers, droits passifs, et les 
seconds, droits actifs.  Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen pas-
sif : tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais 
tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics, tous ne 
sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, 
ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point 
influer activement sur la chose publique.  Tous peuvent jouir des avantages de la société ; 
mais ceux-là seuls qui contribuent à l’établissement public, sont comme les vrais actionnaires 
de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables 
membres de l’association. L’égalité des droits politiques est un principe fondamental. Elle est 
sacrée, comme celle des droits civils. De l’inégalité des droits politiques sortiraient bientôt 
les privilèges. Le privilège est, ou dispense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un 
bien commun. Tout privilège est donc injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la so-
ciété. La loi étant un instrument commun, ouvrage d’une volonté commune, ne peut-avoir 
pour objet que l’intérêt commun. Une société ne peut avoir qu’un intérêt général. Il serait im-
possible d’établir l’ordre, si l’on prétendait marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre so-
cial suppose nécessairement unité de but, et concert de moyens. Une association politique 
est l’ouvrage de la volonté unanime des associés. Son établissement public est le résultat de 
la volonté de la pluralité des associés. On sent bien que l’unanimité étant une chose très-dif-
ficile à obtenir dans une collection d’hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossi-
ble dans une société de plusieurs millions d’individus. L’union sociale a ses fins ; il faut donc 
prendre les moyens possibles d’y arriver; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est 
bon d’observer qu’alors même il y a une sorte d’unanimité médiate ; car, ceux qui unanime-
ment ont voulu se réunir pour jouir des avantages de la société, ont voulu unanimement tous 
les moyens nécessaires pour se procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré 
à la pluralité ; et tous ceux qui ont leur voeu à prononcer, conviennent d’avance de s’en rap-
porter toujours à cette pluralité. De là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue, 
avec raison, aux droits de l’unanimité. Là volonté générale est donc formée par la volonté de 
la pluralité. Tous les pouvoirs publics, sans distinction, sont une émanation de la volonté 
générale; tous viennent du peuple, c’est-à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être 
synonymes. Toute fonction publique est, non une propriété, mais une commission. Le man-
dataire public, quelque soit son poste, n’exerce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en 
propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a été seulement confié; ii ne pouvait pas être aliéné, car 
la volonté est inaliénable, les peuples sont inaliénables; le droit de penser, de vouloir et d’agir 
pour soi est inaliénable; on peut seulement en commettre l’exercice à ceux qui ont notre con-
fiance ; et cette confiance a pour caractère essentiel d’être libre. C’est donc une grande er-
reur de croire qu’une fonction publique ne puisse jamais devenir la propriété d’un homme; 
c’est une grande erreur de prendre l’exercice d’un pouvoir public pour un droit, c’est un de-
voir. Les officiers delà nation n’ont au-dessus des autres citoyens que des devoirs de plus; et 
qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes loin, en prononçant cette vérité, de vouloir déprécier 
Je caractère d’homme public. C’est l’idée d’un grand devoir à remplir, et par conséquent 
d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et justifie les égards et le respect que nous 
portons aux hommes en place. Aucun de ces sentiments ne s’élèverait dans des âmes libres, 
à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que par des droits, c’est-à-dire qui ne réveille-
raient en nous que l’idée de leur intérêt particulier. Ici peut se terminer l’exposition raisonnée 
des droits de l’homme et du citoyen, que nous avons voulu offrir à la nation française, et que 
nous nous proposons à nous-mêmes, pour nous servir de guide dans l’ouvrage de la consti-
tution auquel nous allons nous livrer. Mais, afin que ces droits éternels soient connus de tous 
ceux à qui ils appartiennent, et qu’ils puissent être plus aisément retenus, nous en présen-
tons à toutes les classes de citoyens, la partie la plus essentielle en résultats faciles à saisir, 
dans la forme suivante :  Art. 1er. Toute société ne peut être que l’ouvrage libre d’une conven-
tion entre tous les associés. Art 2. L’objet d’une société politique ne peut être que le plus 
grand bien de tous. Art. 3. Tout homme est seul propriétaire de sa personne; et cette pro-
priété est inaliénable. Art. 4. Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés person-
nelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, personne n’est re-
sponsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a le droit de parler ou de se taire; 
nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne doit être interdite à personne; et 
en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui sem-
ble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout 
écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire circuler librement tant 
par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. 
Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent en-
tre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre 
de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il 
peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou 
en détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le 
gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à celte liberté comme à toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller 
ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et 
comme bon lui semble. Art. 8. Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de 
sa propriété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété 
et la sécurité des citoyens doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les at-
teintes. Art. 10. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des 
simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, 
tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre 
partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la lib-
erté des citoyens. Art. 12. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une 
force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dangereux du pou-
voir militaire. Art. 13. Le pouvoir militaire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre 
des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le ci-
toyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est 
également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. 
Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège 
à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle 
qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en 
richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en 
droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinc-
tion. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un 
autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécu-
rité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coup-
ables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 11 se rend 
coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, 
que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 21. Tout ordre arbitrai-
re ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coup-
ables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent 
être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de re-
pousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant 
pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui 
peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pour-
voir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La loi ne peut être que l’ex-
pression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de 
représentants choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement par tous les ci-
toyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être 
positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. Nul ne doit payer de con-
tribution que celle qui a été librement votée par les représentants de la nation, Art. 28. Tous 
les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 29. 
La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à 
remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détriment de l’intérêt social. 
Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son 
exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, dans tous les I gen-
res de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur conduite. Le Roi seul doit 
être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. Art. 32. Un peuple a 
toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon de déterminer des 
époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. </text>
21_38 Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’État, et 
que la nécessité des circonstances leur impose le devoir d’achever promptement ce grand 
ouvrage. En conséquence, ils vont exercer le pouvoir constituant;  Et pourtant, comme la 
représentation Nationale actuelle n’est pas été formée par la généralité des Citoyens, avec 
cette égalité et cette parfaite liberté qu’exige une telle nature de pouvoir, l’Assemblée Nation-
ale déclare que la constitution qu’elle va donner à la France, sera incessamment revue par un 
nouveau pouvoir constituant, délégué pour cet unique objet, d’une manière plus conforme à 
la rigueur des vrais principes de toute société. Les représentants de la nation française, ex-
erçant dès ce moment les fonctions du pouvoir constituant, considèrent d’abord, que toute 
union sociale et par conséquent toute constitution, par l’exposition motivée de ces droits ; et 
par cette marche régulière, ils veulent se présenter à eux-mêmes comme l’objet ou le but 
qu’ils doivent constamment se proposer et s’efforcer d’atteindre. En conséquence, l’Assem-
blée Nationale reconnaît et consacre, par une promulgation positive et solennelle, les droits 
de l’homme et du citoyen, ainsi qu’il suit : Art. 1er. L’homme reçoit de la nature des besoins 
impérieux, avec des moyens suffisants pour y satisfaire.  Art. 2. Il éprouve dans tous les in-
stants le désir du bien-être. Les secours qu’il a reçu de ses parents, ceux qu’il reçoit ou qu’il 
espère de ses semblables, lui font sentir que de tous les moyens de bien-être, l’état de so-
ciété est le plus puissant. Art 3. L’objet d’une association politique ne peut être que le plus 
grand bien de tous. Art. 4. Toute société ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention en-
tre tous les associés. Art. 5. Tout homme est seul propriétaire de sa personne. Il peut engag-
er ses services, son temps, mais il ne peut pas se vendre lui-même. Cette première propriété 
est inaliénable. Art. 6. Tout homme doit être libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, 
pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui. Art. 7. Ainsi, personne n’est responsable 
de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle 
manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne doit être interdite à personne; et en 
particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, 
toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain 
peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire circuler librement tant par la 
poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à ne craindre aucun abus de confiance. Les 
lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre 
celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 8. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses 
bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de tra-
vail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut 
garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en 
détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, 
à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à 
celte liberté comme à toute autre. Art. 9. Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de 
rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme 
bon lui semble. Art. 10. Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa pro-
priété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 11. La liberté, la propriété et la 
sécurité des citoyens doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les at-
teintes. Art. 12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des 
simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. 13. Ainsi, 
tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre 
partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la lib-
erté des citoyens. Art. 14. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une 
force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dangereux du pou-
voir militaire. Art. 15. Le pouvoir militaire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre 
des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le ci-
toyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi extérieur. Art. 16. Tout citoyen est 
également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. 
Art. 17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège 
à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle 
qu’en soit l’origine. Art. 18. Comme tout Citoyen a un droit égal à défendre sa vie, son hon-
neur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être accordé à l’un exclusivement à l’au-
tre. Art. 19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en 
esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la 
loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction. Art. 20. Nul 
homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité. Art. 21. Pu-
isque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables. Art. 22. Nul 
ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les 
formes déterminées par la loi. Art. 23. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui 
l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’ex-
écutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 24. Les citoyens 
contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la vio-
lence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 11 se rend 
coupable par la résistance. Art. 25. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant pour 
sa personne que pour sa chose. Art. 26. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui peu-
vent naître de l’état de société. Art. 27. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à 
ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la Société, en se soumet-
tant à ses ordres. Art. 28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un 
grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps 
court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose public intérêt 
avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées 
par la constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet 
que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d’influence 
qu’un autre sur la formation de la Loi. Art. 31. La constitution des pouvoirs publics doit être 
telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais 
s’en écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 32. Une fonction public ne peut jamais deve-
nir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 33. 
Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leurs responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite.  Art. 34. Nulle charge municipale 
ou autre ne peut être imposée à un Citoyen qu’avec son consentement, ou celui de ses 
Représentants. Art. 35. Pareillement, nul ne doit payer de contribution nationale, que celle qui 
a été librement votée par les Représentants de la Nation. Art. 36. Il ne doit être voté de con-
tribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics.  Art. 37. Le nombre des places 
doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est absurde surtout qu’il y ait dans État 
des places sans fonction. Art. 38. Nul Citoyen ne doit être exclus d’aucune place, pour raison 
de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps appelé défaut de naissance. Il faut, pour 
toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 39. De ce que tout service ac-
tuel doit avoir, et a son salaire, il suit, que les pensions sur le trésor public, ne peuvent être 
sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de secours de charité. Art. 40. Les récom-
penses pécuniaires supposent des services éminents ou très longs, rendus à la chose pub-
lique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui n’ont d’ailleurs 
point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles ne doivent être 
répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs 
besoins, et il faut entendre, par ce mot, les besoins naturelles et des besoins de vanité ; car 
il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver quelquefois même, d’une 
partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’État. Il faut encore que 
les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifiait. Art. 42. 
Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon de 
déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité </
text> 
22_35 Projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présenté au comité de con-
stitution, par M. Mounier. Nous, les représentants de la nation française, convoqués par le 
Roi, réunis en Assemblée nationale en vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par les 
citoyens de toutes les classes, chargés par eux spécialement de fixer la constitution de la 
France, et d’assurer la félicité publique, déclarons et établissons, par l’autorité de nos com-
mettants, comme constitution de l’Empire français, les maximes et règles fondamentales 
et la forme de gouvernement telles qu’elles seront ci-après exprimées. Art. 1. La nature a 
fait les hommes libres et égaux en droits. Les distinctions sociales doivent donc être 
fondées sur l’utilité commune. Art. 2. Tout gouvernement doit avoir pour but la félicité 
générale. Il existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux qui gouvernent. 
Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation : nul corps, nul individu ne peut 
avoir d’autorité qui n’en émane expressément. Art. 4. Le gouvernement doit protéger les 
droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines d’au-
tres limites que celles qui sont évidemment nécessaires pour le bonheur public. Il doit sur-
tout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les hommes, tels que la lib-
erté, la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de sa vie, la libre communication de 
ses pensées, la résistance à l’oppression. Art. 5. C’est par des lois claires, précises et uni-
formes, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés, et les actions nuisibles pu-
nies. Art. 6. Les lois ne peuvent être établies sans le consentement des citoyens ou de leurs 
représentants librement élus; et c’est dans ce bens que la loi doit être l’expression de la vo-
lonté générale. Art. 7. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ce 
qui n’est pas défendu parla loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce 
qu’elle n’ordonne pas. Art. 8. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits antérieurs à 
sa publication ; et si elle était rendue pour déterminer le jugement de ces faits antérieurs, 
elle serait oppressive et tyrannique. Art. 9. Pour prévenir le despotisme et assurer l’empire 
de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts, et ne peuvent être 
réunis. Art .10. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts 
secours, pour tous les torts et injures qu’ils auraient soufferts dans leurs biens, dans leur 
personne ou dans leur honneur, ou pour les obstacles qu’ils éprouveraient dans l’exercice 
de leur liberté. Art. 11. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les 
formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 12. Les peines ne doivent 
point être arbitraires ; mais déterminées par les lois, elles doivent être absolument sembla-
bles pour tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur personne. ‘’• Art. 13. Chaque 
membre de la société, ayant droit à la protection de l’Etat, doit concourir à sa prospérité, et 
contribuer aux frais nécessaires dans la proportion de ses facultés et de ses biens, sans que 
nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption, quel que soit son rang ou son emploi. Art. 
14. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu qu’il se con-
forme aux lois, et ne trouble pas le culte public. Art. 15. La liberté de la presse est le plus 
ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir et assurer la punition de ceux 
qui pourraient en abuser pour nuire aux droits d’autrui. Art. 16. La force militaire, destinée à 
la défense de l’Etat, ne peut être employée au maintien de la tranquillité publique que sous 
les ordres de l’autorité civile. </text>  
23_36 Art. 1er. Les gouvernements ne sont institués que pour le bonheur des hommes ; bon-
heur qui, appliquée à tous, n’exprime que le plein et libre exercice des droits naturels. Art. 
2. L’assurance des droits de l’homme étant la lin, et le gouvernement n’étant que le moyen, 
il suit que le pouvoir de gouverner n’est point établi pour ceux qui gouvernent, et ne peut 
être pour eux une propriété; mot applicable seulement aux droits qui sont propres à chaque 
homme, et dont il use pour lui-même. Art. 3. La vie de l’homme, son corps, sa liberté, son 
honneur, et les choses dont il doit disposer exclusivement, composent toutes ses propriétés 
et tous ses droits. Art. 4. Tout homme doit trouver la garantie de ces mêmes droits dans le 
gouvernement, quelle que soit sa forme. Art. 5. Le corps politique doit à chaque homme l’as-
surance contre les attentats qui menacent sa vie, et contre les violences qui menacent sa 
personne. Art. 6. Le corps politique doit à chaque homme des moyens de subsistance, soit 
par la propriété, soit par le travail, soit par les secours de ses semblables. Art. 7. Tout homme 
est libre de penser, parler, écrire, publier ses pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter 
le territoire de l’Etat, user de la fortune et de son industrie, comme il le juge à propos, sous 
l’unique condition de ne nuire à personne. Art. 8. Il y a des actions permises, qui ne sont pas 
honnêtes dans l’ordre moral ; mais dans l’ordre civil et politique, tout ce qui n’est pas défen-
du est permis. Art. 9. Rien ne peut être défendu par un homme, mais seulement par la loi. 
Art. 10. La loi n’est que le résultat exprimé de la volonté générale des Membres du Corps 
politique, ou de leurs Représentants. Art. 11. Tout ce qui n’est pas permis par la loi aux dépos-
itaires des fonctions du gouvernement, leur est défendu. Art. 12. L’exercice de la liberté na-
turelle de chaque homme n’a d’autres limites que la vie, la sûreté, la liberté, l’honneur et la 
propriété des autres. Art. 13. La loi elle-même, et par conséquent le gouvernement, simple 
exécuteur de la loi, ne peuvent point opposer d’autres bornes à la liberté des hommes. Art. 
14. Tous les hommes ont droit à l’honneur, c’est-à-dire à l’estime de leurs semblables, s’ils 
n’ont pas mérité de la perdre”; et les lois doivent les garantir des effets de la calomnie et des 
outrages. Art. 15. La propriété est le droit qui appartient à chaque homme, d’user et de dis-
poser exclusivement de certaines choses ; l’inviolabilité de ce droit est garantie par le corps 
politique. Art. 16- Aucun homme ne doit à personne le sacrifice de sa propriété ; il ne la doit 
pas même au corps politique, qui ne peut s’en emparer que dans le cas d’une nécessité pub-
lique, absolue, et seulement après l’avoir remplacée dans la main du propriétaire, par une 
valeur au moins égale. Art. 17. Aucun homme ne peut être contraint de livrer une partie de sa 
propriété pour soutenir les charges publiques, qu’en vertu d’un décret libre et volontaire des 
membres de la société ou de leurs représentants. Art. 18. Le droit de propriété ne peut ex-
ister que sur les choses. Tout pouvoir- qu’un homme exerce sur d’autres hommes, au préju-
dice de leurs droits naturels, est une usurpation delà force, et ne peut être une propriété : ce 
n’est pas un droit, mais un délit. Art. 19. Les propriétés dont l’exercice est nuisible au corps 
politique, ne peuvent être enlevées que par un remboursement au moins égal à leur valeur. 
Art. 20. La force exécutive et tous les offices publics, n’étant établis que pour le bien de tous, 
sont une propriété du corps politique, mais non de ceux qui les exercent, et qui ne sont que 
les mandataires de la nation. Art. 21. Les attentats à la vie, à la sûreté, à la liberté, à l’honneur, 
à la propriété des hommes, sont des crimes ; et tous les dépositaires de l’autorité qui s’en 
rendent coupables, doivent être punis. La personne du Roi, seule dans la monarchie, est in-
violable et sacrée. Le Roi n’ayant et ne pouvant avoir d’autre intérêt que celui de la nation, ne 
peut pas vouloir le mal, mais il peut être souvent et cruellement trompé. Art. 22. Les hommes 
étant égaux par nature, la différence des places et celle des moyens ou des forces ne peu-
vent jamais introduire aucune différence dans leurs droits. Tout privilège est donc un désordre 
; les droits, les mêmes pour tous, ne peuvent être enlevés à aucun homme, si ce n’est en pu-
nition de ses crimes ou de ses attentats sur les droits d’autrui ; et la peine des mêmes crimes 
doit être la même, contre tous les membres de la société, sans aucune distinction. Art. 23. 
Tous les hommes ont un droit égal de remplir les fonctions et les offices établis dans le corps 
politique, selon leurs talents et leur capacité. Art. 24. Aucun art ni aucune profession établis 
dans l’Etat ne peuvent être réputés vils et dérogeants. Art. 25. Les droits des hommes, ten-
ant à leur nature, sont inaliénables et imprescriptibles. Aucun homme ni aucun peuple n’ont 
jamais voulu, ni pu vouloir abandonner ces droits pour eux-mêmes, et moins encore pour la 
postérité, soit à un homme, soit à un corps. Tout corps politique, dans lequel ces droits sont 
en péril, quelle que soit sa forme, et quelque temps qu’il ait duré, est un brigandage, et non 
pas un gouvernement. Art. 26. Il n’y a de gouvernement légitime, de quelque nature qu’il pu-
isse être, que celui où non-seulement les droits des hommes sont respectés de fait, mais en-
core où aucun homme, aucun dépositaire du pouvoir exécutif, ne peuvent les violer impuné-
ment. Art. 27. il peut y avoir de bons administrateurs dans un mauvais gouvernement ; mais 
le caractère distinctif d’un bon gouvernement, c’est d’empêcher que les mauvais adminis-
trateurs eux-mêmes ne puissent violer les droits des hommes. Art. 28. En toute société poli-
tique, ainsi que dans chaque homme, il y a une volonté et une action. L’action est dirigée par 
la volonté : ainsi la volonté générale, qui est la puissance législative, doit régir l’action du gou-
vernement, ou la force exécutrice. Art. 29. La distribution et l’organisation, tant de la puis-
sance législative que de la force exécutrice, régulièrement ordonnée dans ses divers dépar-
tements, est ce que l’on appelle la constitution de l’Etat. Art. 30. La constitution est bonne, si 
les pouvoirs sont tellement organisés, qu’ils ne puissent IU se confondre ni usurper l’un sur 
l’autre, et si la force exécutrice est tout à la fois assez grande, pour que rien ne puisse arrêter 
son action légitime, et assez subordonnée à la puissance législative, pour que les agents du 
chef suprême ne puissent pas violer impunément les lois. Art. 31. La constitution est dif-
férente de la législation. La première détermine également, l’exercice de la puissance législa-
tive, et celui de la force exécutrice. La seconde n’est que la principale branche de la constitu-
tion. La constitution ne peut être fixée, changée, ou modifiée, que par le pouvoir constituant, 
c’est-à-dire par la nation elle-même, ou par le corps des représentants qu’elle en a chargés 
par un mandat spécial. La législation est exercée par le pouvoir constitué, c’est-à-dire par les 
députés que la nation nomme dans les temps, et selon les formes que la constitution a fixés. 
24_37 Nous, les représentants de la nation française, convoqués par le Roi, réunis en As-
semblée nationale en vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par les citoyens de toutes 
les classes, chargés par eux spécialement de fixer la constitution de la France, et d’assur-
er la félicité publique, déclarons et établissons, par l’autorité de nos commettants, comme 
constitution de l’Empire français, les maximes et règles fondamentales et la forme de gou-
vernement telles qu’elles seront ci-après exprimées; ;et lorsqu’elles auront été reconnues 
et ratifiées par le Roi, on ne pourra changer aucun des articles qu’elles renferment, si ce 
n’est par les moyens qu’elles auront déterminés. Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. Art. 1er. Tous les hommes ont un penchant invincible vers la recherche du bonheur 
; c’est pour y parvenir par la réunion de leurs efforts, qu’ils ont formé des sociétés et étab-
li des gouvernements, Tout gouvernement doit donc avoir pour but la félicité générale. Art. 
2. Les conséquences qui résultent de cette vérité incontestable sont, que le gouvernement 
existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux qui gouvernent ; qu’aucune 
fonction publique ne peut être considérée comme la propriété de ceux qui l’exercent ; que 
le principe de toute souveraineté réside dans la nation et que nul corps, nul individu ne peut 
avoir une autorité qui n’en émane expressément. Art. 3. La nature a fait les hommes li-
bres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l’utilité 
commune. Art. 4. Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le libre et entier exercice 
de toutes leurs facultés physiques et morales. Art. 5. Pour s’assurer le libre et entier exercice 
de ses facultés, chaque homme doit reconnaître, et faciliter dans ses semblables le libre ex-
ercice des leurs. Art. 6. De cet accord exprès ou tacite résulte entre les hommes la double 
relation des droits et des devoirs. Art. 7. Le droit de chacun consiste dans l’exercice de ses 
facultés, limité uniquement par le droit semblable dont jouissent les autres individus. Art. 8. 
Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d’autrui. Art. 9. Le gouvernement, pour pro-
curer la félicité générale, doit donc protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit met-
tre au libre exercice des facultés humaines d’autres limites que celles qui sont évidemment 
nécessaires pour en assurer la jouissance à tous les citoyens, et empêcher les actions nuisi-
bles à la société. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartiennent à tous les 
hommes, tels que la liberté personnelle, la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et de 
sa vie, la libre communication de ses pensées, et la résistance à l’oppression. Art. 10. C’est 
par des lois claires, précises et uniformes pour tous les citoyens, que les, droits doivent être 
protégés, les devoirs tracés, et les actions nuisibles punies. Art. 11. Les citoyens ne peuvent 
être soumis à d’autres lois qu’à celles qu’ils ont librement consenties par eux ou par leurs 
représentants; et c’est dans ce sens que la loi est l’expression de la volonté générale. Art. 
12. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul ne peut être contraint à faire ce 
qu’elle n’ordonne pas. Art. 13. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des faits antérieurs à 
sa publication; et si elle était rendue pour déterminer le jugement de ces faits antérieurs, elle 
serait oppressive et tyrannique. Art. 14. Pour prévenir le despotisme et assurer l’empire de 
la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les 
mêmes mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires au-dessus de toutes les lois, et 
leur permettraient d’y substituer leurs volontés. Art. 15. Tous les individus doivent pouvoir re-
courir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou injures qu’ils auraient 
soufferts dans leurs biens ou dans leurs personnes, ou pour les obstacles qu’ils éprouve-
raient dans l’exercice de leur liberté. Art. 16. Il est permis à tout homme de repousser la force 
par la force, à moins qu’elle ne soit employée en vertu de la loi. Art. 17. Nul ne peut être ar-
rêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas 
qu’elle a prévus. Art. 18. Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressort qui lui a été as-
signé par la loi. Art. 19. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déterminées par les 
lois, et elles doivent être absolument semblables pour tous les citoyens, quels que soient leur 
rang et leur fortune. Art. 20. Chaque membre de la société avant droit à la protection de l’Etat, 
doit concourir à sa prospérité, et contribuer aux frais nécessaires dans la proportion de ses bi-
ens, sans que nul puisse prétendre à aucune faveur ou exemption, quel que soit son rang ou 
son emploi. Art. 21. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pour-
vu qu’il se conforme aux lois et ne trouble pas le culte public. Art. 22. Tous les hommes ont le 
droit de quitter l’État dans lequel ils sont nés, et de se choisir une autre patrie, en renonçant 
aux droits attachés dans la première à leur qualité de citoyen. Art. 23. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir en la conciliant avec 
les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abuser pour répandre des 
discours séditieux ou des calomnies contre des particuliers. </text> 
25_39 Discuté dans le sixième bureau de Assemblée nationale. Les représentants du peuple 
français, réunis et siégeant en Assemblée nationale, à l’effet de régénérer la Constitution de 
l’État, et de déterminer les droits, l’exercice et les limites du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif; considérant que l’ordre social et toute bonne constitution doivent avoir pour base 
des principes immuables; que l’homme, né pour être libre, ne s’est soumis au régime d’une 
société politique, que pour mettre ses droits naturels sous la protection d’une force com-
mune; voulant consacrer et reconnaître solennellement, en présence du suprême législateur 
de l’univers, les droits de l’homme et du citoyen, déclarent que ces droits reposent essentiel-
lement sur les vérités suivantes. Art. l. Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à 
sa conservation et le désir d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa conservation et se procurer 
le bien être, chaque homme tient de la nature des facultés : c’est dans le plein et entier exer-
cice de ces facultés que consiste la liberté. Art. 3. De l’usage de ces facultés dérive le droit 
de propriété. Art. 4. Chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. Art. 5. Mais 
chaque homme n’a pas reçu de la nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là 
naît l’inégalité entre les hommes : l’inégalité est donc dans la nature même. Art. 6. La société 
s’est formée par le besoin de maintenir l’égalité des droits, au milieu de l’inégalité des moy-
ens. Art. 7. Dans l’état de société chaque homme, pour obtenir l’exercice libre et légitime de 
ses facultés, doit le reconnaître dans ses semblables, le respecter et le faciliter. Art. 8. De ce-
tte réciprocité nécessaire résulte, entre les hommes réunis, la double relation des droits et 
des devoirs. Art. 9. Le but de toute société est de maintenir cette double relation; delà l’étab-
lissement des lois. Art. 10. L’objet de la loi est donc de garantir tous les droits, et d’assurer 
l’observation de tous les devoirs. Art. 11. Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la 
société selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi public. Art. 12. 
La loi étant l’expression de la volonté générale, tout citoyen doit avoir coopéré immédiate-
ment à la formation de la loi. Art. 13. La loi doit être la même pour tous ; et aucune autorité 
politique n’est obligatoire pour le citoyen, qu’autant qu’elle commande au nom de la loi. Art. 
14. Nui citoyen ne peut être accusé, ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui 
de sa liberté, qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle 
a prévus. Art. 15. Quand la loi punit, la peine doit toujours être proportionnée au délit, sans 
aucune acception de rang, d’état ou de fortune. Art. 16. La loi ne pouvant atteindre les délits 
secrets, c’est à la religion et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre 
même de la société, que l’une et l’autre soient respectées. Art. 17. Le maintien de la religion 
exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable. Art. 18. Tout ci-
toyen qui ne trouble pas le culte établi, ne doit point être inquiété. Art. 19. La libre commu-
nication des pensées étant un droit du citoyen, elle ne doit être restreinte qu’autant, qu’elle 
nuit aux droits d’autrui. Art. 20. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite 
une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’util-
ité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Art. 21. Pour l’entretien de la force publique, 
et les autres frais du gouvernement, une contribution commune est indispensable; et sa 
répartition doit être rigoureusement proportionnelle entre tous les citoyens. ‘ Art. 22. La con-
tribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, il a le droit 
d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en détermin-
er la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Art. 23. La société a le droit de demand-
er Compte à tout agent public de son administration. Art. 24. Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n’est pas assurée, et la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas une 
véritable constitution. </text> 
26_40  Si j’ai bien saisi le but d’une déclaration des droits, elle doit,  1. Par l’enchaînement des 
idées, conduire l’homme, de son état primitif, à l’état de citoyen; faire découler de ses droits 
naturels ceux qu’il acquiert dans la société; lier les obligations qu’il a contractées, aux avan-
tages qu’il retire, et par-là lui rendre ses droits plus précieux, et ses obligations plus sacrées. 
2. Apprendre aux Nations que leurs droits, fondés sur les droits naturels de leurs Membres, 
sont sacrés comme les leurs, et que rien ne peut les en priver.  3. Préparer les principes de 
toute constitution, en les faisant reposer sur les bases déjà établies des droits des hommes 
et des Nations.  J’ai cru que le style d’une déclaration des droits devait être le plus simple 
et le plus précis, parce que c’est celui de la raison; qu’elle devait être une série de raison-
nements, parce que c’est le rapport nécessaire entre tous les droits, qui fait sentir leur év-
idence; qu’enfin elle ne devait renfermer que les principes de la législation et de la consti-
tution, parce qu’en y joignant quelques résultats, comme il était facile de le faire, il était à 
craindre de mêler Se probable au certain.  Je n’y ai point mis de préambule, parce qu’il doit 
servir pour le corps entier de la constitution, et qu’il en est, du préambule d’une constitution, 
comme de l’exorde d’un discours; il est prudent de ne l’arrêter que quand tout est à-peu-près 
terminé, pour être sûr de n’annoncer, dans l’introduction, que ce que l’on doit dire dans le 
corps de: l’ouvrage.  Le premier but de toute société est d’assurer aux hommes qui la com-
posent l’exercice de leurs droits naturels; ainsi tout homme en société conserve ses droits : 
les lois de la société doivent les maintenir et ne font qu’en régler l’usage.  Tous les hommes 
étant égaux par leur nature, tous les droits naturels leur sont communs; mais dans la 
société, c’est à la volonté générale à en régler l’exercice.  Tous les hommes ne sont pas 
égaux dans la société : mais il n’y a que la volonté générale, c’est-à-dire, la loi qui puisse 
établir des distinctions entre ses Membres.  Ces distinctions ne pouvant pas être contraires 
au but de la société, ne peuvent jamais priver aucun de ses Membres des droits naturels qui 
lui appartiennent, ni en dispenser aucun des devoirs qui résultent pour lui, des droits des au-
tres.  Les distinctions ne peuvent donc porter que sur la manière d’exercer ces droits, et non 
pas sur la nature des droits eux-mêmes, qui ne peut être changée par aucune loi, ni par au-
cune institution politique.  Par sa nature tout homme est libre. Dans la société, il n’est 
soumis qu’à la loi, et il est protégé par elle.  La vie, l’honneur, la propriété de tout citoyen, 
la liberté de sa personne et de toutes ses actions sont sous la sauvegarde de la loi : il ne peut 
les perdre que lorsque la loi l’a prononcé, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Celui qui, 
de quelque manière que ce soit, le trouble dans la jouissance de ses droits, est responsable à 
la loi.  Tout citoyen quel qu’il soit est soumis à la loi; ainsi tout citoyen doit obéir à la loi et à ses 
organes, sous les peines portées par la loi.  La loi devant obliger tous les citoyens, maintenir 
tous les droits, et pourvoir aux intérêts de tous, doit être l’expression de la volonté générale. 
La loi devant être l’expression de la volonté générale, tous ont droit de concourir à la forma-
tion de la loi; mais la volonté du plus grand nombre fait la loi.  Tous ne pouvant pas contribuer 
immédiatement à la formation des lois, chacun a le droit d’y contribuer par ses représent-
ants.  Nul n’étant représenté, s’il n’a librement et volontairement nommé celui ou ceux qui 
doivent le représenter, chacun au droit de concourir librement et volontairement au choix des 
représentants qui doivent faire la loi.  Tout citoyen a seul le droit de disposer de sa propriété. 
Toute propriété est franche de sa nature.  Chacun cependant est personnellement tenu, pour 
l’intérêt général, de contribuer d’une partie de sa propriété, aux charges publiques.  L’obliga-
tion étant égale pour tous, nul n’est tenue de contribuer que dans la même proportion que 
tous les autres.  Mais chacun n’étant tenu de contribuer que pour l’intérêt général, a le droit 
d’examiner cet intérêt, soit par lui-même, soit par les représentants qu’il a nommés.  Les so-
ciétés politiques étant formées par la réunion et la combinaison des droits individuels des 
Membres qui les composent, les droits de la Nation sont de la même nature que les droits 
de chacun des citoyens.  Tout citoyen étant essentiellement libre, la Nation est essentielle-
ment libre, et n’est soumise à aucune puissance sur la terre.  Tout citoyen ayant essentielle-
ment le droit de concourir à la formation des lois, la nation ne peut être soumise à aucune 
loi qu’elle n’aurait pas consentie.  Tout citoyen ayant seul le droit de disposer de sa propriété, 
nul impôt ne peut être mis sur la Nation, si elle ne l’a d’avance consenti.  La nation ne pou-
vant exercer ses droits qu’en se réunissant, rien ne peut l’empêcher de s’assembler pour les 
exercer, ou par elle-même, ou par ses représentants.  La constitution n’est autre chose que 
la règle que la Nation s’est imposée pour l’exercice de ses droits : ainsi rien dans la constitu-
tion ne doit être opposé ni aux droits de la Nation, ni aux droits des individus qui la compo-
sent.  La constitution n’est faite que pour le plus grand avantage de la Nation : ainsi elle doit 
être librement consentie par elle ou par les représentants qu’elle a librement nommés.  La 
Nation ayant le droit de faire la constitution, a le droit de la réformer, et de la changer, quand 
il lui plaît : elle n’est tenue de se soumettre, pour le faire, qu’aux formes qu’elle s’est pres-
crites à elle-même.  Tous les pouvoirs auxquels la Nation se soumet sont dans la constitution 
: il n’y en a aucun qui soit antérieur à la constitution qu’elle n’ait le droit de retirer par une vo-
lonté librement, légalement et complètement exprimée. Ainsi dans la Nation réside essentiel-
lement le pouvoir constituant de tous les pouvoirs : ils sont tous constitués par elle, et pour 
son plus grand avantage.   </text> 
27_41 AVIS  Il est nécessaire que le Lecteur observe qu’une déclaration des droits de 
l’homme n’est pas une déclaration de ses devoirs. La déclaration des droits a pour but de 
resserrer les actes du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire ou déclara-
tif, dans leur juste étendue, en leur montrant, ainsi qu’à tous les Citoyens, le but de leur insti-
tution et les bornes de leurs pouvoirs; et la déclaration des devoirs du citoyen a un but con-
traire, celui de montrer à tous et à chacun d’eux, ce qu’ils doivent aux autres et à la société 
entière, et de leur ordonner de s’en acquitter, et cette partie est du ressort de la législation de 
détail. Au reste, c’est une déclaration des droits de l’homme que l’on juge surtout nécessaire 
à la tête d’une Constitution, et c’est une déclaration de ces droits que j’annonce par le titre 
de cet Ecrit; c’est donc cette déclaration que j’offre à mes concitoyens, et à tous les hommes 
en société, comme contenant les fondements de toute constitution civile et politique et de 
toute législation, et enfin comme contenant les pierres angulaires des remparts de la sûreté, 
de la liberté, et des propriétés de l’homme, dans quelque gouvernement que ce soit.  PRINC-
IPES ET ÉLÉMENS DE  TOUS   DROITS,  Suivis d’un Projet de Déclaration des Droits naturels, 
civils et politiques de l’Homme et du Citoyen.  L’Etre suprême est l’auteur de tout l’univers, 
et par conséquent de tous les hommes ; ils ont tous la même nature, la même origine, la 
même fin, la même tendance générale à la félicité, et les mêmes moyens de se la procurer. 
Donc ils naissent et demeurent naturellement égaux et indépendants l’un de l’autre, dans 
quelque état qu’ils existent, civilisés ou non : donc les droits naturels, civils et politiques des 
hommes sont naturellement égaux dans toutes les situations.  Leurs seules conventions li-
bres, tacites ou expresses, peuvent modifier ou suspendre leur liberté et égalité naturelles; 
tacites, lorsque les modifications ou suspensions sont évidemment nécessaires au bien de 
chacun, et par conséquent de tous ceux qui ont des rapports positifs entr’eux; expresses, lor-
sque les modifications ou suspensions ne sont pas évidemment nécessaires au bien de tous. 
Les choses matérielles, dont les hommes peuvent se mettre en possession, sont également 
libres et non sujettes les unes des autres; ainsi tout homme qui possède, comme premier oc-
cupant possède librement : donc les propriétés des hommes sont naturellement libres. 
Leurs seules conventions libres, expresses ou tacites, peuvent modifier ou suspendre cette 
liberté naturelle des propriétés, et ces modifications ou suspensions, expresses ou tacites, 
sont dépendantes des raisons et applicables aux cas exposés ci-devant au sujet de celles qui 
peuvent être apposées à la liberté et égalité naturelle des hommes.  Les hommes étant na-
turellement égaux entr’eux, ainsi que ce qu’ils possèdent, ils ont donc égalité de droits 
naturels, et il ne s’agit que d’en déterminer la quantité et l’étendue. Pour y parvenir, je 
rappellerai quelques vérités dont l’évidence ne sera sûrement pas contestée, et des-
quelles découleront par des conséquences simples et naturelles les droits naturels de 
l’homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses droits poli-
tiques.  Première Vérité. La nature de l’homme le nécessite à une seule tendance générale, 
habituelle et continue, celle de la plus grande félicité à laquelle il peut atteindre.  Seconde 
Vérité. C’est de la satisfaction de tous ses besoins et convoitises que résulte (dans l’état de 
nature) la félicité générale et complète à laquelle il aspire et tend sans cesse; comme c’est 
de la douleur et de la privation de ces satisfactions que résulte la peine qu’il fuit toujours. 
Troisième Vérité. L’homme est doué de sensibilité, d’intelligence et de force agissante; sa 
sensibilité et son intelligence sont les seules sources de ses besoins et convoitises, en 
même-tems que son intelligence et ses forces sont ses seuls moyens de satisfaire les uns et 
les autres, et que les seules bornes de ses mêmes forces et intelligences sont aussi les 
seules limites que la nature met au pouvoir que sans doute elle lui donne de satisfaire des be-
soins et désirs qui viennent d’elle. Donc, dans l’état de nature, l’homme a le droit, et est 
libre d’employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous 
ses besoins et convoitises.  En effet, si la nature ne donne pas à l’homme d’autres moyens 
de se procurer la félicite (à laquelle elle le fait aspirer nécessairement) que ses propres facul-
tés physiques et intellectuelles; si d’ailleurs on ne voit pas qu’elle borne l’étendue de l’usage 
à certaines limites et dans certains cas, elle lui laisse donc la liberté de s’en servir toujours, 
et dans toute leur étendue, pour se procurer cette félicité, même aux dépens de celle des au-
tres, s’il la croit nuisible à la sienne : car il n’y a point de délit dans des actions qui loin de con-
trarier les lois de la nature (qui est la seule et suprême législatrice, lois d’autant moins équiv-
oques et plus impérieuses qu’elles tiennent à sa propre nature) sont au contraire 
très-conformes à ses lois.  De ces vérités incontestables, il résulte donc évidemment, que 
dans l’état de Nature les droits de tout Homme consistent et s’étendent à ce qui suit :  Dans 
l’état de Nature. Droits Naturels.  Tout Homme a la libre propriété et usage déterminé par sa 
seule volonté, de sa personne et de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellect-
uelles; par conséquent, il a toute liberté de penser, dire et faire tout ce qui lui plaît, pour évit-
er la douleur et se procurer les jouissances qu’il convoite, en un mot, pour jouir du plus grand 
honneur possible.  Quatrième vérité. Dans cet état, rien de ce qui existe hors de l’Homme 
n’est à lui que pendant le temps qu’il en est saisi de fait. Il a pour ennemis presque contin-
uels tous les autres Hommes, la plupart des animaux et tous les éléments, et il n’a que lui-
même pour se défendre contre tant d’ennemis.  Sans doute dans cette situation, ses jouis-
sances sont très-faibles; mais le pire est que son existence est très-exposée, et sa liberté 
absolue, presque nulle malgré son étendue de droit sans bornes. Ces considérations portent 
donc l’Homme à s’associer, et c’est pour parvenir à cette association avantageuse et la con-
solider ensuite, que tous ceux qui s’associent, se soumettent d’abord à cette Loi, que chacun 
d’eux propose et consent : NE FAIT PAS A TES ASSOCIÉS CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS 
TE NE FASSENT, ET FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS FASSENT POUR TOI : de ce-
tte association fondée sur ce contrat, d’abord sans établissement d’autorité ni peut-être de 
peine pour punir toute infraction faite à la Loi, résulte que les droits de l’Homme dans l’état 
social, non policé (où les Hommes vivent en hordes), consistent et s’étendent à ce qui suit. 
Dans la Société non policée.  Droits naturels et sociaux modifiés l’un par l’autre.  1. Tout 
Homme a la libre, et un peu moins incertaine, propriété de sa personne que dans l’état qu’il 
a quitté; il a la libre propriété de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, 
et la libre, mais peu sûre propriété, prolongée au-delà de l’usage de tout ce qu’il possédait 
lors de son association, et de ce qu’il acquiert ensuite sans en violer la Loi.  2. Tout Homme 
est libre de penser, dire et faire tout ce qu’il lui plait, pour se procurer la félicité, excepté ce 
qui est attentatoire à l’existence, à la liberté, aux propriétés et aux jouissances des associés, 
et il a droit de compter sur les secours et aide de leurs forces et de leur intelligence pour la 
défense de son existence, de sa liberté et de ses propriétés et jouissances, contre les at-
teintes que voudraient y porter les Hommes et les animaux ennemis. Ainsi, tout associé est 
à l’égard de tout autre un ennemi de moins et un aide qui augmente d’autant sa propre force. 
Cependant il est évident que quoique tout homme, dans cet état, ait droit de compter qu’au-
cun de ses associés ne lui nuira, et que tous lui aideront, aucun n’en est cependant assuré 
tant qu’il n’y a point d’autorité établie, ni de peines infligées aux infracteurs de la loi pour con-
traindre tous les associés à s’y conformer, et c’est sans doute les infractions réitérées qui s’y 
font qui nécessitent les associés à établir des peines et une autorité, enfin une législation et 
un Gouvernement. Ce qui constitue l’état social, policé, ou politique, dans lequel tout associé 
a des droits égaux.  De ces établissements il résulte que les droits naturels, civils et poli-
tiques de l’homme se combinent, et de cette combinaison il résulte que  Dans l’État social 
politique, le contrat social et la loi qui le règle, ne fais pas, etc. subsiste toujours en entier, ain-
si :  Droit naturels et sociaux, ou civils, modifiés l’un par l’autre.  1. Tout homme a la très-sure 
propriété de sa personne, de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, 
de tout ce qu’il possédait lors de son association, et de ce qu’il acquiert ensuite, sans en vi-
oler la loi unique mais développée : et sa propriété et jouissance sure se prolongent tant qu’il 
le veut au-delà de la jouissance de fait.  2. Tout homme est libre de penser, de dire et faire tout 
ce qu’il lui plaît pour se procurer la félicité, excepté ce qui est attentatoire à l’existence, à la 
liberté, aux propriétés, aux jouissances de ses associés, dont alors l’honneur fait partie.  3. 
Tout homme a droit de compter et est sûr des secours et aide de la force et intelligence de 
ses associés pour la défense de son existence, de sa liberté, de ses propriétés et de son hon-
neur, de manière qu’avec tous ces secours il n’a presque rien à craindre des hommes, des 
animaux, ni des éléments, et qu’au contraire il assujettit presque tout à ses jouissances, ce 
qui les augmente considérablement, surtout dans une bonne constitution.  4. Par une 
conséquence nécessaire de la réciprocité des droits contenus dans les articles précédents 
appartenant à tous les associés, il résulte des droits et devoirs respectifs réciproques et 
égaux entr’eux tous. Ainsi, il reste à chacun d’eux égalité parfaite de droits et d’étendue de 
liberté naturelle, et en même-tems il y a entr’eux réciprocité et égalité parfaite de devoirs et 
de droits civils et politiques.  Droits politiques.  5. Tout associé est (tant qu’il le veut et ne s’en 
rend pas indigne) partie constituante et élémentaire du corps social; c’est la réunion de ses 
parties constituantes et élémentaires qui compose le tout social-politique, qu’on nomme Na-
tion; c’est à ce tout qu’appartient toute autorité publique, nécessaire ou seulement utile à la 
société : donc tout associé est partie constituante et élémentaire du propriétaire de toute au-
torité publique, et il l’est dans une proportion parfaitement égale à tout autre associé, puis-
qu’il y a entr’eux égalité parfaite d’intérêt et parfaite réciprocité de devoirs et de droits.  6. Pu-
isque tout associé est partie constituante et élémentaire du propriétaire de toute autorité 
publique, tous les associés ont donc un droit égal à l’exercice de ces autorités, et à plus forte 
raison à toute vacation et emplois publics et privés.  7. Puisque tout associé a droit d’exercer 
l’autorité publique et toutes autres fonctions publiques, la société ne doit et a intérêt de ne 
conférer l’une et les autres qu’aux plus capables de remplir le but qu’elle se propose dans l’in-
stitution.  8. Par les mêmes raisons, et parce que tout associé est évidemment intéressé à ce 
que la distribution de l’autorité publique soit bien faite, que l’exercice de cette autorité, ainsi 
que toutes autres fonctions publiques qui comme celles des ministres du culte public et celle 
de l’instruction de la jeunesse, ont influence sur les mœurs, et par conséquent sur la félicité 
de chaque associé, soient placés dans les meilleures mains. Tous les associés ont un droit 
égal à coopérer à la distribution de cette autorité, et aux élections d’individus les plus capa-
bles d’exercer ces autorités et fonctions.  9. Toute autorité publique appartenant naturelle-
ment à la masse de la société, qui est nécessairement composée d’une génération présente, 
laquelle par la rapidité de son passage est pour ainsi dire en même-tems la génération suiv-
ante; la masse entière d’une génération d’associés ne peut se dépouiller de la propriété de 
l’autorité publique sans le consentement de la génération suivante, et celle-ci ne pouvant pas 
non plus la donner; par la même raison, et parce qu’elle n’existe pas encore, aucune généra-
tion n’a donc le pouvoir de dépouiller la société de la propriété de toute autorité publique : 
donc cette autorité est inaliénable : donc elle appartient imprescriptiblement à la société.  10. 
Si la masse entière de la société ne peut se dépouiller de la propriété de toute autorité pub-
lique, elle peut en confier l’exercice ainsi qu’elle le trouve bon, et ses délégués sont compt-
ables à elle de l’usage qu’ils en font.  11. Ces délégués et autres personnes publiques, utile-
ment ou nécessairement occupées du bonheur de la société entière, doivent en être 
dédommagés convenablement par la société entière; ainsi chacun des associés doit y con-
tribuer en proportion de ses propriétés et facultés; cette contribution est une dette sacrée, 
elle doit imprimer une hypothèque tacite et privilégiée sur toutes les propriétés et facultés de 
chaque associé.  12. Toutes législations, toutes institutions nécessaires ou seulement utiles 
à la Société, tout Gouvernement n’est établi par elle que pour assurer aux associés leur exist-
ence, leur liberté, leurs propriétés, l’exercice de leurs facultés naturelles pour atteindre à la 
félicité, leur en procurer d’autres, plus de jouissances et moins de dangers, etc. C’est à quoi 
toutes lois, toutes institutions et tous Gouvernements doivent tendre; ils doivent être cor-
rigés, perfectionnés, réformés ou supprimés, quand ils ne le font pas, et rien ne peut s’y op-
poser, quand leurs vices, défectuosités ou inutilités, font réclamer le plus grand nombre des 
intéressés, sauf au petit nombre non réclamant, à rentrer dans l’état de Nature ou à faire so-
ciété entr’eux et à part.  13. Le but principal de toute association dans toutes législations, 
toutes institutions d’autorités, de gouvernement, direction et administration des richesses et 
des forces publiques étant d’assurer l’existence, la liberté et les propriétés de chacun des as-
sociés, aucun gouvernement, aucune autorité législative déléguée, ne peut y porter atteinte, 
même avec le consentement d’une génération entière d’associés par aucune loi générale, 
dont la nécessité n’est pas démontrée sous quelque prétexte et par quelque raison que ce 
soit; car si cela se pouvait, la législature et la Loi seraient despotes d’autant plus dangereux, 
que leur despotisme aurait une apparence de légalité, qui couvrirait en quelque sorte leurs at-
tentats, et qu’en rétrécissant ainsi et à diverses reprises la liberté et les biens des associés, 
tantôt sous prétexte de maintien ou de perfection des mœurs ou d’honnêteté publique, 
tantôt, enfin pour une prétendue meilleure harmonie sociale, etc; la Loi rendrait la liberté et 
les propriétés à-peu-près nulles et illusoires. Ainsi, toute Loi qui rétrécit la liberté et les pro-
priétés de tous les associés, sans nécessité démontrée est nulle. Le consentement unanime 
d’une génération, ne peut la valider, parce que cette génération ne peut obliger les généra-
tions suivantes, et qu’une Loi générale qui n’oblige pas tous les associés, n’en oblige aucun. 
14. La Loi qui oblige tout associé à s’abstenir d’attenter à l’existence, à la liberté, aux pro-
priétés de ses associés; celles qui l’oblige à contribuer à la dépense publique nécessaire, et 
celles qui ordonnent et autorisent la détention et punition de tout Citoyen prévenu ou conva-
incu d’avoir violé gravement cette première Loi; ne fait pas a tes Associés, etc. toutes ces 
Lois n’ont pas besoin d’être expressément consenties pour être obligatoires : le seul fait de 
la participation volontaire aux avantages de l’association, oblige suffisamment tout associé à 
leur obéir et à s’y soumettre, quoiqu’elles rétrécissent leur liberté et leurs propriétés, parce 
qu’elles sont d’une nécessité démontrée pour chacun d’eux.  Résumé de tous principes civils 
politiques.  Toutes Lois civiles et criminelles ne peuvent donc être que les développements et 
les conséquences nécessaires de cette première et seule Loi : Ne fait pas à tes Associés ce 
que tu ne veut pas qu’ils te fassent, et fait pour eux ce que tu veut qu’ils fassent pour toi. 
Toute autorité législative n’a que le pouvoir de faire ces développe-mens, et de régler de 
quelle manière et par quelles peines les infractions en seront réparées ou punies.  Toute au-
torité judiciaire n’a que le pouvoir d’appliquer ces développements, aux cas qui lui sont 
proposés, et ces peines aux délits qui lui sont soumis (leur existence préalablement démon-
trée), c’est-à-dire, de déclarer qu’elle en est l’espèce et la gravité, et qu’elle punition ou répa-
ration la Loi ordonne en ce cas. On pourrait donc l’appeler autorité déclarative.  Toute autorité 
exécutive n’a que l’administration et la direction de la force et des revenus publics, pour con-
traindre tous les associés à se conformer aux développements de la Loi et aux déclarations 
que l’autorité judiciaire en fait aux cas particuliers; enfin, pour repousser tout effort intérieur 
et extérieur nuisible à la Société.  Telle est la déclaration des droits naturels, civils et politiques 
que j’ai promise, peut-être y aurait-il peu de choses essentielles à y ajouter; je pense même 
que ce que l’on pourrait y joindre, ne serait pas des droits de plus que ceux qu’elle contient, 
mais seulement des développements de ces mêmes droits; par conséquent, ils seraient 
mieux placés dans la constitution et à la tête des divers cadres que doivent remplir les dif-
férons chapitres des législations civiles, criminelles et de police, que dans une déclaration de 
droits.  Je me crois obligé, avant que de finir, de prévenir une objection que peut-être le pré-
jugé fera faire au Lecteur, lorsqu’il lira le mot associés que je substitue à autrui, dans la loi, ne 
fais pas à tes Associés ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent : il le trouvera peut-être mis à 
dessein, et le trouvera sans doute dur; cependant qu’il examine la marche des choses qui 
amènent le pacte social et primitif, l’étendue indéfinie du droit naturel de ceux qui le font, et 
qu’il réfléchisse que la renonciation à un pareil droit ne peut profiter qu’à ceux en faveur de 
qui elle est faite, et il le trouvera évidemment exact; et cela le fera sans doute souhaiter, ain-
si que moi, que tous les hommes soient associés, et ne fassent qu’une seule nation de 
frères, unis d’intérêt, et dont les noms ne fassent qu’indiquer les divisions, comme celles des 
Provinces d’un Royaume, et en faciliter l’administration. Ce désir n’est-il pas le patriotisme de 
l’humanité? Que celui qui n’en est pas touché soit anathème. A l’égard de la seconde partie 
de cette loi, elle est la conséquence nécessaire de la confédération, et j’ai cru qu’elle était 
nécessaire aux fondements de la société primitive autant qu’elle l’est aux sociétés actuelles, 
puisqu’elle établit des devoirs réciproques que la première partie n’établit pas.  Au reste, que 
le Lecteur soit indulgent, surtout par rapport à mon style; je ne suis point lettré, mais je suis 
citoyen, et j’offre à ma Patrie et à tous les hommes ce que je crois vrai et utile.  O mes com-
patriotes! ô mes concitoyens! ô hommes, mes frères! puis-je mieux finir qu’en vous rap-
pelant cette loi : NE FAIS PAS A TES ASSOCIÉS CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE FAS-
SENT, ET FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS   FASSENT   POUR  TOI.  Nota. La plupart 
des articles de ce Projet de déclaration des droits de l’homme, sont sans doute susceptibles 
d’être exposés beaucoup plus brièvement que je n’ai fait, tant par la rédaction, que parce que 
l’on pourrait supprimer l’exposé des passages d’un état à l’autre, et peut-être une partie des 
développements que j’ai donnés à quelques-uns de ces articles pour prouver qu’ils sont 
fondés en raison.  </text>
28_42 à la séance de l’Assemblée nationale du samedi 1er aout 1789 Analyse des idées prin-
cipales sur la reconnaissance des droits de l’homme en société, et sur les bases de la con-
stitution présentées au comité de constitution, par M. Thouret, député de Rouen. I La na-
ture a mis dans le cœur de l’homme le besoin et le désir impérieux du bonheur. L’état de 
société politique le conduit vers ce but, en réunissant les forces individuelles pour assurer le 
bonheur commun. Le gouvernement est le mode d’activité choisi par chaque société, pour 
diriger l’emploi de la force publique vers son objet. Le gouvernement doit donc être constitué 
de manière qu’il ne puisse jamais blesser les droits de l’homme et du citoyen, puisqu’il n’est 
établi que pour les protéger. II Le premier droit de l’homme est celui de la propriété et de la 
liberté de sa personne. De ce droit primitif et inaliénable dérivent: 1. Celui de ne pouvoir être 
contraint ou empêché dans ses actions, arrêté ni détenu, si ce n’est en vertu des lois pub-
liques, et d’un jugement régulier qui en ait prononcé l’application. 2. Celui de penser, de con-
verser, et d’écrire, sans pouvoir être repris pour ses opinions, ses discours et ses écrits, si ce 
n’est en vertu des lois publiques, et d’un jugement régulier. De là: 1. la liberté de conscience 
et d’opinion religieuse ; 2. La liberté des actions et du travail ; 3. La liberté de la presse; 4. 
La liberté inviolable du commerce épistolaire ; 5. L’abolition absolue des lettres de cachet. 
III C’est un droit de l’homme libre, d’acquérir des propriétés, de les posséder, et de les pro-
téger. Du droit de propriété dérivent: 1. L’interdiction de déposséder un propriétaire hors le 
cas d’une nécessité publique constatée, et à charge de l’indemniser complètement; 2. Le 
droit de chaque citoyen de ne payer que les impôts consentis pair les représentants de la na-
tion. 3. Le droit de la nation de ne consentir par ses représentants, que la quotité d’impôts 
reconnue nécessaire pour les besoins publics. IV L’égalité de tous les droits naturels et civils 
est elle-même un droit dont le régime social ne peut priver aucun individu. Dans l’ordre na-
turel, tous les hommes étant égaux, chacun d’eux a au même titre tout ce qui appar-
tient à la nature de l’homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement pro-
priétaire qu’un autre. Dans l’ordre social, les citoyens étant égaux, puisque nul ne peut être 
plus ou moins citoyen qu’un autre, tous ont le même droit à tous les avantages de l’état de 
société, — à la possession de toutes les places, emplois et fonctions de l’établissement pub-
lic; — et nul ne doit contribuer plus qu’un autre aux charges communes de l’association. Dans 
l’ordre légal, les citoyens étant égaux devant la loi, elle les oblige tous également ; — elle doit 
aussi punir également les coupables; — les punir tous du même genre de peine, pour les 
mêmes fautes; — et fidèle à l’intérêt commun, n’accorder à qui que ce soit ni faveurs ni priv-
ilèges. V De l’obligation de garantir la liberté, la propriété et l’égalité individuelles, résultent 
en faveur de la nation les droits suivants : 1. Celui de faire les lois conjointement avec le Roi, 
et de ne se soumettre qu’à celles qu’elle aurait librement consenties ; 2. Celui de connaître 
et de régler les dépenses publiques, d’inspecter l’emploi des fonds, et de s’en faire rendre 
compte; 3. Celui de surveiller l’exercice du pouvoir exécutif, et d’en rendre tous les agents 
responsables, en cas de prévarication. Sans le droit du corps social à la législature, le pouvoir 
du chef deviendrait arbitraire. Sans la surveillance, la nation pourrait être trompée, et la con-
stitution se dénaturer. Sans la responsabilité, rien ne préviendrait la déprédation des financ-
es, ou les abus d’autorité. VI Le moyen de mettre la société en état de remplir ses fins, est 
de bien organiser les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics émanent tous du peuple : ils ne 
peuvent ni se constituer eux-mêmes, ni changer la constitution qu’ils , ont reçue. C’est dans 
la nation que réside essentiellement le pouvoir constituant. La nation a le droit indubitable et 
imprescriptible d’exercer ce pouvoir toutes les fois que sa sûreté, sa propriété et son bon-
heur exigent que la constitution de son gouvernement soit éclaircie, réformée ou régénérée. 
Elle peut l’exercer par ses représentants aussi bien que par elle-même. Les représentants 
actuels ont reçu complètement ce pouvoir de leurs commettants. VII Les pouvoirs publics se 
divisent en quatre classes, ou espèces différentes : 1. Pour faire les lois, régler les dépens-
es publiques, octroyer l’impôt, et maintenir la constitution, la nation a besoin d’un corps de 
représentants, chargé de ses pouvoirs, et les exerçant pour elle. De là l’Assemblée nationale, 
en qui réside le pouvoir législatif. 2. L’obligation de faire exécuter les lois, de mettre la force 
publique en activité, tant au dedans qu’au dehors du royaume, et de diriger l’administration 
générale d’une manière uniforme, exige dans les grands Etats un chef qui soit le principe et 
le centre de tous les mouvements du corps politique. — Cette unité de chef chargé de gou-
verner suivant les lois est le caractère distinctif de la monarchie. De là le Roi, en qui réside 
le pouvoir exécutif. 3. Pour l’exécution locale des lois relatives à l’administration générale du 
royaume, il faut dans chaque province des administrateurs subordonnés, chargés des détails 
de cette exécution. De là les assemblées provinciales et municipales, en qui réside le pou-
voir administratif. 4. L’exécution des lois qui ont pour objet les actions et les propriétés des 
citoyens nécessite l’établissement des juges. De là les tribunaux de justice en qui réside le 
pouvoir judiciaire. C’est de l’organisation régulière, de la correspondance, de la séparation 
et de l’indépendance de ces quatre pouvoirs, que résultera une bonne constitution.  </text> 
29_43 Les Représentants de la Nation Française, réunis en Assemblée Nationale, et autor-
isés par leurs mandats à exercer le Pouvoir constituant pour la régénération de l’État, se 
croient obligés de commencer leur important travail par la reconnaissance, et la déclaration 
solennelle des droits de l’Homme dans l’État de Société, ainsi qu’il suit :  Article premier.  Ob-
jet et effets l’union sociale.  Les hommes sont réunis en société pour se garantir de récipro-
quement l’exercice de leurs facultés et de leurs droits. Le corps social doit cette garantie à 
chacun de ses membres.  II  Tous les citoyens ayant un égal droit à la garantie sociale, cha-
cun doit souffrir que l’exercice de ses facultés et de ses droits soit limité par la jouissance 
semblable que les  autres  doivent  avoir  de  leurs  droits  et de  leurs facultés.  III.  C’est 
par la loi seulement, et non par des ordres arbitraires, que les facultés et les droits des citoy-
ens peuvent être limités.  IV.  La Loi ne se forme que par l’expression de la volonté générale, 
régulièrement constatée et publiée.  V.  Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi est permis; 
et rien ne peut être exigé que ce qu’elle ordonne.  VI.  Tous les droits de l’homme en société 
se rapportent essentiellement à ceux de liberté, de propriété, et d’égalité civile.  VII. Droit de 
liberté personelle.  L’homme est libre par la nature; l’exercice de sa liberté est le premier 
de ses biens et de ses droits.  VIII.  Aucune contrainte personnelle ne peut avoir lieu dans 
l’état social, qu’en vertu des Lois, et d’un jugement régulier qui en ait prononcé l’application. 
IX.  Nul ne peut être arrêté, exilé, détenu ou emprisonné en vertu de lettres de cachet, ou de 
tout autre ordre arbitraire en quelque forme, et sous quelque dénomination que ce soit.  X. 
Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, tant qu’il ne trouble pas extérieure-
ment le culte public.  XI.  La Presse doit être libre, sans autres modifications que celles qui 
sont nécessaires pour arrêter le cours des libelles séditieux ou diffamatoires.  XII.   La lib-
erté, la sûreté et le secret du commerce épistolaire sont inviolables.  XIII. Droit de propriété 
L’homme est capable d’acquérir des propriétés. La libre et sûre jouissance de celles qu’il a 
légitimement acquises est le second de ses biens et de ses droits.  XIV.  Nul ne peut être 
dépossédé forcément, hors le cas d’une nécessité publique constatée, et à charge de l’ind-
emniser complètement.  XV.  Nul ne peut être gêné dans l’usage, l’emploi et la disposition de 
ses biens, par aucune autre autorité que celle de la Loi.  XVI.  Nul ne peut être forcé de payer 
les impôts, qui sont une portion retranchée de sa propriété, que lorsqu’ils ont été librement 
consentis par les Représentants de la Nation.  XVII. Droit d’Égalité civile.  Les hommes sont 
égaux en droit naturels. Dans l’état de société ils doivent l’être de même en droits so-
ciaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l’homme-citoy-
en.  XVIII.  L’égalité civile est fondée sur ce qu’aucun citoyen ne peut être plus ou moins ci-
toyen qu’un autre : tous ont donc le même droit à tous les avantages qui sont l’objet du pacte 
social.  XIX.  Tous peuvent être admis également à toutes les places, charges et fonctions 
publiques, sans aucune autre distinction que celle de leurs talents, et de leur capacité.  XX. 
Réciproquement tous doivent supporter avec égalité toutes les charges de l’établissement 
social. La contribution aux impôts doit être la même entre les Citoyens de toutes les classes, 
Se quant à la quotité, et quant au mode de répartition et de perception.  XXI.  Aucune profes-
sion ne peut être réputée vile et dérogeant.  XXII.  Tous les citoyens sont parfaitement égaux 
devant la Loi. Elle les oblige tous de la même manière; et tous ont le même droit à sa pro-
tection.  XXIII.  Tous les coupables doivent être punis des mêmes peines pour les mêmes 
crimes, sans aucune distinction de rang, de condition, ni de fortune.  XXIV. Source et objet 
des Pouvoirs publics  Les pouvoirs publics qui constituent le Gouvernement appartiennent à 
tous les citoyens collectivement, émanent d’eux, et ont pour objet l’intérêt, non de ceux qui 
les exercent, mais de ceux qui en ont créé et conféré l’exercice.  XXV.  Tous les citoyens ont 
le droit de concourir par eux-mêmes, ou par leurs représentants, à la formation des Lois, et 
de ne se soumettre qu’à celles qu’ils ont librement consenties.  XXVI.  Ils ont le droit de con-
naître et de régler les dépenses publiques, d’y proportionner l’impôt, et d’en surveiller l’em-
ploi.  XXVII.  Ils ont le droit de demander à tous les Officiers ou Agents publics compte de leur 
conduite, et de les rendre responsables de leurs prévarications.  XXVIII.  C’est aux Citoyens 
en corps qu’appartient le pouvoir constituant; pouvoir suprême dont les autres dépendent, 
et que la Nation a le droit imprescriptible d’exercer, toutes les fois que la constitution de son 
Gouvernement a besoin d’être réformée ou régénérée.  </text>  
30_44 PREMIER.  Je suis bien éloigné de prétendre offrir ici un plan plus lumineux que ceux 
déjà publiés : je rends hommage au génie de leurs Auteurs; et ce n’est qu’avec crainte et dé-
fiance de moi-même que je romps le silence pour la première fois : mais le devoir de tout 
Représentant de la Nation étant de faire part de ses idées et de ses réflexions, je croirais 
manquer à ce que je dois à mes Commettants et à l’Assemblée Nationale, si je ne lui commu-
niquais pas ma manière de voir sur les grands objets dont elle a à s’occuper pour parvenir à 
former une bonne Constitution.  J’ai pensé en outre qu’il n’était peut-être pas inutile de 
présenter la question des droits de l’Homme et du Citoyen, sous un point de vue très-simple. 
D’après la révolution mémorable qui vient de s’opérer par les sentiments patriotiques et sub-
limes dont les Français seuls sont capables, on ne doit s’attendre à aucune réclamation con-
tre les droits de l’Homme et du Citoyen; en conséquence on peut se borner à une Déclara-
tion fort courte. Mais avant de l’énoncer, on me permettra de jeter un coup-d’œil rapide sur 
les formes des Gouvernements et les bases de la Constitution qui nous convient.  II.  L’origi-
ne de tout Gouvernement a été la société paternelle, et ce Gouvernement peut exister chez 
les Peuples les plus sauvages... Quelques hordes se rassemblent; les pères ou chefs de 
famille se réunissent,  conviennent  de  former  des  Lois  ou  conventions,  et  d’en confier 
l’exécution à quelques-uns d’entr’eux, ou à un seul, choisi par le sort ou par élection. Suppo-
sez des hommes policés réunis; vous aurez les mêmes résultats. Tous les Gouvernements 
peuvent se partager en deux grandes divisions, Despotiques ou Populaires.  Toute Nation con-
quise, et qui se soumet par la force des armes à un Souverain uniquement guerrier; cette Na-
tion n’aura de Gouvernement que le Militaire, c’est-à-dire, le Despotique. Tel est celui de la 
Turquie et de presque tous les Peuples d’Asie et d’Afrique.  Tout Peuple, au contraire, chez le-
quel les Lois se forment par lui ou avec son consentement, a nécessairement un Gouverne-
ment Populaire. Tels ont été dans l’origine la plupart des Gouvernements Européens.  Si l’ex-
écution des Lois reste entre les mains du Peuple, et est confiée à un certain nombre de 
Membres élus à époque fixe, ce sera une Démocratie. Si le pouvoir exécutif des Lois est re-
mis entre les mains d’un certain nombre de Citoyens, formant une Classe supérieure, on aura 
alors l’Aristocratie. Si enfin cette exécution des Lois formées par le Peuple lui-même, est con-
fiée à un seul homme électif, ou pris toujours dans une même famille, vous aurez une Mon-
archie.  Mais les divisions primordiales ne doivent pas être prises à la rigueur, parce qu’il y a 
dans tous les Gouvernements existants des dégénérescences, des confusions qui, chez 
presque toutes les Nations, rendent les formes des Gouvernements primitifs entièrement 
méconnaissables...  Le nôtre en présente l’exemple le plus frappant. En vain chercherait-on à 
reconnaître la Constitution Monarchique dans le Gouvernement Despotique, ou plutôt 
ministériel, sous lequel nous avons gémi depuis si longtemps.  III.  Un Roi juste et Citoyen, 
un roi que nous venons de proclamer le Restaurateur de la Liberté Française, en suivant les 
mouvements de son cœur paternel, a voulu rendre au Peuple généreux qu’il était appelé à 
gouverner, les droits antiques et imprescriptibles d’une Nation fidèle, et attachée à ses Rois; 
mais Nation sensible et fière, qui n’avait jamais étouffé chez elle le sentiment d’une liberté 
soumise à des Lois consenties par elle-même.  D’après cet aperçu, il n’est pas difficile, selon 
moi, de fixer ses idées sur les principes essentiels de la Constitution que nous devons for-
mer, ou plutôt régénérer... car nous ne sommes pas un Peuple nouveau, sans société, sans 
lois, sans administration, sans police : nous ne pouvons abroger toutes les formes établies; 
mais nous devons les corriger, en élaguer les abus, les ramener à leur institution primitive : 
nous devons rétablir, avant tout, les droits de la Nation et ceux de son Chef; droits également 
méconnus, usurpés et confondus par une véritable Aristocratie ministérielle, érigée en un 
Despotisme le plus absurde et le plus révoltant....  Tout se réduit donc à fixer d’abord les 
droits de la Nation, et fixer ensuite les droits du Souverain....  Les droits de la Nation compren-
nent nécessairement les droits individuels de l’Homme et du Citoyen : mais doit-on con-
sidérer les droits du Citoyen uniquement comme les droits primitifs de l’Homme en état de 
Nature? Je ne le pense pas : on doit seulement les énoncer en tête. Sans doute qu’ils exist-
ent ces droits sacrés; ils sont réels, et le Despotisme le plus atroce n’a pu les anéantir.... 
Mais l’Homme en société, l’Homme devenu Citoyen, n’est-il pas obligé, par le pacte social, 
de renoncer à partie de l’usage de ses droits de Nature, pour jouir de ceux que lui accorde la 
société avec laquelle il a contracté l’engagement de se donner à elle, comme il en a reçu la 
promesse formelle d’en retirer, pour sa personne et ses propriétés, protection, sûreté et tran-
quillité?  Ces principes me paraissent vrais, incontestables, et doivent servir de bases à 
toutes Déclarations de droits et à la forme constitutionnelle de notre Gouvernement....  On 
ne peut trop exposer au Peuple quels sont ses droits. En les connaissant mieux, il respectera 
plus exactement ceux des autres; il remplira ses devoirs avec plus de soin. L’esclave ne fait 
que se soumettre à ses fers, ou les briser; l’Homme libre, mais soumis aux Lois, sait les re-
specter, parce qu’elles lui sont les garants de sa liberté....  IV.  Les droits naturels de l’homme 
sont inhérents à son existence, et se réduisent à la vie, à la liberté, ou plutôt à l’indépendance. 
Ce n’est point pour perdre l’usage de ses droits primitifs et inaliénables, que l’homme se 
réunit en Société, c’est au contraire pour se les assurer, pour les mettre sous la sauvegarde 
commune des Lois, en procurant les mêmes avantages à ceux qui concourent avec lui à la 
formation du Pacte social. De-là naissent pour le Citoyen ou l’homme en Société, protection, 
sûreté et tranquillité pour sa personne et pour ses propriétés.  Tout Citoyen doit donc jouir de 
ces trois prérogatives qui lui garantissent les deux premiers droits naturels, la vie et la liberté. 
Le premier ne peut recevoir d’atteinte que dans le cas où un individu en ait porté lui-même à 
pareil droit chez son semblable.  Le second est inattaquable hors le cas où la liberté d’un Ci-
toyen est nuisible à celle d’un ou plusieurs Citoyens.  D’après ces vues, il me semble qu’on 
pourrait restreindre au très-petit nombre de maximes suivantes, renonciation des droits de 
l’homme et du Citoyen, parce que les détails se trouveront dans l’exposition des articles du 
Code légal.  1. Tout homme apporte en naissant les droits primitifs de la vie et de la liberté.  2. 
Outre ces deux premiers droits, l’homme en Société en obtient trois autres indispensables, 
protection, sûreté et tranquillité pour sa personne et pour ses propriétés de la part de la So-
ciété entière.  3. Tout homme devenu Citoyen par son admission à une Société, ne peut être 
privé d’aucun de ces droits essentiels, que dans le cas où il ait manqué à quelques-unes des 
obligations qu’il a contractées.  4. Tout homme a le droit de réclamer de la Société l’exécution 
des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de lui, comme la Société doit et peut réclamer tou-
jours de tout Citoyen l’accomplissement de ses obligations.  5. Tout Citoyen est libre de 
renoncer à ses droits, mais alors il ne peut plus exiger, de la part de la Société qu’il aban-
donne, la garantie de ces mêmes droits.  6. Les devoirs du Citoyen sont compris dans le 
Pacte social qu’il a formé avec la Société entière : respecter les droits d’autrui comme il veut 
que les siens soient respectés....  7. Tous les Citoyens sont soumis aux Lois parce que les Lois 
protègent également tous les Citoyens sans distinction de rang, de fortune et de naissance, 
car aux yeux de la Loi, tous les hommes sont égaux.  8. Tous les Citoyens doivent partager les 
avantages de la Société, comme tous doivent en supporter les charges.  V.  Après avoir énon-
cé les droits du Citoyen, on doit fixer ceux de la Nation. Ces droits sont formés de la réunion 
de ceux des Citoyens.  La Nation se garantit à elle-même liberté, protection, sûreté et tran-
quillité.  Mais comme une Nation ne peut pas exécuter par elle-même ces obligations, elle en 
commet l’exécution à d’autres mains, et dans l’hypothèse où nous sommes, au Gouverne-
ment Monarchique que nous adoptons, comme le plus propre à un Royaume tel que le nôtre. 
Dans notre position, la Nation Française, appelée par son Roi à recouvrer ses droits qui sont 
ceux de tous les hommes réunis en Société, déclare que la Puissance Souveraine et Législa-
tive réside en elle-même, et que ses Représentants assemblés pour réformer ou plutôt pour 
établir des Lois, détermineront solennellement tous les droits du Monarque, auquel l’exécu-
tion des Lois à promulguer sera confiée.  </text> 
31_45 PROPOSITION.  Je propose qu’il y ait en tête de la législation, une déclaration des 
droits de l’homme citoyen d’un grand Empire.  Que cette déclaration soit un tissu de princi-
pes incontestables et présentés d’une manière claire et précise, à la portée de tous les indi-
vidus qui doivent les connaître.  Que ces principes se lient et s’enchaînent de manière à for-
mer la base de la législation dont nous allons nous occuper.  Qu’ils soient dénués de tout 
préambule et raisonnements, qui ne pourraient servir qu’à donner des moyens de la com-
menter : ce que ne manqueraient pas de faire une multitude d’Écrivains dont l’essaim s’est 
un peu trop multiplié pour qu’il soit de la sagesse de l’Assemblée Nationale de lui donner mat-
ière à s’exercer.  Qu’il soit nommé par l’Assemblée Nationale un Comité composé de quatre 
personnes seulement, chargé de réunir les observations de tous les bureaux, sur les addi-
tions, abréviations, retranchements et change-mens, qu’ils auront cru nécessaire de faire aux 
déclarations qui vous ont été présentées, afin que le travail de ce Comité puisse réunir le vœu 
de la pluralité de l’Assemblée qui prononcera sur cette nouvelle rédaction.   J’ai essayé d’or-
donner, de réduire et d’augmenter les articles de ce diverses déclaration que j’ai l’honneur de 
soumettre au jugement de l’Assemblée.  le Cte. de CUSTINE.  DÉCLARATION DES DROITS 
DU CITOYEN FRANÇAIS.  Les Représentants de la Nation Française, réunis en Assemblée 
Nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la con-
stitution de l’État :  Considèrent, que toute union sociale, et par conséquent toute constitu-
tion politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assurer les droits de 
l’homme Citoyen.  Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à reconnaître ces droits, 
que leur exposition doit précéder le plan de constitution, comme en étant le préliminaire in-
dispensable, et qu’ils présentent l’objet ou le but que toutes les constitutions doivent s’ef-
forcer d’atteindre.  En conséquence les Représentai de la Nation Française reconnaissent et 
consacrent, par une promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de 
l’homme Citoyen.  Article premier.  L’objet d’une société politique ne peut être que le plus 
grand bien de tous.  Art. II.   Un Peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa consti-
tution.  Art. III.   Tout homme est seul propriétaire de sa personne.  Art. IV.  Tout homme est 
libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux 
droits d’autrui; car le respect dû à ces droits est son devoir envers la société.  Art. V.  Tout 
homme sans exception étant le maître de ses pensées et de ses paroles, a le droit de dire, 
de faire imprimer tout ce que bon lui semble, à la seule condition de ne blâmer dans ses 
écrits ni le Roi, ni l’héritier présomptif, à moins qu’il ne puisse prouver, pour ce dernier seule-
ment, qu’il a voulu donner atteinte à la personne inviolable du Roi. Tout Écrivain doit rester re-
sponsable de même des atteintes données dans ses écrits aux dogmes de la religion domi-
nante, ou aux mœurs et aux droits d’autrui; en conséquence tout auteur dénonciateur ou 
accusateur, doit être tenu de prouver sa dénonciation ou son accusation.  Art. VI.  Il suit de 
l’article précédent, que les lettres étant un moyen de communiquer sa pensée entre deux 
personnes seulement, le secret doit en être inviolable et sacré pour tous les intermédiaires 
qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit.  Art. VII.  Tout Citoyen est pareille-
ment libre d’employer ses bras, sa propriété, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge 
bon et utile à lui-même : nul genre de travail ne lui est interdit : il peut produire et fabriquer ce 
qui lui plaît, et comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de 
marchandise et fruits, les vendre en gros ou en détail : dans ces diverses occupations, nul 
particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi 
seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à toute autre.  Art. VIII. 
Tout homme est pareillement libre d’aller ou de rester, et même de sortir du Royaume et d’y 
rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché.  Art. IX.  La liberté, la 
propriété et la sûreté des Citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale supérieure à 
toutes les atteintes.  Art. X.  Ainsi la loi doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer 
tout Citoyen qui entreprendrait d’attaquer les droits de quel qu’autre.  Art. XL.  Ainsi tous ceux 
qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quel qu’autre partie de l’au-
torité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des Citoy-
ens, hors les cas prévus par la loi.  Art. XII.  Ainsi l’ordre intérieur doit être tellement établi et 
servi par une force intérieure et légale, qui permette de ne requérir que rarement le secours 
du pouvoir militaire, qui ne peut et ne doit jamais être employé qu’au nom de la loi, et seule-
ment au commandement de l’officier public chargé de son exécution.  Art. XIII.  Le pouvoir 
militaire existe pour agir dans l’ordre des relations politiques et extérieures : ainsi le soldat qui 
ne cesse point d’être Citoyen, ne doit jamais être employé contre lui, qu’au nom et aux 
termes seuls de la loi. Tous officiers publics, agents du pouvoir exécutif, de quel qu’État et 
condition qu’ils soient, sont responsables à la Nation de l’observation de ce principe, qui seul 
peut établir et maintenir la liberté d’un Empire.   Art. XIV.  Tout Citoyen est également soumis 
à la loi, et nul n’est oblige d’obéir à une autre autorité que celle de la loi.  Art. XV.  La loi n’a 
pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; 
et s’il est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, qu’elle qu’en soit l’origine, à 
moins qu’elle ne soit une propriété, telle que le secret d’une fabrication dont l’exclusif peut 
être accordé, mais seulement pour la vie de l’homme dont il est la propriété.  Art. XVI.  Les 
hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est-à-dire en richesses, en esprit, en force, 
etc. : mais il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout 
homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.  Art. XVII.  Nul homme 
n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.  Art. 
XVIII.  Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables, 
et par les mêmes peines.  Art. XIX.  Tout citoyen appelle ou saisi au nom de la loi, doit obéir à 
l’instant. Il se rend coupable par la résistance.  Art. XX.  Nul ne doit être appelle en justice, sai-
si et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.  Art. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont 
signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter sont coupa-
bles. Tous doivent être punis.  Art. XXII.  Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la 
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.  Art. XXIII.  Tout ci-
toyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.  Art. XXIV.  Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours publics.  Art. 
XXV.  La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle 
doit être l’ouvrage d’un Corps de Représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique, intérêt avec capacité; 
ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitu-
tion.  Art. XXVI.  Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les 
Représentants de la Nation.  Art. XXVII.  Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et 
n’ont pour objet que l’intérêt de la Nation.  Art. XXVIII.  La constitution des pouvoirs publics 
doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent 
jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.  Art. XXIX.  Une fonction publique ne peut 
jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce : son exercice n’est pas un droit, mais un de-
voir.  Art. XXX.  Les fonctions publiques doivent suivre les besoins publics. Le nombre des 
places doit être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans 
un Etat des places sans fonctions.  Art. XXXI.  Nul citoyen, par sa naissance ou sa condition, 
ne doit être exclus d’aucune place. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les 
plus capables.  Art. XXXII.  De ce que tout service actuel doit avoir son salaire, il suit que les 
pensions sur les trésors publics ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien 
à titre de secours de charité.  Art. XXXIII.  Les récompenses pécuniaires supposent des ser-
vices éminents ou très-longs, rendus à la chose publique, par des hommes qui ne peuvent 
plus être employés utilement.  Art. XXXIV.  Quant aux charités publiques, il est évident 
qu’elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une impuissance 
réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins naturels, et non 
des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver, 
quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 
l’État. Il faut encore que des secours de charité, cessent au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait.  Art. XXXV.  Pour prévenir le despotisme, et assurer l’empire de la loi, les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes 
mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires, au-dessus de toutes les lois, et leur per-
mettrait d’y substituer leurs volontés.  Art. XXXVI.  Aucun homme ne peut être jugé que dans 
le ressort qui lui a été assigné par la loi.  Art. XXXVII.  Les officiers publics, dans tous les gen-
res de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
</text> 
32_46 Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si savamment développés dans trois 
Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de poser pour base du grand édifice de la 
Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de l’Homme, je ne puis que rendre 
hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, qui lui ont été communiqués. 
Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et utile, et cette vérité doit être 
d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers dans la publication de cette déc-
laration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Nation, appelés au grand ouvrage 
de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne Constitution, se pénétrer profondé-
ment des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être pas se dissimuler le danger de 
présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle occupe dans la Constitution; et si 
plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est qu’elles ont senti que, dans ce-
tte hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le penchant naturel de l’homme à 
l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avantage personnel, sans con-
sidérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Concitoyens, le bien de la So-
ciété ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la classe la plus nombreuse, 
peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-être même indifférents à 
ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquences.  Il faut être doué des ver-
tus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, et des sentiments qui peu-
vent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la Société : il faut avoir reçu 
de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacrifices peuvent et doivent 
tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-ce pas sans fondement, 
que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, livré à la seule impulsion 
naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous les articles isolés de la 
déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension nuisible à ses Conci-
toyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il méconnaîtrait bientôt ceux 
de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puissants qu’ils sont, ne 
doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la première pierre de l’édi-
fice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du devoir des Représentants de 
la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitution de l’État et c’est pour en 
assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que la déclaration des droits de 
l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à cette Constitution, et plus en-
core de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant une grande imprudence, et 
beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les dangers que peut offrir ce-
tte déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit qu’elle pourrait occasionner 
s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de la Nation ne pourraient 
échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de n’en avoir pas préservé 
l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on se propose d’atteindre; 
c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’exposition des devoirs du 
Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de l’Homme puisse porter 
les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons à tous les Français ce-
tte vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit tous les Citoyens par 
le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriotisme enfin, germe 
fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez toutes les Nations, 
a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus susceptible que le Peuple 
Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux pour la graver dans 
tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la Patrie, où tous les in-
térêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les privilèges sont volontaire-
ment et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de l’État, où enfin le 
Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus facile et le moins 
susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses devoirs de citoyen, en 
lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun droit naturel qui ne 
soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de donner la déclaration 
isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, ainsi présentée, 
j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double marge sur deux 
colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts des droits naturels 
de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant de manière que l’ar-
ticle du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit auquel il correspond, 
et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir étant placé à côté de 
celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil du Lecteur, et qu’il 
soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs.  C’est d’après ce mé-
canisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de l’Homme et des devoirs 
du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de concilier les opinions qui 
semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel qu’espérance de succès, 
je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai l’honneur d’être Membre, 
et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en réclamant, Messieurs, vo-
tre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abuser de vos moments en 
faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, Sinety, Député.  Pro-
jet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les Représentants du 
Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour objet principal la 
régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Constitution doivent 
avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne s’est soumis au 
régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la protection d’une 
force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers ses semblables 
et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits naturels, en as-
sure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours limite, pour le 
bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sacrifice que tout 
Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés individuelle-
ment et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant consacrer, et re-
connaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les droits na-
turels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique par un 
tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspirer à tous 
les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; déclar-
ent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CITOYEN. 
Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conservation, et le 
désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bien-être, 
chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, que con-
siste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de propriété; et 
chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de l’homme, sa 
liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusivement, composent 
toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas reçu de la Nature les 
mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les hommes : l’inégalité 
est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin de maintenir l’égalité 
des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société est donc l’établisse-
ment des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant être de la servir se-
lon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi public.  Art. VIII.  La Loi 
étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer à sa formation, soit 
par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul citoyen ne peut être 
accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté, qu’en vertu 
de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X.  Tout accusé conva-
incu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et prononcée par la 
Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et à la morale à la 
suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. XII.  Le maintien 
de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte public, ne doit 
point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un doit être un droit 
de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits d’autrui.  Art. XIV.  La 
garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette force est donc instituée 
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est confiée; et tout Citoy-
en a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV.  Le maintien de la 
force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le droit d’en consta-
ter la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et la durée.  Art. XVI. 
Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des droits de 
l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la gou-
vernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS DU 
CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la con-
naissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui assure 
la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent lui être 
assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et la bien-
faisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre et en-
tier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la pro-
priété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit 
respecter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
33_47 Cette déclaration des droits paraît après que plusieurs autres ont été présentées à 
l’Assemblée Nationale : elle peut donc être plus complète que ces déclarations. On a tâché 
de rendre les divers articles tellement dépendants les uns des autres, qu’en rétablissant les 
idées inter médiaires, on en puisse former un système politique entièrement lié, qui com-
mence par exposer la nature de l’homme, et qui finisse au moment où l’on établit le Gou-
vernement Français. L’on a cru également utile de mettre en tête le préambule que l’on va 
voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française assemblés en forme de conven-
tion, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Concitoyens, leur imposaient qua-
tre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les droits principaux des hommes 
en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir de base à tous les Gouverne-
mens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de ces droits par le moyen 
d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre actuel, tout ce qui n’est 
pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. De rétablir l’ordre, cor-
riger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et des Finances.  Pour 
satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française déclarent ce qui suit 
:  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est obligé de veiller à sa 
conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II.  L’état de société au-
quel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces facultés.  III.  Toute so-
ciété est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de tous les associés 
est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus grande liberté pos-
sible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est nécessaire pour assur-
er aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun individu n’a le droit 
de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la Loi; mais la Loi 
ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux autres individus; 
et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté.  Ainsi, tout 
homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul homme 
ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie dans les 
formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout ordre arbitrai-
re ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute violence con-
traire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de ceux qui 
signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut libre-
ment communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans les 
cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à au-
cune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
34_48 Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article Premier.  La Nature en créant les 
Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, en leur départissent les mêmes 
moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas manifesté l’intention d’établir en-
tr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère commune, ils sont parfaitement 
égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’intelligence et les sens pour veiller 
et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force pour se garantir de toute attaque. 
III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, tient aussi d’elle le droit de la con-
server et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et prévoyante, la Nature n’a rien fait 
en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle y a abondamment pourvu par les 
productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme à un droit égal sur ses dons et sur 
ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats brûlants et tempérés, trouvant en 
tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce humaine n’est point circonscrite dans 
aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa demeure, que celles qui limitent la 
fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître d’habiter le territoire qui lui plaît et 
tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de se soumettre, fût-ce même pour son 
propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit d’exercer aucun empire sur ses 
pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire une sorte de culte envers l’Etre Su-
prême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la Nature se fût trahie; un instinct in-
destructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; c’est le vœu de l’individu, comme 
de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontestable.  Société naissante.   Article 
premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste alternative ou d’exercer impar-
faitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses semblables.  II.  Tel qui avait en part-
age une force de corps peu commune, pouvait impunément tyranniser ses égaux; mais il eût 
été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En remontant la chaîne, il semble que 
l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. Il en fût arrivé autrement : n’eût-
il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous trois.  IV.  Des attentats funestes, 
des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible souffraient également, convain-
quirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la vie et la liberté de tous étaient 
compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des actions nuisibles.  V.  Ainsi les 
Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rapprocher, de vivre en société, à la 
condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de se protéger mutuellement.  VI. 
Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut que de cette réunion des facul-
tés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantages infinis pour l’individu. Que 
celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la petite somme de ses moyens in-
dividuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur possible s’est étendue en raison de 
la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, du fort, du faible, du petit, de 
l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais violer son pacte constitutif. 
VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des lois qui doivent la gouvern-
er. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avantage de la société.  Définition 
de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que physique existe de fait entre les 
Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, l’Homme adroit, l’Homme de génie, 
ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à celle de chaque individu; cependant, 
collectivement considérée, cette différence disparaît; et c’est sous ce véritable point de vue, 
que la société est évidemment profitable et avantageuse à tous.   II.   Un but auquel doit ten-
dre toute Société qui s’organise, est la correction des défauts et des imperfections visibles 
de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet aspect.  III.  Mais loin de porter 
atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société doit au contraire les garantir im-
muablement et efficacement, à la condition unique de les respecter dans autrui.  IV.  La vie et 
la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets sacrés pour tous les Hommes. 
C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut enfreindre sans crime.  V.  En 
même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respectives, ils ont dû prononcer 
des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution des premières, des plus 
saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de tous les Hommes : elles 
sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes se sont appropriés une 
foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger sacrifice.  VII.  Ils ont écarté 
au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait inévitablement, sans perdre au-
cun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans inquiétude, livrer à la garde générale 
le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels il fallait une surveillance pénible. 
VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement raisonné et complet des intentions 
de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’institution de la Société, admirable 
sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle empêche l’Homme de tourner 
son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conservation en celui d’invasion.  II.  Si les 
Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur esprit et leur courage, c’est pour 
jouir en échange d’une plus grande somme de courage, d’esprit, de force et d’industrie.  III. 
Une civilisation plus avancée grossissant la population, et ce surcroît de population étendant 
les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agriculture. Elle a offert des ressources inépu-
isables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procurer. Le travail est l’effet de l’action; l’ac-
tion est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facultés sont la propriété bien distincte de 
l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été attaquer la liberté; et quiconque l’in-
quiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la seconde Loi fondamentale de la Société. 
Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, enclore ce champ, à celui-là seul ap-
partenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. Emanée de la liberté, et liée in-
séparablement à elle, elle a été solennellement consacrée comme le second droit essentiel 
et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-à-dire les conventions générales, 
faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des objets plus étendus, plus variés, 
parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état amenait une infinité de rap-
ports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont des engagements inviola-
bles et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. Devant la sainte majesté des 
Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car sans cela, il n’y aurait ni liberté 
ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, et les préserver de toute in-
vasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement d’une force publique, utile 
à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopérassent de leur force particu-
lière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bienfait envers l’individu, ont 
converti cette contribution personnelle en une contribution sur la propriété; d’où il est indubi-
table que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’intervention de cette force pub-
lique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charges supportées par la So-
ciété pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout privilège est un abus. 
IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de la propriété, il en est 
résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salutaire, et que toutes cho-
ses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles d’exciter le désir et la pos-
session, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du respect de tous pour les droits 
de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de l’état social, a du naître un nou-
veau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à infliger à ceux qui se rendraient 
coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, les distinctions sociales, 
pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. Celles qui n’ont point 
cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir pourvu à la sûreté de 
tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle ne peut aucunement 
méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres qui la composent. 
XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous.  Droits du Citoyen, ou 
de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établissement de la Société, 
l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au contraire de nou-
veaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la possession des 
premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que l’Homme peut 
être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté appartenant à la 
Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut de la Souve-
raineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-même, soit 
qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi est l’expres-
sion de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant imposer sa 
propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, ou celui de 
ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de Société déter-
minant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant de l’estime 
de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux dignités, aux 
emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être prééminent.  VII.  Les 
actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exercice est un droit 
sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté personnelle, et 
sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme ne peut être 
emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une propriété phy-
sique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et l’autre ont leur 
terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un moyen, dans 
l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le libre usage, 
à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X.  Tout Citoyen 
qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver dans les Lois, 
sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secourable à tous doit 
protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui laisser des moy-
ens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. C’est pour cela 
qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses pairs. Les crimes 
de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule par ses délégués 
peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu criminel, a encore le 
droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il importe à la so-
ciété, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement blessé les 
Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la liberté de 
ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave qu’on la 
suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de personne.  </
text>
35_49 idées sur les basés de toute constitution, soumises à l’Assemblée nationale, par M. 
Rabaut de Saint-Étienne. De la Constitution. La Constitution est une forme précise adoptée 
pour le gouvernement d’un peuple. Ce mot vient de cum statuta, établi ensemble, établi de 
concert : il suppose donc une convention, un accord, c’est à dire le consentement général à 
être gouverné ainsi. Toute constitution suppose donc que les contractants ont fait des lois en 
se réunissant en société; et en effet les lois sont des contrats, des conventions. Des 
hommes qui vont former une société et devenir un peuple conviennent ensemble de se sou-
mettre à telles ou telles conditions. Par le consentement de tous, ces conditions deviennent 
obligatoires pour tous, et on les appelle des lois. Mais ces lois seraient inutiles, s il n’y avait 
un ordre établi, une forme convenue pour les faire exécuter : c’est cette forme qu’on appelle 
gouvernement. La Constitution réunit donc deux choses; des lois convenues par tous, et une 
forme pour les faire exécuter, convenue également par tous : les lois et le gouvernement; 
c’est de ces deux choses que l’Assemblée nationale doit s’occuper. De l’objet des lois ou con-
ventions. Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des hommes formant ensem-
ble une société, ont pour objet de les rendre plus forts et plus heureux : les hommes doivent 
donc gagner à entrer en société; et, sans cela, ils n’y entreraient pas. Ils sont plus forts par 
l’association de plusieurs forces; ils sont plus heureux par l’association des secours. De l’as-
sociation des forces naît une protection de tous en faveur de chacun, et, par conséquent, la 
sûreté de chacun sous la sauvegarde de tous.  De l’association des secours naît la garantie 
de tous, pour procurer la félicité de chacun. Cependant les hommes entrant ,en société y vi-
ennent avec tous leurs droits, car on ne peut pas dire qu’ils en aient fait quelque sacrifice; ils 
peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore. Non-seulement ils Viennent avec 
tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver, pour les mettre en sûreté, et sous 
une garantie plus puissante : la société doit donc donnera chaque homme une jouissance 
plus assurée de tous les droits qu’il y apporte. Des droits des hommes. Pour connaître les 
droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été créé, et qu’il ne perd jamais de 
vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détruire, il le fuit ; tout ce qui tend à 
le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit qu’il a à l’existence : être, être bien, 
être le plus longtemps possible, voilà l’objet pour lequel il a été créé; c’est son droit primitif, 
inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. Il suit de là qu’aucun autre 
homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de conserver son existence; qu’il a 
lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à cet égard; qu’il a par 
conséquent lé droit de conserver son être, et de faire tout ce qu’il juge nécessaire pour cela 
: c’est ce droit que l’on appelle liberté. Mais chaque homme a ce droit, autant et tout aussi 
pleinement que les autres : c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité c’est-à-dire égalité de 
droits. Enfin, l’homme peut posséder des choses propres à conserver son être, à satisfaire 
ses besoins, et sur lesquelles il étend toute la plénitude de son droit de liberté, et c’est ce 
qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre tous ces droits, pour 
chacun, sous la sauvegarde de tous, et c’est ce qu’on appelle sûreté. On peut conclure de 
tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans la société, se rap-
portent à ces trois : liberté, égalité, propriété ; d’où il suit que le but des lois conservatrices 
doit être de leur en garantir la sûreté. La mauvaise constitution est celle qui viole ces droits : 
la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle qui leur donne 
le plus grand développement possible. De la liberté. Les lois doivent avoir pour objet de con-
server à chacun de nous tout ce en quoi il est libre de droit. L’homme est libre dans sa per-
sonne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, puisque 
nous avons vu que tous naissent libres également ; Dans sa pensée, car aucun homme 
ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre; Dans ses opinions, car les opinions sont 
des jugements que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées par nous; 
Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une pensée 
prononcée; Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée; Dans ses actions, car 
elles sont les actes que chaque homme fait et à droit de faire pour l’utilité et la conservation 
de son être; Dans son industrie et ses travaux, car, destinés â conserver son existence, toute 
gêne qu’il recevrait à cet égard serait un attentat à son premier droit inviolable. Dans l’usage 
de ses propriétés, car elles ne sont ou ne doivent être que le fruit de ses travaux et de son in-
dustrie. De l’égalité. On pose pour principe dans la formation d’une société, que tous les 
hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux 
détaillé, de force, de talents, d’industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu’ils 
son égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protec-
tion commune. Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent. Les 
lois ont pour objet de conserver aux hommes leurs droits; mais elles sont également faites 
pour chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés. La so-
ciété ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices 
que les autres ne feraient pas : mais les hommes, en entrant en société, lui font-ils réelle-
ment des sacrifices de leurs droits ? D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; 
ce droit est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme 
tous les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui 
croirait pouvoir sacrifier un de ses droits croirait une folie, car le droit est une chose indivisi-
ble et commune à tous les hommes, qu’aucun d’eux, ni tous ensemble, ne peuvent altérer. 
Et qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité. Parce qu’on voit tous les jours les hommes 
sacrifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de 
n’être pas libres. Mais qu’on y prenne garde : c’est Y exercice de leur liberté qu’ils sacrifient, 
et non pas le droit ; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice, est une 
consécration solennelle du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice 
de tel droit, c’est dire qu’on a ce droit. Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner 
ses propriétés et les donner ; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété. Il en est de 
même enfin de l’égalité, car il est impossible à aucun homme de faire qu’il ne soit né tout 
aussi libre qu’un autre. Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses natur-
elles, inaliénables, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce que 
l’homme peut sacrifier à la société de l’exercice de ces droits. Pour parvenir à le connaître, il 
ne faut que savoir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur inten-
tion est d’ôter à chacun le pouvoir de nuire aux autres et de lui donner le pouvoir de les ser-
vir. La société doit donc exiger, au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit 
tel qu’il ne puisse nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. 
Mais ce droit n’en est pas un, car il n’est pas commun à tous, il n’est pas indivisible, il n’est 
pas dans la nature humaine : donc le sacrifice de ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à 
la société; c’est un aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore, celle 
de la réunion de plusieurs. Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent 
le sacrifice de leur liberté ; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres ; 
et c’est ce que leur prescrivait déjà la nature. La société fait plus : elle étend et favorise l’ex-
ercice de notre liberté, elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaitement le but, 
qui est la conservation et l’embellissement de notre existence; puisqu’en nous amenant à 
faire un plus grand nombre d’actes libres en faveur des autres elle amène également les au-
tres à en faire un plus grand nombre en notre faveur. On ne peut donc dire à aucun égard que 
l’homme ait sacrifié sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes : d’où il suit que s’il y a de 
l’esclavage, ce n’est que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se 
prescrivent jamais. Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des 
échanges que fait chacun de ce qu’il a contre ce que déposent tous les autres. En effet, si 
chacun donne, chacun reçoit r il donne telle chose pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi 
de l’impôt est, comme toutes les autres, une convention où chacun examine d’abord ce 
qu’on lui donne, et ensuite ce qu’il donne, Cette convention est donc volontaire; et, pour s’ex-
primer d’une manière exacte, on ne doit pas l’appeler un sacrifice : autrement, il faudrait dire 
aussi que le commerce est un cours de sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa pro-
priété en échange de quelque autre chose. Donc l’homme ne sacrifie ni sa liberté ni sa pro-
priété. Enfin, l’homme ne sacrifie en aucune manière ce qu’on appelle ses droits ; car 
l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous l’avons dit : c’est le droit à l’existence : il le porte dans 
la société pour l’y conserver et l’étendre; et tout ce qu’on appelle ses droits n’est que l’appli-
cation de son droit unique et primitif. Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, 
des conditions et des lois, que pour conserver et embellir son existence : donc, bien loin de 
sacrifier la moindre chose de son droit, il le conserve, l’affermit et l’étend. Si l’homme social 
est gêné dans sa liberté. Du droit qu’a l’homme à conserve!1 et embellir son existence 
résulte la libre application de tous les moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit 
en forces, soit en talents. Il apporte ces forces et ces talents dans la société; il y apporte 
la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre. Mais il ne sacrifie point cette liberté, 
ainsi que nous Pavons prouvé; il l’étend au contraire, il l’affermit : donc il reste libre. 
Mais ce qui est vrai d’un des associés est vrai de tous : donc tous arrivent libres également. 
Cependant si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des autres, il faut que nul ne puisse 
y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent leur première loi. Ne faites pas 
aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fut fait : cet axiome est la grande loi de la lib-
erté. Il suit de là que nulle société ne peut défendre et interdire aucun acte à ses membres, 
hors ceux par lesquels ils pourraient nuire à quelqu’un. Mais cette loi existait naturellement 
avant la convention, et voici comment : Chaque homme avait le droit, pour conserver son ex-
istence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de repousser les attaques et les usurpa-
tions d’un autre. Chacun, en entrant dans la société, y a porté ce droit; seulement il a chargé 
tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moyens, et il leur a dit : Je n’emploierai 
pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes les vôtres, et je vous rendrai le 
même service à mon tour. Bien loin donc que la loi ôte de la liberté de chacun, elle l’affermit 
et l’étend. Donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit de liberté des personnes ; car, 
même avant la loi, et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du mal n’était pas un droit. J’ai 
cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut. De la liberté dans les discours, 
dans les écrits et dans les actions. Les lois ne gênent donc point la liberté des individus quand 
elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes donc libres de dire, d’écrire et de 
faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défendu par la convention que nous 
avons passée de rien dire, ni écrire, ni raire qui puisse nuire aux autres, notre liberté n’est pas 
r plus gênée après la loi qu’elle ne l’était auparavant. Mais il suit de là qu’il n’y a que les asso-
ciés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qui puissent juger de ce qui leur 
convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement ce en quoi chaque autre 
pourrait lui nuire. Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni ne le peut. Il ne le doit pas, 
car:  1. aucun homme ne naît, ainsi que nous Pavons prouvé, avec le droit de gêner la liberté 
d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ;  2. il est prouvé aussi que 
tous sont libres également. Il ne le peut pas, car il est physiquement impossible qu’un seul 
puisse juger “de ce qui convient à tous. Donc il n’y a que la convention de tous qui puisse 
défendre tels discours, tels écrits, telles actions, en conséquence de ce qu’ils nuisent aux au-
tres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis. De la liberté de la pensée. La pensée n’en-
tre point dans la classe des choses que les hommes peuvent défendre, relativement à l’exer-
cice de la liberté. La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : celui qui voudrait la 
sacrifier ne le pourrait pas; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni volonté de le faire, elle 
reste à chacun parfaitement libre et indépendante. D’ailleurs, la société elle-même ne peut 
en exiger le sacrifice, puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peuvent nuire à la so-
ciété et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte; on ne la sent ni ne la voit : donc la 
société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à l’intérêt générai 
qu’elle ne touche pas. Enfin, la pensée purement telle ne nuit à personne ; quand elle est pub-
liée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours; et nous venons de poser le vrai principe à 
cet égard. De la liberté dans les opinions. L’homme n’est pas borné à avoir des pensées 
vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les unes des autres, 
et de former sur elles des jugements. Quand ces jugements sont fixés dans l’esprit, on les 
appelle des opinions. Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des pensées, ne le soit 
pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquences; car ce serait dire 
qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement, ce n’est que pour raisonner qu’il pense. On 
ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est à choisir entre le bien 
et le mal que consiste la liberté ; et l’être qui, nécessairement, raisonnerait toujours bien, ne 
serait pas libre. On ne saurait dire enfin qu’on peut interdire à tel ou tel homme de se former 
telle ou telle opinion, car ce serait lui interdire la suite des raisonnements qu’il a faits pour se 
la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après l’autre, et par conséquent, 
en dernière analyse, l’usage de la faculté de penser. Il reste à examiner si l’on peut ordonner 
, à tel ou tel homme de’ quitter son opinion pour en rendre une autre : mais ce serait lui or-
donner avoir les pensées, et de faire les raisonnements qu’il ne fait pas, et de ne faire pas 
ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter de son esprit les pensées qui y sont; ce serait y en sup-
poser d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquences qu’il tire, en faveur de 
celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement celui qui lui paraît mauvais 
: ce qui est absurde. Ce qui fait qu’on a mal raisonné jusqu’aujourd’hui à ce sujet, c’est qu’un 
homme s’est toujours mis à la place de toute la société qu’il n’était pas, ni ne représentait pas 
: il a voulu exiger, au nom e la société des sacrifices qu’elle ne pouvait exiger elle-même, et 
que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. Ce n’est pas le moindre abus de 
la loi confiée à un seul. Conclusion. Il suit des principes que je viens d’exposer, si je ne me 
suis pas trompé, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tête de la législation les motifs qui 
l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser les principes de toute bonne 
constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos contemporains et la postérité, et 
de prévenir ainsi que ceux qui viendront après nous puissent méconnaître ou négliger leurs 
droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs et terribles du despotisme. 
C’est d’après les principes que j’ai établis, que j’ai essayé de donner un exemple du prélimi-
naire que je souhaiterais à la Constitution. Je le présente avec une respectueuse modestie, 
et je ne le livre à l’impression que pour ne pas occuper, inutilement peut-être, l’auguste As-
semblée dont la nation compte tous les instants. </text>
36_50 Principes de toute constitution soumis a l’Assemblée nationale, par M. Ra-
baud de Saint-Arienne Du droit naturel et imprescriptible des hommes en société. Art. 
1. Tout homme a droit à exister, à conserver son existence, et# à la rendre aussi heureuse 
qu’il lui est possible. Ge droit est inaliénable et imprescriptible. Les hommes ont apporté ce 
droit dans la société, et leur but, en s’y réunissant, a été de le conserver. Tous se réunirent 
avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en droits. Nul d’en-
tr’eux n’apporta le droit de contraindre les autres en quoi que ce soit : donc ils étaient libres, 
et ils étaient libres également. v Leur association n’a pu leur ôter cette liberté, puisqu’ils ne se 
sont réunis que pour conserver et affermir leur droit à l’existence : donc ils continuent d’être 
libres. Ils ne peuvent conserver et embellir leur existence que par les moyens que la nature 
leur a donnés : donc ils sont libres d’employer tous ces moyens. Leur réunion en société eut 
pour objet de conserver à chacun, sans exception, le droit qu’il avait à l’existence : donc la 
société doit défendre à chacun d’employer ses moyens à nuire au droit d’autrui. Chacun em-
ploie ses moyens à se procurer des propriétés pour conserver et embellir son existence : 
donc la société doit défendre à chacun d’attenter à la propriété d autrui. Chacun est libre de 
penser, de dire, d’écrire et de faire tout ce qui ne peut nuire à autrui : donc la société ni aucun 
de ses membres ne peut le lui défendre. Chacun est maître de sa personne : donc il n’y a au-
cun homme qui puisse attenter à la liberté individuelle d’un autre. Hors ce en quoi il pourrait 
nuire à autrui, la société ne peut contraindre aucun homme dans ses pensées, dans ses opin-
ions, dans sa religion, dans ses discours, dans ses écrits, dans ses actions, dans ses travaux, 
dans son industrie et dans l’usage de ses propriétés. Tout ce que les lois ne défendent pas 
est permis. Des lois. Art. 2. Si les hommes ne se sont réunis en société que pour conserver 
et maintenir leur existence, pour être plus forts et plus heureux, la société doit remplir ce but. 
Ils ont fait pour cela des conditions ou conventions entre eux, où tous ont contracté volon-
tairement et librement. Ces conditions étant convenues par tous, sont obligatoires pour tous 
; et alors on les appelle des lois. Les lois ont pour objet de maintenir la vie, la liberté, l’hon-
neur, la personne et la propriété de chacun, par une protection générale, uniforme et com-
mune. Les lois étant inutiles, si elles n’étaient exécutées, il a fallu des peines, afin que cha-
cun fût obligé d’obéir. Les peines sont la compensation exacte des délits : elles doivent donc 
leur être exactement proportionnées. Les lois étant faites pour tous, les peines sont aussi 
pour tous : donc tous doivent être soumis aux mêmes peines, également et sans distinction. 
Nul homme ne peut être actionné, poursuivi, arrêté, emprisonné, jugé, puni, que selon la loi, 
dans les cas qu’elle a prévus, et selon les formes convenues et accordées par tous. Si la so-
ciété a besoin de contributions communes, tous les membres sont obligés d’y entrer, pro-
portionnellement à leurs facultés. Du consentement général aux lois. Art. 3. Les lois quelcon-
ques, civiles, criminelles, de finances et autres, devant être obligatoires pour tous, doivent 
être librement convenues, accordées et consenties par tous. Si le consentement de tous ne 
peut être obtenu, le plus petit nombre est lié par le consentement du plus grand. Si la société, 
que nous appellerons désormais nation, est trop nombreuse pour être rassemblée en total-
ité, elle peut donner des pouvoirs de consentir pour elle à des représentants librement élus, 
nommés et délégués par elle. La nation peut seule établir la manière d’élire, de nommer, de 
déléguer ses représentants et d’organiser sa représentation. Le pouvoir suprême réside tou-
jours dans la nation entière, et ne peut être transféré à un ou à plusieurs, ou à la totalité de 
ses représentants. La nation a le droit de ratifier ou de rejeter ce que ses représentants ont 
consenti; elle peut suspendre l’exercice de ce droit; elle ne peut pas l’aliéner. Du gouverne-
ment. Art. 4. Il ne suffit pas d’avoir des lois; il faut encore veiller à leur exécution et au main-
tien de l’ordre qui en est une suite : il faut donc un mode de gouvernement. La nation en-
tière et réunie ne pouvant veiller à l’exécution des lois, elle est obligée de confier le pouvoir 
exécutif qu’elle ne peut exercer; mais il lui appartient souverainement. Le pouvoir souverain 
appartient à la nation; tous les pouvoirs qu’elle confie ou délègue émanent d’elle, et sont 
comptables à elle. Elle ne peut confier le pouvoir de faire des lois ; car elle cesserait d’être le 
souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir quand elle l’a perdu et de chang-
er ses lois selon qu’il ui convient. Elle peut confier ce pouvoir exécutif à un homme ou à plu-
sieurs. Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce roi doit exercer son pouvoir selon 
les lois. La personne du Roi est inviolable et sacrée comme la loi, et parce qu’il est l’organe 
de la loi. Si le Roi distribue en diverses mains le pouvoir exécutif, tous ceux auxquels il est 
distribué sont comptables et responsables envers la nation, parce que la nation est le souve-
rain. , Des pouvoirs distribués. Art. 5. Les pouvoirs ne sont délégués que pour le bon ordre et 
la sûreté de la nation, soit au dedans, soit au dehors. La nation fait veiller au bon ordre et à la 
sûreté du dedans, par des hommes chargés des fonctions judiciaires ; ils sont tous responsa-
bles envers la loi. Elle fait veiller à la sûreté du dehors par des hommes chargés de défendre 
l’Etat et de protéger les propriétés, la liberté commune; ils sont punissables s’ils y portent at-
teinte. La nation consent librement des contributions et des subsides pour sa défense, pour 
sa sûreté et pour le maintien des lois ; les administrateurs de ces deniers sont responsables 
envers elle. Les différents pouvoirs doivent être confiés à différentes personnes. Tels sont les 
principes d’après lesquels toute constitution a été formée et doit être maintenue : c’est ain-
si que se formeraient des hommes qui n’auraient pas encore éprouvé les abus de la civilisa-
tion dégradée. Mais le malheur des temps nous ayant appris â connaître les affreux secrets 
du despotisme et ses ressources variées et infinies pour opprimer les hommes, il faut asso-
cier les principes de la Constitution à une déclaration plus rigoureuse, qui prévoie sûrement 
tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il est possible, de dessus le globe, les moyens em-
ployés par toutes sortes de tyrannies. Aussi, après un mûr examen, j’adopte avec de légères 
modifications, la déclaration des droits de M. l’Abbé Sieyès. J’ai cru devoir proposer mon plan 
de principes de toute constitution dans un ordre naturel, parce que je crois qu’ils doivent ser-
vir de base à la nôtre. J’ai essayé de poser les fondements de l’édifice : M. l’Abbé Sieyès en 
a tracé les remparts. </text>  
37_51 AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai de tracer les Principes de toute Constitution, que 
je pense devoir être placés à la tête de la Constitution Française, j’observai que je croyais 
qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration plus vigoureuse, qui servît de rempart contre 
toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce n’est pas assez pour un Peuple que le passé a 
instruit, de poser, avec la simplicité de l’innocence primitive, les principes de la Société; mais 
qu’il fallait encore armer les Citoyens de toutes les précautions que peut suggérer l’expéri-
ence pour les préserver de la tyrannie.  Je crus que ces précautions, ainsi que les principes 
générateurs des Lois, dévoient être réduits en forme de propositions si simples, que tout le 
monde pût les comprendre; si évidentes, qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si fac-
iles à retenir, que tout Citoyen pût les apprendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus 
propre à maintenir chez les générations futures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nation-
ale, que de séparer ainsi de la Constitution les principes et les maximes sur lesquels elle re-
pose ; que ces grandes vérités inculquées dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, 
formeraient une race vigoureuse d’hommes libres, toujours prêts à soutenir leurs droits, 
parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je m’étais aperçu que la proposition d’une Décla-
ration des Droits avait d’abord étonné quelques esprits, moins peut-être par la métaphysique 
d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’abstraction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nou-
veauté de cette expression même; que c’est un malheur, et peut-être un défaut dans le titre 
d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le 
sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-
là même qui n’auraient pas voulu d’une Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité 
de faire précéder la Constitution d’une exposition des Principes d’après lesquels le Législa-
teur l’aurait formée.  Je pensais cependant que la Constitution devait être en effet précédée 
d’une Déclaration des Droits du Citoyen; mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était 
pas suffisante; qu’il fallait encore exposer les Principes d’après lesquels doivent se compos-
er les Lois de tout Peuple qui se constitue; et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel 
que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire une bonne Constitution, que tout Citoyen 
Français pût y étudier les motifs & les avantages de la sienne.  Il me parut que les diverses 
Déclarations de Droits qui nous avoient été présentées, ne remplissaient pas l’idée que je 
m’étais faite du dispositif vaste, complet et ordonné d’une grand Législation; que calquées 
sur celle des Américains, elles en avoient les défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui 
naît de la filiation des idées découlant successivement d’un principe unique et générateur; 
qu’elles présentaient des idées détachées; que les principes, les droits, les précautions y 
étaient confondus, et placés indifféremment, sans qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout in-
séré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, 
un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, qui s’indigne contre toute espèce de tyran-
nie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de précautions pour l’écarter. La plupart de 
ces maximes sont très-propres à donner aux hommes une forte connaissance de leurs droits, 
à leur inspirer le désir de les conserver. Aussi, devant, comme Membre de 1’Assemblée Na-
tionale, me faire une opinion ferme et décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Ab-
bé Sieyès : il me parut seulement que quelques-unes de ses propositions dévoient être mod-
ifiées, et surtout, qu’il fallait leur donner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me 
confirmai donc dans mes idées; et je pensai que l’exposition des Principes de toute Constitu-
tion, devait renfermer nécessairement une Déclaration des Droits; je me convainquis même 
davantage qu’on pouvait se passer d’employer cette expression vague véritablement, et qui 
suppose à l’avance la connaissance de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Princ-
ipes de toute Constitution devait être suivie des conséquences qui en découlent; que dans 
les Principes se trouverait la Déclaration des Droits de l’homme en Société; que dans ses 
conséquences se trouveraient les maximes préservatrices contre toutes ces modifications 
de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui finissent presque toujours par opprimer les Ci-
toyens : en sorte que de la Déclaration des Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois 
point, en effet, que, de ce que les Américains ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitu-
tion, il s’ensuive que nous ne devions pas prendre un autre titre, une forme plus vaste, plus 
méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de présenter à l’Assemblée Nationale, la sec-
onde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de fondre et de modifier, à ma manière, la Déc-
laration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques personnes avoient pensé que le préam-
bule de la Constitution pouvait et devait être très-court, et c’est l’idée que présente d’abord 
une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoyen sont en petit nombre, et ils sont bientôt 
déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans les Principes et les Conséquences que j’ex-
pose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la tête de la Constitution, un ouvrage précis, où 
les paroles fussent épargnées, mais où aucun principe et, aucune maxime ne fussent ou-
bliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de sa Patrie, pourrait se défendre d’un atten-
drissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe aussi du bonheur de toutes les générations 
futures! Rien de plus simple et de plus évident que les Principes de la Société. Quelque sim-
ples, néanmoins, que soient ces vérités, le Despotisme les efface à un tel point, qu’elles sont 
enfin méconnues et oubliées. Pour tous les Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une 
époque de dégradation où les Droits les plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne 
songent pas à les réclamer, et où, pour comble de honte, ils se complaisent dans leur avilisse-
ment, et se font un titre de gloire de leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte 
à nos neveux. Que le Peuple, oui, le Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui 
que ses occupations et ses devoirs détournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les ap-
prenne de nous; qu’il se garantisse, à la faveur de nos Principes, de cette usurpation contin-
uelle de tous les forts sur tous les faibles. Consacrons les maximes immortelles de la liberté 
de tous les hommes, sans exception! Que ces maximes, aussi claires que le jour, et simples 
comme la vérité, soient mises à la portée de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils 
les apprennent par cœur, que leurs enfants les retiennent à leur tour, et que, transmises 
d’âge en âge, elles aillent préserver les générations les plus reculées des atteintes du Des-
potisme! Et si les révolutions des siècles, doivent faire disparaître un jour ce Peuple 
d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux hommes qui lui auront succédé : Il fut un 
Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître et faire respecter ses Droits, et ce Peuple 
fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier. 
Du Droit naturel & imprescriptible des Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à 
conserver son existence. En conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits 
que l’état de Société donne et conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescrip-
tibles, et que la Société ne peut jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux 
pour chacun, en sorte qu’à jamais nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à 
quel qu’avantage de la Société; et Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient 
être prétendus par les individus ou par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des 
charges et autres fonctions publiques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent 
être données ni à la naissance, ni à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il 
en est de même des récompenses honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles 
aux enfants de ceux qui les auront méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires 
ne seront accordées qu’aux longs ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront 
point héréditaires;  Que les fonctions publiques seront exactement proportionnées aux beso-
ins publics, et le nombre des places rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra ja-
mais y avoir des places sans fonctions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que 
le premier droit de chaque homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là 
seuls qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit 
aux secours de la Société; et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce 
qu’ils sont de justice.  L’Assemblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient 
pour chacun de ses Membres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des per-
sonnes est à jamais défendu, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés 
dans l’Empire; Que nul homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus 
par la Loi;  Que les Exécuteurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa lib-
erté, mais dans les cas indiqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les 
Exécuteurs des Lois, qui se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers 
l’individu offensé, et envers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les 
poursuivre, et de les accuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de 
ses Membres ont ce droit, et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les or-
dres émanés d’autres personnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbi-
traires, illégaux et nuls, et que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les 
Citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par 
la violence, lorsqu’ils n’ont pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice; 
Que tout Citoyen, appelé ou saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupa-
ble par la résistance.  2. Sur la Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est re-
sponsable de sa pensée et de ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander 
compte.  Que les consciences sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que 
chacun a celui de professer librement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des 
Discours et des Écrits. Que tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à 
autrui dans les cas qui auront été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux 
individus ou à la Société sont permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sen-
timents n’est interdite à personne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, 
comme il l’est d’avoir tous les autres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débit-
er et faire débiter ses productions; qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que 
par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce 
épistolaire sera inviolable; que les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se 
trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres 
méritent d’être punis.  4. Sur la Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque 
homme a le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera 
pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon 
et utile à lui-même; que nul genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit 
de le gêner dans aucun genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les 
bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés. 
Que chacun est seul maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire 
l’usage que bon lui semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule 
peut fixer les cas où les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’As-
semblée Nationale déclare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté 
générale.  Que cette volonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux 
Représentants de la Nation, assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un 
pouvoir rétroactif, et que nul ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que 
le pouvoir des Représentants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés 
par toutes les parties du Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Man-
dataires, les pouvoirs qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir 
exécutif ne peut faire que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution 
des Lois Nationales.  L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera 
tenu de payer aucun Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le 
Pouvoir Militaire :   Qu’il ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il se-
rait invoqué par la Puissance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra 
jamais appartenir en propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sor-
tir des bornes des fonctions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais ven-
du, ni transmis, de quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les 
Pouvoirs délégués et constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation. 
L’Assemblée Nationale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les 
maximes qui doivent la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui 
lui ont été confiés par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désor-
mais la règle de la Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera 
publiée, imprimée et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les 
Isles et Colonies, afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier 
leurs Droits, à les conserver et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
38_52 CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDA-
MENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par Charles-François Bouche, avocat au Parle-
ment et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois 
de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans après Pharamond, premier Roi de France; 
892 ans après Hugues-Capet, tige de l’auguste Maison des Bourbons, actuellement 
régnante, et la seizième année du règne de Louis XVI, proclamé le restaurateur de la liberté 
française, la nation, considérant que la succession des siècles, le changement de règne, les 
guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la 
constitution politique, économique, civile, militaire et fiscale de la monarchie française, a, 
sous les yeux d’une multitude innombrable de spectateurs de tous les Etats, proposé, dis-
cuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’Assemblée nationale convoquée à Ver-
sailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, et composée de représentants libre-
ment élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et villages du royaume, et chargés de 
pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recueillie dans les maximes suivantes, 
destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du citoyen, du monarque et du sujet 
français, et à faire le bonheur de la génération présente et de celles qui lui succéderont, Art. 
1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre en société, l’homme n’a point 
renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exercice et l’usage par des lois 
modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, la société s’est obligée de 
le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se rendre heureux, fut le motif qui 
fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur jamais nuire dans leurs pro-
priétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés ; il doit l’être encore de 
toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes forment entr’eux, doit être 
l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la protection et la sûreté, 
doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, les dignités, la fortune 
ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs et de préséances. Art. 
4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les associés en général, 
et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mutuels. Art. 6. Le bien 
commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit jamais y chercher 
l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes inégaux en moy-
ens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent la société dont 
ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des seconds. Art. 8 .Rien 
n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la bénéficence, la 
générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs infirmités, 
leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hospitalité, de 
l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous aident à 
nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voyons naître 
la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la société est 
armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs devoirs en-
vers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau genre de 
devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui doit sur-
tout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable à celui 
qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument de leur 
nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit y avoir 
un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions particu-
lières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et l’ordre 
reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, tout 
homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’industrie 
dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à ses re-
gards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier ses 
pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne peut 
et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. Une 
société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les sec-
ondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout au-
tre peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la généros-
ité, le courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit 
que les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dével-
oppé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa lib-
erté en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat 
monarchique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. 
Art. 21. Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. 
Elle s’est donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou 
changer et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, 
dès ce moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres 
termes, que la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance ex-
écutrice. Art. 24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a 
gardé le premier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La mon-
archie française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’or-
dre de primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lor-
sque la branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du 
monarque défunt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix pub-
lique d’avoir donné au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, 
celle-ci s’assemblera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusa-
tions. Si le parent est trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne 
du trône, avec toute sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, 
du monarque défunt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront 
désormais majeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en 
mourant, un successeur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des 
représentants librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune 
monarque, qu’elle croira le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi des-
tiné à devenir le père de ses peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation 
dont il est l’enfant, celui qui doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à 
le régir un jour comme un bon père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est 
sacrée et inviolable. Sa couronne ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut 
délier ses sujets du serment de fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de 
choisir ses ministres et ses conseils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que 
la nation puisse avoir confiance en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne 
peuvent sortir du royaume, avant d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur ges-
tion ; c’est d’après ce compte qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 
33. La liberté individuelle, l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont 
en France que dans les mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au 
nom des lois est criminel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire 
rendre la justice à tous ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, 
un devoir, une espèce d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exacte-
ment, gratuitement, et de la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne 
peuvent être établis en France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, 
des provinces et des villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun in-
dividu en particulier. Ils ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer 
la forme de leur constitution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été con-
senti par la nation, sont seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément 
aux lois faites par la nation, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de des-
potisme et arbitraire, les lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres 
ministériels, toutes les violences que les hommes en place pourraient commettre dans les 
provinces et les villes, sont condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit 
de commander l’obéissance la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et 
tout homme qui n’agit pas au nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce 
qu’il rompt le fil qui lie l’homme au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux 
lettres et leurs commis porteront le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles 
à les faire parvenir à leur destination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraor-
dinairement. Aucun négociant ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions 
des postes aux lettres. Art. 39. Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels 
que soient le nom, la forme et le district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se 
mêler de l’administration de l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique 
et d’économie publiques. Les fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usur-
pent s’ils vont au delà, et deviennent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires 
du pouvoir exécutif, tous les agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, 
sont responsables envers la nation de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des 
conseils qu’ils donnent au monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la 
guerre, des traités d’alliance ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le 
droit de juger si des paix conclues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de com-
merce signés, sont utiles ou nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, 
le monarque ne peut établir des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : 
sans son consentement exprès, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peu-
vent être que le résultat de la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande 
partie de ceux qui existent aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 
1614, n’ont été ni établis, ni consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits 
qu’elle trouve dans son contrat primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts 
est le prix de la protection et de la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils 
soient, sous quelque nom qu’on les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, 
de l’Eglise, de la noblesse et des communes, sans aucune distinction, exemption ou priv-
ilège, et proportionnément aux biens et revenus de tous, de quelque source qu’ils viennent. 
Les impôts ne pourront être établis et et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 
1 autre. Art. 45. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut changer, di-
minuer ni augmenter la valeur de l’or et de l’argent, ni d’aucun métal monnaie. Sans ce con-
sentement, il ne peut ordonner la refonte des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire 
de joyeux-avènement au trône; est abolie et supprimée. Art. 47. — En France, nul ne peut être 
contraint, ou décrété déprise de corps et emprisonné qu’au nom des lois faites et consenti-
es parla nation. Art. 48. Ce n’est qu’au nom de ces lois qu’un Français, un sujet du monarque, 
peuvent, dans les cas marqués par elles, perdre leur liberté, leur honneur, leur vie ou leur pro-
priété. Art. 49. D’une tenue d’assemblées nationales à l’autre, le monarque a le droit de faire 
des lois provisoires d’administration et de police générales; mais les assemblées nationales 
ont celui de juger si ces lois sont utiles ou nécessaires, si elles doivent être continuées ou ab-
rogées rester telles qu’elles ont été faites, ou être modifiées. Art. 50. La religion catholique, 
apostolique et romaine est et demeurera en France la seule religion nationale, dominante et 
publique, comme la seule vraie, la seule qui prêche la saine morale, qui ennoblisse, et qui ren-
de durable tout ce qui se fait pour le bonheur des hommes dans un gouvernement juste et 
modéré. Art. 51. On ne peut faire un crime à personne de ses opinions ou de sa croyance re-
ligieuse, pourvu qu’elles ne troublent point l’ordre public et le culte national. Art. 52. Chacun 
aura désormais en France la liberté la plus illimitée d’imprimer, de faire imprimer et de faire 
circuler ses pensées et ses ouvrages. Il n’en sera garant et responsable à la loi, que dans le 
cas où ils nuiront à autrui dans son honneur ou sa propriété, à l’ordre public et au culte reli-
gieux national. Art. 53. Les seuls ouvrages sur la religion nationale seront soumis à la censure 
publique. Une funeste expérience n’a que trop appris que, dans ce genre, on n’écrit, on ne 
fait jamais rien qui ne soit du plus dangereux exemple. Art. 54. Nul ne peut être privé de sa 
propriété que pour l’utilité publique ; et, dans ce cas, elle doit lui être payée sur-le-champ et 
au plus haut prix. Sur-le-champ, parce qu’il est privé de son bien; au plus haut prix, pour le 
dédommager de la peine qu’il souffre à céder ce qu’il désirerait garder. Art. 55. Dans les be-
soins publics, dans les circonstances urgentes, la nation a le droit de s’assembler par des 
représentants. Art. 56. Dans les mêmes cas, les provinces et les villes ont le même droit. Art. 
57. Pendant les dix premières années, à compter du premier mai 1790, les assemblées na-
tionales seront convoquées tous les ans. Art. 58. Après ces dix premières années, elles ne 
seront plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ouverture sera fixée au premier mai. 
Art. 59. Aucun officier de judicature, aucun agent du fisc, aucun homme attaché au service ou 
à la suite du monarque, nepourrayêtre admis. Art. 60. Les lois que ces assemblées feront et 
qui seront sanctionnées par le monarque, seront, ainsi que les lois provisoires faites par lui 
dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, adressées aux Etats de chaque prov-
ince.* Ces Etats les adresseront aux tribunaux de justice, pour les enregistrer purement et 
simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de réclamer, de remontrer sur ces lois, 
n’appartiendra qu’aux Etats de chaque province. Art. 62. Ces États seuls pourrait fixer le lieu 
de la résidence des tribunaux de justice et l’étendue de leurs districts, sous la ratification des 
assemblées nationales. Art. 63. Les assemblées nationales une fois formées ne peuvent être 
dissoutes que par elles-mêmes. Elles ont le droit de s’ajourner. Art. 64. Si le monarque vou-
lait les dissoudre avant que les grands intérêts pour lesquels elles auraient été convoquées 
fussent décidés par elles, le payement des impôts sera arrêté sur-le-champ dans tout le 
royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinces et des villes sera rendu public toutes 
les années. Celui des finances de la France sera rendu aux assemblées nationales. Ce qu’on 
appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 66. Pendant l’intervalle d’une assemblée 
nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission intermédiaire. Art. 67. Tous les membres 
de ces assemblées nationales, sans distinction d’ordres, d’état et de citoyens, seront réunis 
dans une même chambre, et y opineront en commun sur tous les objets. Art. 68. Les députés 
des communes y formeront toujours la moitié de l’Assemblée. Les présents, plus un, y feront 
les délibérations. Mais il faudra que les présents forment au moins le quart de l’Assemblée. 
Art. 69. Il en sera usé de même dans les Etats particuliers des provinces. Art. 70. Toutes les 
provinces du royaume seront établies en pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce genre d’admin-
istration seront autorisées à s’assembler pour le rectifier, en corriger les abus, et mettre dans 
son organisation toute la plénitude de liberté de confiance et de représentation qu’elles 
croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée nationale ne pourvoie elle-même à celte organ-
isation avant de se séparer. Art. 71. Le monarque est le commandant suprême des milices et 
des armées; mais ces armées et ces milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur 
faire prêter serment de fidélité, de respect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être em-
ployées contre les citoyens, à moins que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, 
de sédition ou d’incursion de brigands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux 
qu’il aura délégués dans le commandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se 
garder elles-mêmes, si elles y trouvent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles 
pourront établir des milices bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus émi-
nentes, de grands services rendus au public, donnent à tous les citoyens français, sans dis-
tinction de nobles et de roturiers, le droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, 
à toutes les dignités ecclésiastiques, civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par 
la nation, qui excluaient des places distinguées et des corps privilégiés les citoyens non no-
bles, sont révoquées, annulées et supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit 
d’accorder la noblesse, de rétablir ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de 
commuer les peines, de donner des lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabili-
tation. Art. 77. La noblesse ne pourra jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nation-
ale examinera s’il convient ou non qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le ré-
gime féodal, la vénalité et l’hérédité des offices de judicature sont abolis. Les justices 
seigneuriales sont supprimées. Un nouvel ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera 
rapprochée, autant qu’il sera possible, des justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses 
pairs, dans les tribunaux qui seront établis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale 
prononce la suppression du casuel des curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’au-
tre seront payés exactement, jusqu’à ce qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 
80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle prendra des moyens pour mettre dans le com-
merce les biens du clergé et de l’ordre de Malte, et pour donner des revenus fixes aux min-
istres de l’autel. Art. 81. Avant de se séparer, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son 
droit primitif, inaliénable, imprescriptible et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les 
lois et les règlements qu’elle croira nécessaires sur la formation et l’organisation des assem-
blées nationales, des Etats ou assemblées des provinces, du régime municipal; sur la com-
position des tribunaux de justice, les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, 
sur la justice civile et criminelle, la religion et les mœurs, l’administration des finances du 
royaume, des provinces et des villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière 
d’en faire l’emploi, les suppressions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur 
tout ce qui pourra appeler et fixer le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. 
</text>  
39_53  Les Citoyennes du Palais Royal constituées en Assemblée Souveraine et Législa-
tive (en effet, ne font-elles pas la loi aux hommes?), considérant que l’Assemblée Nation-
ale de Versailles acharnée à extirper les abus de toute espèce, et surtout étant sur le point 
de supprimer les Moines, peuvent bien juger à propos de supprimer les Filles, arrêtent et 
décrètent les articles suivants.  Article 1.  Les Femmes naissent égales aux hommes et li-
bres comme eux. Si elles naissent libres, elles doivent rester libres jusqu’à leur dernier soup-
ir.  Art. II.  La liberté entraîne la propriété de la personne. Elles peuvent donc faire de leur 
personne ce qu’elles jugent à propos.  Art. III.   Les hommes étant déclarés libres par l’Assem-
blée Nationale, ils peuvent conséquemment faire à peu près ce qu’ils veulent, pourvu, toute-
fois que leurs actions ne soient point contraires à la loi, qu’ils ne troublent point l’ordre établi, 
et et ne nuisent à personne : s’il est libre aux hommes d’aller chez les femmes, il doit être li-
bres aux femmes de les recevoir.  Art. IV.  Les Citoyennes du Palais Royal pourront à l’avenir, 
comme elles l’ont fait par le passé, se promener dans toute l’étendue du jardin, aller, venir, 
étaler leurs grâces, dévoiler leurs appas aux yeux des hommes qui les convoitent et cela sans 
causer de scandale, bouder les uns, agacer les autres, et aller souper avec tout le monde. 
Art. V.  L’Assemblée Nationale ayant aboli les Jurandes et Maîtrises, l’Assemblée Législative 
des Citoyennes du Palais Royal, abolit pareillement les rétributions qu’elles ont été obligées 
de payer jusqu’ici à la Police.  Art. VI.  Dès qu’une Femme publique devenue particulière, aura 
trouvé un qui l’entretiendra d’une manière, sinon fastueuse, du moins hon-le ne pourra avoir 
un second amant, à moins que ce ne soit par et non par avarice. La pluralité des bénéfices 
est défendue, le revenu de ces bénéfices excédera la somme de 1 500 liv.   Art. VII.   On ne 
peut ni commander ni défendre l’amour; mais la loi peut restreindre un commerce de plaisirs, 
où l’attrait de la fortune à la fois et de la volupté, entraîne les femmes de tous les rangs et de 
toutes les classes.  Art. VIII.  Toute Citoyenne, aux restrictions près que peut y apporter la Loi, 
a le d’exposer ses appas partout où bon lui semble, d’acquérir des grâces, de trafiquer de ses 
charmes, de faire un commerce aussi agréable que lucratif, et d’employer ses facultés et ses 
talents à ses plaisirs et à sa fortune.  Art. IX.   Ainsi, libre dans sa personne, elle peut se ven-
dre ou se donner à celui qui lui plaît davantage, ou qui paye le mieux.  Art. X.  Ainsi, libre dans 
ses actions, elle peut aller courir, souper, coucher chez qui lui plaît, faire son commerce dans 
tel quartier de Paris, dans telle ville du royaume qu’elle voudra.  Art. XI.  Si les femmes sont 
nées égales aux hommes, elles sont à plus forte raison égales entre elles. Ainsi le préjugé qui 
les avilit, n’existera plus désormais, nulle profession agréable ou utile n’emportera déroge-
ance.  Art. XII.  Tous les citoyens de quel rang, de quel sexe qu’ils soient, sont donc égaux. 
L’égalité civile consiste à n’être soumis qu’à la loi, et à pouvoir également réclamer sa protec-
tion.  Art. XIII.  Comme les Citoyennes du Palais Royal tiennent leur bien du Public, elles con-
tribueront aux charges publiques en raison de leur fortune actuelle.  Art. XIV.  La loi est l’ex-
pression de la volonté générale; nul ne peut faire ce qu’elle défend, ni être forcé de faire ce 
qu’elle n’ordonne pas. Ainsi, toute femme publique étant libre d’exercer sa profession, est li-
bre aussi de la quitter, sans qu’aucun homme ait le droit de la forcer à se rendre à ses désirs. 
Art. XV.  Mais la Loi ne peut être juste et bonne, qu’autant qu’elle est faite à l’avantage de la 
Société, sans contrarier la nature; la loi doit donc protéger une profession où mené le vœu de 
la nature, et qui est aussi utile qu’agréable à la Société.  L’assemblée, après avoir entendu lec-
ture, voulut qu’on discutât les différens articles. Alors Mademoiselle A… se leva, et attaqua 
vivement l’article VI. Mademoiselle A… est entretenue par un F… et un riche B… de la rue S. 
Honoré. Elle était intéressée à l’article, et elle voulait le faire supprimer, ou du moins l’adou-
cir par des amendements. On alla aux voix, et l’article resta tel qu’il était.  Mademoiselle R… 
voulait qu’on ajoutât à l’article VII la défense aux Femmes mariées, d’empiéter sur le com-
merce des femmes publiques; mais après bien des débats, il fut décidé qu’on laisserait ce 
soin à la puissance exécutrice des maris.  L’article XIII a été le sujet de beaucoup de débats. 
Ce n’est pas qu’aucun des honorables membres refusât de contribuer aux impositions com-
munes; mais serait-il facile d’apprécier au juste les revenus annuels de chacun? le champ de 
la galanterie a ses bonnes et ses mauvaises années. Quel impôt asseoir sur une fortune aus-
si précaire et aussi fugitive? on discuta longtemps, et après bien des débats, on décidât que 
l’impôt serait réglé sur le ton, l’élégance, le costume, et les ameublements de la personne. 
Divers autres articles furent soumis à un examen aussi sévère; mais ils obtinrent enfin la plu-
ralité des voix, et ils furent aussitôt décrétés en ces mots.   L’Assemblée reconnaît et déclare 
les droits ci-dessus, des Citoyennes du Palais Royal, et les met sous la sauvegarde des Lois 
et de la Nation. Elle lance toutes les foudres de sa colère sur ceux qui voudraient y porter at-
teinte, et déclare ne reconnaître aucun Veto qui put les anéantir.  </text>  
40_54  L’organisation de la Hiérarchie Municipale est, pour une Ville, ce que la Constitution est 
pour un Royaume entier : toutes deux doivent avoir les mêmes principes, reposer sur les 
mêmes bases, et employer les mêmes moyens pour y parvenir.  La Constitution doit avoir 
pour fondement les droits de l’homme; la Hiérarchie Municipale ceux du Citoyen.  Les princ-
ipes de la première doivent être l’accord de toutes les volontés des régnicoles; ceux de la 
seconde l’accord de toutes les volontés des habitants de la Cité.  Le but de la Constitution 
doit être d’assurer la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété; celui de la Municipalité doit être 
le complément du but général de la Constitution. Et si les moyens de parvenir à constituer un 
Empire d’une manière légitime, sont d’assurer, par des Lois positives, les droits imprescripti-
bles que l’homme tient de la Nature, les moyens de constituer une Hiérarchie Municipale, 
sont d’assurer, par une organisation également légitime, les droits aussi imprescriptibles du 
Citoyen, dont la Cité ne peut le priver par aucun motif.  Les droits de l’homme sont connus : 
le génie les a tracés en caractères immortels. Recherchons ceux du Citoyen.  Tout Citoyen 
est un homme libre, qui, volontairement, s’associe à d’autres hommes, également li-
bres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a départies à chacun, 
pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à ce but.  Ainsi, 
dans la Cité, centre de la réunion, tout Citoyen est libre, tout Citoyen est égal à un autre Ci-
toyen; et toutes institutions civiles sont postérieures à ce droit universel de liberté, d’égalité. 
Liberté, égalité, tels sont les premiers droits du Citoyen, comme les premiers droits de 
l’homme. D’eux seuls découlent tous les droits particuliers ; ils doivent être la base de toute 
organisation.  Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n’est qu’en appar-
ence qu’il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du 
reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.  Si l’homme ne perd ja-
mais le droit d’employer à son gré ses facultés personnelles, nul Citoyen ne peut aliéner ce 
droit, comme membre de la Cité; il ne fait qu’en modifier, qu’en régler l’usage pour le plus 
grand avantage de la Communauté.  Ainsi, toute institution qui gênerait la manifestation de 
ses sentiments et de ses pensées, qui lui ôterait les moyens de les faire connaître; toute in-
stitution qui bornerait l’usage, de ses facultés physiques et morales, telles que sa force et son 
industrie, serait une violation du droit natif. La confédération civique seule peut fixer la ligne 
de démarcation entre le droit et l’usage; et le bien général seul, est la mesure de celui-ci.  Tout 
Citoyen, sacrifiant une portion de sa liberté, pour s’en assurer l’usage entier; tout Citoyen ne 
perdant aucun droit à l’exercice de ses facultés, doit donc trouver dans la confédération 
civique une garantie de sa liberté, de sa propriété.  Ainsi, la confédération civique disposera 
d’un moyen de réprimer toutes les atteintes contre la liberté, la propriété.  Ainsi, la confédéra-
tion civique rendra impuissant tout attentat contre la liberté, la propriété.  Tout Citoyen ayant, 
ou implicitement, ou explicitement, consenti les clauses de la confédération civique, est 
nécessairement subordonné à son régime; mais le régime de la confédération civique doit 
avoir pour but de conserver les droits du Citoyen, à la liberté, à l’égalité, à la propriété.  Ainsi, 
il ne peut rien accorder à l’un au détriment de l’autre : ainsi, tout privilège est une infraction : 
ainsi, tout Citoyen a un droit égal au maintien, à l’exercice, au perfectionnement du pacte 
civique; et si tout Citoyen doit être dans l’ordre de son régime; si, appelle en son nom, il doit 
répondre; si son refus est un crime; le régime ne doit point distinguer un individu de l’autre : 
il doit également à tous justice et protection : ainsi, tout arbitraire est un attentat, dont doivent 
être responsables tous les agents, à quelque degré qu’on les suppose.  Tout Citoyen étant 
égal et libre dans le régime social, comme dans la Nature, ce régime doit être l’énoncé de la 
volonté générale, consenti par tous et connu de tous.  L’égalité, la liberté réclament encore, 
parité de charges, comme parité d’avantages.  Ainsi, toute contribution sera d’abord l’énoncé 
de la volonté commune : sa répartition sera dans la proportion des moyens; son emploi con-
senti et connu de tous.  Tout pouvoir, toute fonction sont créés par la volonté commune; elle 
a donc le droit de les abolir, de les modifier, de demander compte de leur usage. Nul pouvoir, 
nulle fonction, ne peut devenir la propriété de l’Officier qui l’exerce; ce n’est qu’un mandat 
toujours dans la dépendance de celui dont il émane.  Les besoins qui naissent de la réunion 
des individus, étant la mesure de l’exercice de tout pouvoir, de toute fonction, en est égale-
ment la borne : point de pouvoir, point de fonctions, s’ils ne sont indispensables. L’égalité 
dont tout Citoyen conserve les droits dans son consentement au pacte civique, réclame pour 
chacun la nullité de toute autre distinction que celle du plus grand nombre de moyens de se 
rendre utile à tous. Ainsi, le mérite sera la seule distinction. Nulle exclusion, que l’incapacité 
ou l’infamie, soit légale, soit d’opinion.  L’équité demande encore que tout Officier public 
trouve, dans l’exercice de ses fonctions, le salaire de sa peine, soit en considération, s’il peut 
y borner ses désirs, soit en récompense pécuniaire, si ce moyen lui devient indispensable. 
Enfin, le but de toute association de Citoyen étant de se procurer la plus grande somme de 
bonheur que puisse comporter cette association, tout Citoyen a droit d’attendre de tous pro-
tection, s’il est violé; secours, s’il a des besoins; encouragements, s’il a des talents; récom-
pense, s’il a des vertus.  Quels sont maintenant les droits de la Commune?  Je les considère 
sous deux rapports : ou comme absolus, ou comme relatifs.  Ses droits relatifs sont ceux 
qu’elle conserve comme communes dans l’association générale des Communes, dont la 
réunion forme l’Etat entier : et, sous ce point de vue de ces deux principes généraux, la lib-
erté, l’égalité, découlent encore tous ses droits.  Comme libre, la Commune ne sera assujet-
tie à aucune Loi, qu’elle ne l’ait consentie ; elle ne sera enchainée par aucune institution qui 
gêne la liberté politique.  La Commune conserve son droit d’égalité, donc, elle ne peut être 
grevée par aucun impôt qui serait inégalement réparti; obligée à aucune contribution, à aucun 
service, qui ne soit en proportion de ses facultés et du nombre de ses habitants.  Elle est 
égale et libre dans l’ordre de la confédération : donc, tout arbitraire est un crime qui compro-
met cette double prérogative, qui doit être inviolable.  Ses droits absolus, sont ceux qui sont 
inhérents à sa propre Constitution.  Une Commune est une branche dans une famille im-
mense; mais une branche qui, elle-même, a des ramifications innombrables : trop nombreuse 
pour être surveillée dans le détail, par l’ordre établi pour la famille entière, il est de droit 
qu’elle adopte tout régime qui lui convient, pour entretenir, dans son sein, l’économie de sa 
fortune publique, l’ordre parmi ses membres, la sûreté dans son enceinte.  Elle a le droit de 
surveiller sa fortune publique, et par conséquent de l’administrer : elle doit également veiller 
à la conservation des fortunes particulières, et par conséquent à la répartition égale des 
charges, afin que la liberté, l’égalité, la propriété, ne soient point violées.  Elle  a  le  droit  de 
maintenir  l’ordre  parmi  ses  Membres,  par conséquent de préposer à son maintient ceux 
qu’elle croit propres à cette fonction.  Elle a le droit de maintenir la sûreté dans son sein, et, 
par conséquent, d’avoir toujours un moyen de protéger l’ordre nécessaire à la tranquillité 
commune.  Enfin, tous les droits de l’homme, chaque Citoyen, comme homme, devant, dans 
le régime général, en trouver la libre et entière jouissance dans la Constitution de l’Etat, 
chaque Citoyen, en cette qualité, doit jouir du même avantage dans la Commune, et chaque 
Commune dans l’organisation entière de la hiérarchie générale.  Quels sont maintenant les 
principes élémentaires qui doivent servir de base à la Hiérarchie Municipale?  Son premier 
but est de conserver à tous, liberté, égalité, sûreté, propriété.  Pour que tout Citoyen soit li-
bre, il faut que tout Citoyen ait consenti l’organisation municipale, ou par lui, ou par ses man-
dataires.  Pour que tout Citoyen soit libre, nulle forme arbitraire ne doit émaner du Corps Mu-
nicipal.  Il faut que tout emploi, toute fonction soit à la nomination de tous, ou solidairement, 
ou individuellement, et que tous les pourvus soient destituâmes.  Pour que tout Citoyen soit 
libre, il faut que la Municipalité soit surveillée sans cesse; que ses opérations soient connues; 
ses Assemblées générales publiques; ses Commissions pour un terme court : que l’homme 
public soit assez longtemps en fonction pour être utile, et point assez pour [être] dangereux. 
Pour que l’égalité soit conservée, il faut que toute distinction soit bannie entre les Citoyens; 
que tout Citoyen, à son tour, et suivant sa capacité, puisse parvenir aux fonctions munici-
pales; que tous les avantages soient communs; que toutes les charges soient également 
réparties; que l’union, la concorde, la fraternité, soient l’esprit général de la Commune, et fo-
mentées par tous les moyens possibles, comme un feu sacré, à l’entretien duquel est attaché 
la sûreté publique.  Pour que la sûreté règne, il faut que le Magistrat Municipal soit dans la né-
cessité d’y veiller sans cesse; que l’organisation soit telle, qu’à tout instant le Citoyen lésé 
trouve justice prompte; que la Loi soit également protégée, et que nul n’en puisse éluder l’ef-
fet.  Pour que la propriété soit assurée, il faut que la Constitution Municipale la rende inviola-
ble; que nulle usurpation ne soit impunie; que le débiteur infidèle trouve la Loi inexorable.  En-
fin, pour que la Constitution ait la perfection dont elle est susceptible, il faut que l’ordre soit 
tel, que les fautes soient prévenues par la vigilance; parce que le mérite de la Loi n’est pas 
d’infliger des peines, mais d’aller au-devant du crime.  </text>
41_56  L’assemblée nationale a décrété que les lois constitutives seraient précédées d’une 
Déclaration des droits de l’Homme. Cette déclaration de droits ne peut être relative qu’aux 
principes élémentaires de l’ordre social. Il faudrait calculer toutes les combinaisons des rap-
ports que l’homme peut avoir avec ses semblables, pour suivre la chaîne immense de ses 
droits et de ses devoirs; mais lorsque ces principes essentiels seront reconnus, lorsqu’ils au-
ront repris dans l’opinion, l’autorité imposante de la vérité et de la justice, la raison seule pour-
ra en déduire tous les résultats.  J’ai essayé de tracer ces principes sacrés d’après ma con-
science seule. Il me semble que jamais il ne fut plus nécessaire de les rappeler. Le salut 
public en- dépend. Le mépris de ces principes a menacé la nation d’une ruine entière. Leur 
oubli nous plongerait dans une anarchie déplorable.  DÉCLARATION DES   DROITS DE 
L’HOMME.  1. La liberté est le premier droit de l’homme. Ce droit est imprescriptible et sacré. 
2. Dans l’ordre de la nature, les facultés de l’homme et les objets qui l’entourent déterminent 
l’étendue de cette liberté.  3. La liberté naturelle ne peut appartenir qu’à l’homme, seul au mi-
lieu de la nature.  4. Dès que les hommes se rapprochent, ou ils combattent pour leur liberté, 
ou ils s’unissent pour leurs besoins et leur repos. Cette union est ce qu’on appelle l’état so-
cial.  5. L’ordre social a donc pour objet les besoins des hommes réunis et le maintien de leur 
tranquillité.  6. L’étendue de la liberté de l’homme dans l’état social, est déterminée par 
l’équilibre qu’il doit y avoir entre les droits de tous les membres de la société.  7. Les ob-
jets nécessaires aux hommes peuvent dans l’état social, être rassemblés pour les besoins de 
tous; mais cette communauté de biens ne peut exister que dans les sociétés peu nombreus-
es.  8. Les objets nécessaires aux hommes peuvent être divisés entre chaque membre du 
corps social, et cette division est indispensable dans les sociétés nombreuses.  9. La part des 
biens que possède chaque membre du corps social, est ce qu’on appelle propriété, et cette 
propriété est sacrée, si elle est acquise sans violer les droits de l’ordre social.  10. Les pro-
priétés s’acquièrent par le travail, par succession ou par les dons volontaires que les mem-
bres du corps social peuvent se faire entre eux.  11. La propriété la plus sacrée est celle ac-
quise par le travail. Celles obtenues par succession ou par dons peuvent être soumises d’une 
manière plus particulière aux lois relatives au maintien de l’ordre social.  12. L’inégalité des 
propriétés, est une suite naturelle de l’inégalité des talens, et des facultés des hommes, de 
leur existence passagère et de la durée de leurs sociétés.  13. L’ordre social exige que tout 
homme ayant une propriété, puisse en disposer de la manière la plus avantageuse.  14. Ain-
si toute condition, qui dans la transmission des propriétés, et dans leur possession nuit à leur 
valeur, et n’est pas librement rachetable, est contraire aux lois de l’ordre.  15. Dans l’ordre so-
cial chaque droit impose un devoir, chaque devoir donne un droit.  16. C’est ce principe sacré 
qui détermine les obligations respectives de l’homme avec sa compagne, avec les auteurs de 
ses jours, avec les enfants que la nature lui donne, avec tous les membres du corps social. 
17. Pour défendre les propriétés, pour assurer la tranquillité, l’ordre social doit empêcher la vi-
olation des droits, et maintenir l’accomplissement des devoirs.  18. Cette action protectrice 
et surveillante de l’ordre social exige des lois.  19. Le maintien de ces lois exige une force qui 
gouverne l’ordre social.  20. Pour constituer cette force, il faut que chaque homme qui com-
pose la société, soumette sa liberté à l’action des lois de l’ordre social.  21. Il y a essentielle-
ment deux espèces de lois; celles qui déterminent et défendent les devoirs et les droits, ce 
sont nos lois sociales, ou civiles et criminelles; celles qui règlent les différents pouvoirs 
chargés de maintenir l’ordre social, ce sont les lois constitutives.  22. Les lois constitutives ne 
peuvent émaner que du consentement des membres qui composent la société. Ce consen-
tement ne peut être obtenu que par la réunion de leurs volontés. C’est cette réunion qui est 
la volonté souveraine. C’est ce qu’on appelle le pouvoir constitutif.  23. Les lois sociales 
doivent être l’expression de l’ordre et de la justice. La combinaison des devoirs et des droits 
variant sans cesse, comme les rapports des hommes entre eux : c’est aux plus sages de la 
nation, élus par elle, qu’appartient le pouvoir de faire ces lois. C’est ce qu’on appelle le pou-
voir législatif.  24. La force qui gouverne est créée pour maintenir les lois constitutives et les 
lois sociales, et pour veiller sur l’ordre public. C’est ce qu’on appelle le pouvoir exécutif.   25. 
Le pouvoir de prononcer sur les actions des hommes d’après la loi, est ce qu’on appelle le 
pouvoir judiciaire. Il doit être établi par le pouvoir constitutif, il doit être soumis au pouvoir lég-
islatif et soutenu par la force du pouvoir exécutif.  26. Le pouvoir constitutif a pour limites les 
lois éternelles et sacrées de la justice, et la volonté souveraine de la nation qui se constitue. 
27. Pour que la volonté d’une nation soit régulièrement exprimée, il faut que chaque membre 
du corps social concoure à l’expression de cette volonté.  28. Le pouvoir législatif ayant pour 
règles l’ordre et la justice, il ne doit jamais s’écarter des droits de l’homme en société.  29. 
Les bornes du pouvoir exécutif doivent être déterminées par les lois constitutives ou par la 
volonté souveraine de la nation.  30. Le pouvoir exécutif ne doit donc jamais changer les lois 
constitutives, il ne doit jamais les violer. Lorsqu’il agit conformément à ces lois, il représente 
la volonté souveraine.  31. Les fonctions des juges doivent être sacrées quand ils ne sont que 
les organes des lois. Ils n’ont pas d’autre pouvoir.  32. Le droit de défense personnelle tient 
essentiellement à la liberté.  33. La sûreté publique n’est entière que lorsque tous les mem-
bres du corps social concourent à cette sûreté.  34. Cette sûreté, l’entretien du pouvoir ex-
écutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, le culte religieux, les pauvres et les enfants 
abandonnés, les travaux et l’ordre publics exigent des dépenses communes, et chaque mem-
bre du corps social doit concourir à ces dépenses sans distinction et proportionnellement aux 
propriétés dont il jouit.  35. C’est la contribution aux dépenses publiques, qui constitue es-
sentiellement le citoyen.  36. Le revenu public est la somme des contributions particulières 
aux dépenses publiques.  37. Ce revenu doit être proportionné et au revenu particulier et aux 
besoins de l’administration publique.   38. Le revenu public ne peut donc être accordé que par 
le consentement public.  39. Les besoins publics et les revenus particuliers variant comme 
les saisons et les relations politiques, une nation ne doit statuer que pour un temps très lim-
ité, sur ce qu’elle peut sacrifier à la chose publique.  40. Pour statuer sur les besoins publics, 
il faut en connaître l’étendue, et les membres du corps social ont toujours le droit d’être in-
struits de la distribution des fonds publics.  41. Le revenu public ne doit être employé que pour 
l’intérêt commun. Toute dilapidation, tout emploi du revenu public, pour un intérêt particulier, 
est un crime contre la nation.  42. Toute anticipation du revenu national est contraire à l’ordre 
public.  43. Les propriétés communes, sur lesquelles peuvent être établies quelques parties 
du revenu public appartiennent toujours à la nation.  44. Dans l’ordre social tout contribuable 
a droit de suffrage. La voix de chaque citoyen fait partie du consentement public, et le droit 
de la donner est inséparable de la liberté.  45. Tous les citoyens d’un vaste empire ne pouvant 
pas se réunir, il est nécessaire qu’ils soient représentés; ainsi le droit de représentation ap-
partient à tout citoyen.  46. Tout citoyen, qui a le droit d’élire, peut être élu, et ce droit ne peut 
se perdre que par la violation des lois sociales.  47. La représentation d’une nation ne peut 
être régulière que par la réunion des citoyens en assemblée première ou des communes, et 
par des assemblées successives organisées de manière à réunir le plus grand nombre de suf-
frages pour le choix des représentants de la nation.  48. L’unanimité des suffrages étant très 
rarement possible, il est essentiel pour le maintien de l’ordre social que la pluralité détermine 
la loi.  49. Le droit de voter dans les assemblées nationales, provinciales, ou secondaires, 
n’est que le droit d’y porter la réunion de plusieurs suffrages. Ce droit ne peut être conféré 
que par des suffrages libres.   50. Ainsi il ne peut émaner d’aucun autre pouvoir, il ne peut être 
attaché à aucun ordre particulier, à aucune charge vénale ou héréditaire, s’il en existe dans le 
corps social : car alors ce droit ne serait pas l’expression de suffrages libres.  51. Le droit de 
voter pour d’autres citoyens est révocable à volonté; mais toujours par les mêmes suffrages 
qui l’ont conféré.   52. La liberté n’étant limitée que par les lois de l’ordre social, tout citoyen 
a le droit de résister aux ordres arbitraires contraires à ces lois.  53. Ainsi la servitude est un 
abus de la force, une infraction aux lois sociales.   54. Un homme peut consentir à remplir des 
devoirs particuliers envers un autre homme pour un prix fixé pour un temps déterminé; mais 
jamais il ne peut aliéner sa liberté, elle est sans prix.  55. C’est un attentat contre l’ordre pub-
lic que de faire arrêter un citoyen qui n’a pas violé les lois constitutives ou sociales.  56. Toute 
recherche sur les pensées ou les sentiments d’un homme est un abus du pouvoir exécutif. 
Les actions seules sont soumises à ce pouvoir.  57. La communication et la correspondance 
des pensées, soit par le commerce épistolaire, soit par l’impression, doivent donc être libres. 
58. Tout homme chargé de fonctions publiques répond à la nation du pouvoir qui lui est con-
fié.   </text> 
42_55 L’Assemblée Nationale ayant arrêté qu’il serait fait une déclaration des droits de 
l’homme au commencement de la Constitution, on a pensé que presque toutes celles qui 
ont été proposées jusqu’à présent étaient très-utiles pour l’instruction des Membres d’une 
Assemblée destinée à donner à la France de nouvelles lois, mais que les principes et les 
idées contenues dans ces différents projets de déclaration, pourraient paraître trop abstraits 
et trop métaphysiques pour être aisément compris par la plus grande partie des individus 
auxquels elle est destinée : les projets proposés auraient d’ailleurs, par leur étendue, l’incon-
vénient d’entraîner une plus longue discussion. On ose donc en proposer un plus court à l’ex-
amen des Bureaux ; il est de nature à être aisément compris et retenu par le peuple.  Droits 
d’un Citoyen Français  1. Tous les hommes sont nés et doivent vivre libres.  2. Un Français 
peut jouir de sa liberté dans toute son étendue, pourvu qu’il soit soumis aux lois qu’il aura 
contribué à faire par lui-même ou par ses représentants.  3. Tout citoyen français est égale-
ment soumis à la loi, et aucun ne peut en être exempt sous quelque prétexte que ce soit.  4. 
Tout ordre arbitraire ou illégal, obtenu contre un citoyen français est nul.  5. Tout citoyen qui 
est dans l’impuissance absolue de pourvoir à ses besoins, doit être secouru par la Nation.  6. 
Nul ne doit payer de contribution que celle qui aura été librement consentie par les représent-
ants de la nation.  L’Assemblée Nationale, en proscrivant l’amendement qui avait été proposé 
par un de ses Membres, au sujet de l’expression de Devoirs à ajouter après celle de déc-
laration des droits, n’a vraisemblablement pas prétendu interdire à aucun de ses Membres 
la faculté de proposer de faire suivre la déclaration des droits, d’une déclaration des princi-
paux devoirs d’un Citoyen Français, qui réunirait à l’avantage de la renfermer en peu de mots, 
celui d’être aussi aisément comprise et retenue que celle des droits.  M. d’Avaray propose 
les articles suivants pour servir de déclaration des :  Principaux Devoirs d’un Français : 1. Tout 
Français doit respect à Dieu, à la religion et à ses ministres ; il ne doit jamais troubler ie culte 
public. 2. Il doit respect au Roi, dont la personne est sacrée et inviolable. 3. La première des 
vertus d’un Français est la soumission aux lois ; toute résistance à ce qu’elles lui prescrivent 
est un crime. 4. Il doit contribuer, dans la proportion de ses propriétés, de quelque nature 
qu’elles soient, aux frais nécessaires à la défense de l’Etat et à la tranquillité qu’un bon gou-
vernement lui assure. 5. Il doit respecter le droit d’autrui. Ce projet est renvoyé à l’examen 
des bureaux. </text> 
43_57 Projet de déclaration de droits, présenté a l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Car-
ton, député des six sénéchaussées du Quercy. Avertissement. Encore une déclaration de 
droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je m’y attends, et cependant j’ai eu le cour-
age de mettre la main à la plume. Je vais rendre compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur 
n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une déclaration des droits de l’homme et du citoy-
en a été jugée par l’Assemblée nationale devoir précéder la Constitution. Il en a été présenté 
plusieurs projets ; presque tous n’offrent que des principes isolés : tout le monde en recon-
naît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie 
à ces vérités fondamentales qui, semblables aux axiomes des géomètres, se présentent à 
l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’abbé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à 
leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la nature de l’homme dans ses premiers élé-
ments, et la “suivant sans distraction dans tous ses développements et dans ses combinai-
sons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper aucune des idées qui enchaînent les 
résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; » mais elles sont si arbitraires, l’es-
prit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, qu’il paraît que le plus grand nombre 
renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on considère quel est le but que l’on se 
propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on confient qu’elle doit être plutôt le plus fort 
boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, que le simple énoncé des principes qui 
vont nous guider dans le grand ouvrage de la Constitution, on devra convenir que nous ne 
saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces mômes principes avec les vérités élé-
mentaires dont ils émanent; vérités également simples et immuables, et qu’il suffit de mon-
trer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, c’est qu’on le fasse d’une manière sim-
ple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est précisément ce que j’ai tâché de faire. On 
a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, qu’une déclaration de droits ne saurait être 
assez courte; mais mon opinion a changé à cet égard depuis que j’ai fait attention et reconnu 
que la liberté du citoyen étant exposée à être attaquée de tant de manières différentes, on ne 
pouvait assez multiplier les moyens de défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est 
un recueil de remèdes qui doit être d’autant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à 
guérir. D’après cette considération, j’ai recueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans 
mon plan. J’ai fait principalement usage du recueil des constitutions américaines et des pro-
jets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. 
Semblable à l’abeille oui sait si bien s’approprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, 
j’aurais pu sans doute m’approprier aussi les productions de ces différents auteurs, en les 
faisant passer à travers les filières de mon faible génie ; c’est une charlatanerie assez en us-
age parmi les écrivains ; mais, comme je ne suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employ-
er, autant que j’ai pu, leurs propres expressions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai con-
sidéré que j’avais l’honneur d’être appelé conjointement avec eux à élever le grand et 
magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir 
son compagnon en poser une autre. On remarquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs 
articles émanent si facilement de ceux qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les 
énoncer; mais on ne les jugera pas inutiles, si on les considère comme des pierres d’attente 
propres à fixer d’avance plusieurs points essentiels de la procédure et de la législation. Je 
dois prévenir cependant qu’après avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me 
suis pas contenté de lier par une chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les 
différents projets de déclaration que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les 
droits fondamentaux des sociétés : j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bi-
en M. Rabaud de Saint-Etienne) une forme précise adoptée par le gouvernement d’un peu-
ple, cette forme était déterminée et par des principes qui ne changent jamais, et par des 
principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils émanent des mœurs et des préjugés des siè-
cles, et même du caractère des législateurs. Sous ce point de vue, on doit considérer une 
déclaration de droits comme la collection des principes inaltérables qui entrent dans la con-
stitution de toute espèce de gouvernement libre ; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une 
utilité inappréciable toutes les fois qu’on entreprendra d’altérer la Constitution, puisque l’on 
sera forcé de la comparer sans cesse avec les changements qu’on pourrait se proposer, et 
qui ne sauraient être adoptés toutes les fois qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est 
donc essentiel de traiter des droits immuables, non-seulement de l’individu considéré suc-
cessivement dans l’état de nature et de société, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai 
recherché dans cette dernière partie ce qui constitue les différents gouvernements, et les 
motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’autre. Mon intention a été d’amener tous les 
Français à cette conséquence : le gouvernement monarchique est celui qui nous convient le 
mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la même sincérité que je le fais. Ce principe, 
bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos rois, unira intimement le prince et les su-
jets, et fera dans tous les temps la principale force de l’État. Qu’il me soit également permis 
de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle 
a été adoptée par un écrivain qui a l’art de développer des idées profondes avec autant de 
clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature (dit M. Crenière) n’est ni libre, ni es-
clave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que c’est qu’un être qui n’est ni libre 
ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre l’indépendance et la liberté d’autre 
différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau bouillante et une plus ou moins 
chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière » ; mais, dans ce cas, comment 
pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible qu’une foule de zéros accumulés 
donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pourrait-elle avoir des capitaux sans les 
mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a des droits parce que chaque citoy-
en en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il les possédait en sortant des mains 
de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de la nature comme un être isolé. Pour-
quoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il pas avec ses semblables sous les lois 
de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience ne saurait pas lui dire comme à nous, 
qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qui nous fût fait ? Pour moi, je 
n’aperçois que cette différence caractéristique entre l’homme de la nature et l’homme vivant 
sous les lois de la société : le premier n’a d’autre appui que sa propre force, et le second a 
encore celui de toute la société qui lui a garanti tous ses droits, comme il a garanti à son tour 
les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE DÉCLARATION DE DROITS. L’Assem-
blée nationale considérant qu’elle a été convoquée principalement pour régénérer l’État et 
détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y 
parvenir sans établir une constitution fixe et permanente. Cette constitution sera le contrat 
qui unira le Roi et la nation par des engagements réciproques dictés pour le bonheur de tous, 
par l’amour et la confiance. Mais afin que ces engagements soient à jamais observés, il faut 
qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute 
la justice et la sainteté. Il est donc indispensable de constater les principes sur lesquels ils 
sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nationale a jugé convenable de faire précéder ladite 
constitution par une déclaration des droits de l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de 
l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et celui 
d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa conservation et son bonheur, elle lui a donné une vo-
lonté et des qualités physiques et morales. Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’us-
er de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. La nature a donc fait les hommes in-
dépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement libres. Art. 5. Ainsi les hommes 
sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 6. Ces droits essentiels et impre-
scriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont celui de jouir de l’honneur, de la 
vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, de les transmettre à qui bon lui 
semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la force par la force ; en un mot le 
droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en son pouvoir la sûreté et le bon-
heur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, pour le maintien et la défense de 
ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le plus souvent a dû être insuff-
isante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se réunir en société, c’est-à-dire de 
mettre les droits de chaque individu sous la protection et la sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi 
une société politique est l’effet d’une convention libre entre tous les citoyens, et son objet 
doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la conservation des droits qui leur sont 
accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer des droits opposés entre eux, sans 
que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une altération dans la liberté et l’égalité. Ain-
si chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sac-
rifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres droits qui lui restent, dont le libre ex-
ercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. Ainsi tout citoyen est libre dans 
l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d’aut-
rui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni de ses sentiments, et nulle 
manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre d’écrire et de faire imprimer 
ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire circu-
ler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les intermédiaires 
qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. Art. 12. Tout citoyen est, sous la 
même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand et comme bon lui semble ; en-
fin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. Art. 13. Tous les droits dont l’ex-
ercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est juste que chaque citoyen pu-
isse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonciation s’appelle loi. Ainsi la loi 
n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. Art. 14. De là cette 
conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul ne peut être contraint 
à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre d’employer ses bras, son 
industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. Nul genre de travail ne 
peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et comme il lui plaît : il peut 
garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en 
détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, 
forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette lib-
erté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société quelconque ne peut 
avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent être fondées 
sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur lui-même 
d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-même le 
même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une société 
considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontestable-
ment toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa consti-
tution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; c’est-à-
dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, exécutif 
et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un autre; elle 
ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter et lui 
obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la ré-
sistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice la 
plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la 
corporation élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte 
que chacune des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement 
supérieure un nombre de représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle 
représente elle-même. Art. 39. Si un peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’es-
pace, il est encore réduit à déléguer les différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. 
Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice 
a le droit de faire des lois, elle ne promulguera que celles qui serviront à étendre son autorité. 
Si elle a le droit de juger, elle pourra frapper par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas so-
uscrire à ses volontés particulières. De même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens 
serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de faire les lois serait confié avaient celui d’en faire 
l’application à leur gré. Enfin il est visible que la réunion des trois pouvoirs porterait les abus 
à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est en danger, tant que les pouvoirs législatif, ex-
écutif et judiciaire, ne sont pas distincts et séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, 
substituer sa volonté privée à la volonté générale; une impartialité parfaite doit être son car-
actère; il doit être uniquement l’organe de la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à consta-
ter les faits : ce soin doit être réservé à des jurés, choisis librement par les parties, sur une 
liste dressée antérieurement en vertu de la loi. Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’ar-
bitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il 
ne lui soit énoncé pleinement et clairement, substantiellement et formellement; et il ne peut 
être contraint de s’accuser ou de fournir des preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit 
de produire toutes celles qui peuvent lui être favorables, d’être confronté face à face avec les 
témoins et d’être entendu pleinement dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son 
choix. Art. 44. Si un citoyen a été arrêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui 
être adjugé l’indemnité qu’elle aura dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les 
citoyens, elle doit punir également les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la 
vie, de la liberté ou de ses biens, qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 
46. Dans les poursuites criminelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se 
sont passés est de la plus grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la pro-
priété des citoyens. Ainsi les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justicia-
bles. Art. 47. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une ga-
rantie sociale, supérieure à toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de 
réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque au-
tre, et une armée capable de défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. 
Art. 48. Les impôts sont donc nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils 
ne doivent jamais excéder les besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à 
toute espèce de propriété, chaque citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que 
ce soit, de l’obligation de contribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution pub-
lique étant une portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en 
constater la nécessité, de .la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la 
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-
mêmes, il faut bien qu’ils en contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confi-
er au corps chargé de juger ; car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être 
constamment séparés. Ils ne sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la lib-
erté en souffrît - car, dès qu’il aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait 
l’empêcher d’usurper tous les autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, 
à raison de l’impôt, confie tous ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme 
le reste des citoyens. Art. 53. Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétab-
lissement des lois sur lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble 
fréquemment pour surveiller leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour 
un an, afin que les besoins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissam-
ment à concourir à cette mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est 
principalement établie pour diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais 
servir à opprimer le peuple; ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre 
les mains du corps exécutif, et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la 
réquisition du magistrat, à l’exception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. 
Art. 55. Il est donc très-essentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance 
législative. Art. 56. Le peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et 
législatif, de manière que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le 
corps législatif puisse délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses 
membres ne doit être dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des 
avis et des opinions qu’il aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être 
déclarée inviolable. 2° Le corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police 
des assemblées du corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher 
du lieu où elles se tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits sol-
dats seront uniquement aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps 
exécutif, non-seulement ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il 
doit être chargé de faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à 
toutes celles qu’il jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être 
érigée en loi que par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore 
dans tous les temps le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il 
croira avantageuses à la chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de 
s’adresser au peuple en qui réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il 
prononce lui-même, qu’il manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il 
lui en substitue d’autres, s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécu-
tif s’oppose par un veto à quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le 
premier puisse s’y opposer, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur 
ledit décret. Art 60. Le pouvoir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) 
à un seul individu, ou à plusieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinc-
tion des trois espèces de gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le 
démocratique. Art. 61. Si un peuple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand 
nombre d’individus peut sans inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit di-
minuer à mesure que le peuple est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle 
sorte que..... Art. 62. L’intérêt d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concen-
tré dans une seule personne, afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux 
obstacles qui doivent être surmontés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la 
plus grande possible. Art. 63. Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand in-
térêt à bien discerner le gouvernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait 
au hasard, et qu’il doit être principalement déterminé par sa population et l’étendue de son 
territoire. Art. 64. Quelle que soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne 
saurait être confié à un seul, sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne con-
sultât que son propre intérêt dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de 
gouvernement, les membres du corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amo-
vibles et révocables à volonté. Le peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des ci-
toyens, évite le danger d’être opprimé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une ré-
publique pour les membres du corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait 
se réserver le droit de renvoyer le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après 
sa mort, il est aisé de prévoir que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forc-
es qui lui auraient été confiées, pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa 
postérité, et que cette réserve du peuple serait une source perpétuelle de cabales, de fac-
tions et de guerres civiles. Art. 67. Le bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des 
dissensions, exige donc que dans une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une 
seule famille, et que l’ordre de la succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une 
manière claire et invariable. Alors l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui 
du peuple ne font qu’un, et la tranquillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’in-
térêt d’une nation que le corps exécutif soit respecté et jouisse de la plus haute considéra-
tion, sans quoi les lois seront mal exécutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en 
principe que le Roi ne peut mal faire, et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survi-
ent des abus d’autorité dans l’exercice du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à 
ses ministres, qui doivent eu demeurer responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les 
délits secrets, c’est à la religion et à la morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conserva-
tion d’une société dépendent essentiellement de la piété, de la religion et des bonnes 
mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout un peuple que par des instructions publiques, 
et par l’exercice d un culte public. Aussi les corps exécutif et législatif devront-ils veiller soign-
eusement à ce qu’il y ait dans tous les temps des fonds convenables et suffisants pour la 
construction et l’entretien des églises, et pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et né-
anmoins aucun membre de la société ne pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses 
opinions religieuses. Il ne doit point cesser de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se 
conforme aux lois et qu’il ne trouble pas le culte public. </text>   
44_58 Le titre d’une déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen, détermine exactement 
son objet. Il ne suffit pas d’exprimer les droits naturels de l’homme, abstraction faite des con-
ventions sociales, il faut exprimer ceux qu’il a comme Citoyen ou Membre d’une Société poli-
tique. Comme homme, il a droit à la vie, à la liberté, à la propriété qui résulte de son travail. 
Comme Citoyen ou Membre d’une Société politique, il a droit à ce qu’elle existe avec liberté, 
qu’elle se régisse par de bonnes lois, que ses lois soient fidèlement exécutées, etc.  C’est 
ainsi que les déclarations de droits publiées en Amérique, et particulièrement celle qui fait 
partie de la Constitution de Pennsylvanie, ont fixé tout-à-la-fois les premiers principes du droit 
naturel, les principes généraux du régime social, et les principes particuliers des divers étab-
lissements   politiques,   qui,   pouvant   atteindre   le Citoyen, intéressent ses droits et sa félic-
ité. Elles forment par-là un code moral et politique, non-seulement propre à rappeler le Gou-
vernement au but de son institution, mais à indiquer et provoquer constamment le degré de 
perfection dont l’état peut être susceptible.  Une déclaration de droits, perfectionnée et sanc-
tionnée • par une grande Nation, est peut-être le plus heureux: présent que le genre humain 
puisse recevoir. Elle deviendrait le germe de l’instruction publique. Elle fixerait les idées sur 
des principes constants de prospérité générale. Elle assoirait les esprits, influerait sur les car-
actères, et n’assurerait pas seulement les droits des hommes en préparant de bons étab-
lissements, mais les en ferait jouir dans la concorde et avec toute la plénitude de leurs facul-
tés.  La simplicité doit être le principal caractère d’un ouvrage de ce genre. Tout stile figuré 
doit en être banni. Destinée à instruire tous les Citoyens, une déclaration de droits doit être 
perceptible aux esprits ordinaires, facile à retenir, porter ses preuves avec elle-même, ou n’en 
présenter que d’évidentes. On doit surtout y éviter toute proposition, toute expression 
même, abstraite ou indéterminée qui fournisse matière à discussion, ou puisse se prêter à 
des conséquences arbitraires.  Une méthode exacte est essentielle à la perfection d’une déc-
laration de droits. Prenant les droits de l’homme, à sa naissance, elle doit les suivre dans l’or-
dre où ils se développent, à mesure qu’il entre dans l’ordre social et que la société dont il est 
Membre forme les divers établissements qui l’intéressent.  On est loin de croire d’avoir at-
teint le but; mais sa difficulté même autorise tous les efforts des Citoyens; et c’est à ce titre, 
que sont publiés les articles qui suivent. Droits de l’homme. Article premier. Tous les 
hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conservation et à la liberté pleine et 
entière de leur individu et de toutes les facultés qui le composent.  La vie et les facultés 
de l’homme sont un don qu’il tient de la nature, dont personne, par conséquent, n’a droit de 
le priver.   II. Inaliénabilité de ces droits.   Ce droit est essentiel, inamissible & inaliénable.  Il 
est absurde de supposer qu’un homme puisse et veuille jamais perdre ou aliéner en tout ou 
en partie, ni pour aucune portion de temps, sa vie, sa félicité, ni aucun des moyens que la Na-
ture lui a donné pour y pourvoir.  Il est plus absurde encore de supposer qu’un homme puisse 
faire cette aliénation pour un autre, ni pour sa postérité.  Toute convention contraire à ce princ-
ipe, est radicalement nulle comme l’effet de la violence ou de la surprise, sans qu’aucun laps 
de temps puisse la légitimer.  III.  L’inégalité de force ou de moyens que la nature donne à un 
homme par comparaison à un autre, ne constitue pas une différence de droits. C’est un avan-
tage pour travailler plus efficacement à sa propre félicité, mais sans nuire à l’existence et à la 
liberté de personne.  Si l’inégalité de moyens constituait une différence de droits, le faible au-
rait celui de recourir à la ruse contre le fort. L’existence humaine serait un chaos horrible de 
craintes, de violences et de perfidies, destructif de toute félicité générale et particulière.  IV. 
Ils se fortifient par la religion.  L’ordre de la nature, la paix du juste, le remords du méchant, la 
tradition de nos pères, tout témoigne qu’il existe un Dieu vengeur du crime, et rémunérateur 
de la justice et de la vertu.  Cette vérité donne un appui immuable, éternel et sacré aux droits 
de l’homme.  La religion étend, fortifie et développe cette vérité féconde, et tout homme de 
bien doit la professer.  V.  Liberté de l’homme.  La liberté consiste en l’usage plein et illimité 
de toutes ses facultés, sans nuire à la vie et à un semblable usage des facultés de personne. 
VI.  Le droit à la vie et à la liberté emportent le droit constant et absolu de les défendre de 
tous ses moyens et de toute sa force, lorsqu’elles sont attaquées.  VII. Propriété.  Le travail 
est un exercice de la liberté; la propriété est la conséquence du travail. Ainsi la propriété est 
un droit inhérent à la liberté elle-même.  VIII.  Conventions.  Les échanges, les dons, les con-
ventions enfin sont une suite de la propriété.  IX. Limites de  la propriété.  La propriété des 
choses est seule dans le commerce.  Ainsi, aucune convention ne peut être exécutée que sur 
Ses biens et non sur les personnes, hors les cas spécialement déterminés par la loi, où l’in-
fidélité à un engagement, devient une sorte de délit public.  X.  La propriété ne doit empêch-
er personne de subsister. Ainsi, tout homme doit trouver à vivre par son travail. Tout homme 
ne pouvant travailler, doit être secouru.  XI. Droits du Citoyen. L’homme en Société.  Toute as-
sociation personnelle, politique ou privée, doit être l’effet du vœu libre et constant des mem-
bres qui la composent.  Autrement ce serait un asservissement, non une Société.  XII.  L’état 
de conquête est un état violent qui ne produit aucun droit, avant sa transformation en ordre 
social.  XIII.  Toute association politique est formée pour la protection égale et commune de 
la vie, la liberté et la propriété de tous les Membres qui la composent.  Il est absurde de sup-
poser que des êtres intelligents s’associent pour l’avantage des uns au désavantage des au-
tres.  Ainsi, toute distinction, toute exception, tout privilège, tout attribut particulier, quel qu’il 
soit, sont nuls et abusifs, hors le simple témoignage de services rendus à la Patrie.  XIV. Orig-
ine et formation des Lois.   La Société est seule juge des Lois ou des règles qui lui convien-
nent pour remplir son objet. Ainsi,  toutes  les  Lois  doivent  être l’ouvrage  des Membres de 
la Société, ou, si elle est trop nombreuse, celui de leurs Représentants librement constitués. 
XV.  Pour que les Représentants n’abusent pas du pouvoir législatif qui leur est confié, ils 
doivent rentrer dans l’état privé après l’avoir exercé, et la représentation doit être bornée à un 
temps court et déterminé.  XVI. Essence des Lois.  Les Lois doivent être les mêmes pour 
tous. Toutes doivent avoir un caractère certain et évident d’utilité générale.  Les Lois pénales 
doivent être proportionnées aux crimes, douces plutôt que rigoureuses.  Elles ne doivent au-
toriser l’emprisonnement que dans les cas où elles infligent une peine corporelle.  XVII.  Le 
passé n’ayant pu se diriger par des règles qui n’existaient pas, il suit qu’aucune loi ne peut 
avoir d’effet rétroactif.  XVIII. Soumission aux Lois.  Les lois régulièrement constituées et 
émanées du corps social, sont d’obligation étroite et littérale pour chaque membre de la so-
ciété, sans distinction, exception ni restriction.  Elles subsistent en pleine vigueur, jusqu’à ce 
qu’elles soient expressément révoquées, changées ou modifiées dans la même forme pres-
crite pour leur établissement.  Elles ne peuvent être enfreintes, sans violer le pacte social et 
livrer justement le réfractaire à toute la force et toute la vindicte publiques.  XIX. Origine 
 et essence du Gouvernement.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-
dedans, nécessitent l’établissement d’une force publique, soumise elle-même aux Lois qui 
en déterminent l’établissement et l’étendue.  XX.   Quoique la formation des Lois appartienne 
essentiellement et entièrement au Corps Social, il est avantageux, pour leur exécution, que 
le Pouvoir exécutif, une fois constitué, y soit associé, pour qu’il exécute avec plus de zèle et 
de fidélité, ce qu’il a spécialement approuvé lui-même.  XXI. Pouvoir judiciaire.  L’application 
des peines prononcées par les Lois, la décision particulière des questions d’intérêt qui 
s’élèvent entre les Citoyens, nécessitent l’établissement d’Officiers judiciaires.  Ces Officiers 
doivent essentiellement avoir la confiance des personnes à qui ils ont à rendre la justice.  Ain-
si ils doivent être élus par les Peuples de leur ressort, et la Législation doit s’occuper atten-
tivement à former des Candidats dignes de leur confiance.  XXII.  L’Office du Juge est restre-
int à la simple application de la Loi; il ne peut la dissimuler, la suppléer, la modifier ni ne 
l’étendre en aucun cas, sans prévarication.  Là où la Loi se tait, il n’y a délit ni matière à de-
mande : le Juge est sans fonctions comme sans pouvoir.  XXIII.  La base essentielle de tout 
jugement est que toute Partie intéressée soit pleinement entendue et reçue à contredire tout 
ce qu’on lui oppose.  Ainsi, toute pièce doit être produite; toute personne a droit de s’étayer 
de Conseils; tout accusé a droit à la confrontation personnelle des témoins qui lui sont op-
posés; tout accusé et tout défendeur ont droit d’en produire à leur décharge.  Tout défaillant 
doit être reçu à purger sa demeure dans un délai déterminé en matière civile, et dans tous les 
temps en matière criminelle.  XXIV.  Dans tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la 
déclaration spéciale du délit ou de la contravention à la Loi doit précéder l’application de la 
peine qu’elle prononce.  XXV.  La vérification d’un fait étant à la portée de tous les esprits et 
du ressort de toutes les consciences droites, il est avantageux à l’égalité sociale, que dans 
tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la contravention soit reconnue et déclarée 
par des Jurés ou Prudhommes nommés et assermentés par les Juges, parmi les Pairs de 
l’accusé.  Il importe à la sûreté des accusés qu’ils puissent facilement récuser les Jurés qui 
leur seraient justement suspects; qu’ils exercent même des récusations limitées, purement 
volontaires.  XXVI.  Un fait ne pouvant pas être vrai pour un homme intègre et raisonnable, et 
n’être pas vrai pour un autre, les Jurés doivent se réunir à l’unanimité sur le crime ou l’inno-
cence de l’accusé, et exprimer cette unanimité dans leur déclaration.  XXVII.  Les Lois doivent 
strictement prescrire les formes nécessaires pour l’instruction des Jurés et des Juges en 
toute matière, ainsi que pour donner à leurs actes un caractère légal et authentique.  XXVIII. 
Tout jugement capital doit être public.   L’innocence comme le crime intéressent la Société 
toute entière.  XXIX.  Le pouvoir exécutif étant éminemment chargé de, l’exécution des lois, 
doit pouvoir annuler les Jugements qui y seraient contraires, mais sans se substituer jamais 
aux Juges contrevenants, et à la charge de renvoyer à d’autres Juges.  XXX.  Les préjugés ex-
istants de quelques Peuples, obligent d’exprimer que les peines ne notent que ceux à qui 
elles sont justement infligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches. 
XXXI. Préposés du Gouvernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, 
tous employés, tous préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de 
la Société. Nul ne l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous 
sont Mandataires médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartien-
nent. Tous lui doivent serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être in-
stitués sans nécessité. Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à 
l’importance des services. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de 
récompense extraordinaire, ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profes-
sion utile n’emporte dérogeance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un 
droit égal à tous les emplois. La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la 
préférence.  XXXIV.  Contribution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou 
leurs Représentants, sont seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ain-
si aucune levée extraordinaire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites 
que de leur consentement.  Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public 
sans son consentement particulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, 
il ne doit être contraint qu’à un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre so-
cial. Tous établissements publics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pou-
voir législatif doit constamment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins 
que les grandes réformes politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évi-
dentes, et avec une solennité plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
45_59  1. Tous les hommes naissent libres, et ils ne se réunissent en société que pour 
leur avantage commun.  2. Le but de toute association doit être de procurer aux individuels 
qui la composent, la plus grande somme de bonheur, de liberté et de sûreté.  3. Chaque as-
socié a un doit légal de participer, soit par lui-même, soit par ses représentants, à la forma-
tion des institutions qui doivent conduire à ce grand objet.  4. Tous les pouvoirs résident dans 
l’universalité des associés, et cet assemblage qu’on appelle peuple ou nation, est libre de les 
distribuer, de les confier de la manière qu’il juge convenable.  5. Le peuple a toujours le droit 
inaliénable et imprescriptible de modifier sa Constitution, de surveiller et de régler les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire.  6. Les lois doivent être uniformes, sans la plus légère dis-
tinction entre un citoyen et un autre citoyen ; elles doivent être claires et précises, afin d’être 
connues de tous.  7. Tout homme a droit aux secours de ses associés, et il se fait entre eux 
un échange continu de services.  8. Tout citoyen doit trouver une existence assurée, soit dans 
le revenu de ses propriétés, soit dans son travail et son industrie ; et si des infirmités ou des 
malheurs le réduisent à la misère, la société doit pourvoir à sa subsistance.  9. Tous les gen-
res d’industrie, tous les emplois de la société doivent être absolument libres.  10. Il doit être 
libre aux membres de l’association, mécontents de leur sort, d’en chercher ailleurs un plus 
doux, sans être exposés à aucune recherche fâcheuse et inquiétante.  11. La liberté des ci-
toyens doit être sacrée et ne doit avoir d’autres limites que celles fixées par les lois qu’ils ont 
consenties.  12. Chacun ne doit compte qu’à Dieu de ses opinions religieuses, et peut em-
brasser le culte que lui enseigne sa conscience, pourvu qu’il ne trouble point la tranquillité 
publique.  13. Chacun peut écrire ses pensées et les rendre publiques ; on ne doit pas plus 
gêner le développement des facultés physiques.  14. Nulle personne ne peut consentir à de-
venir l’esclave d’un autre, par quelque traité que ce soit.  15. Un citoyen ne doit être arrêté et 
détenu en captivité, que par le jugement d’un tribunal régulier, et dans tout délit qui n’est pas 
capital, il est juste de lui laisser la faculté d’offrir une caution pour sa délivrance ; il est égale-
ment juste qu’il ne soit pas privé de l’usage des moyens qui peuvent préparer et établir sa 
justification, et il ne doit jamais être jugé que par ses pairs.  16. Tous les sujets doivent avoir 
un accès égal auprès de tribunaux, pour obtenir la réparation des injures et des torts qu’ils 
éprouvent ; et la justice doit rendue promptement et sans frais.  17. Chaque citoyen doit jouir 
de sa propriété dans toute sa plénitude, et il ne peut en être privé lui-même, pour raison d’util-
ité publique, à moins qu’il n’en soit dédommagé d’une manière équitable.  18. Le gouverne-
ment ne pouvant se garantir des attaques du dehors, et maintenir la paix intérieure, ne pou-
vant protéger les personnes et les propriétés sans des dépenses publiques, tous les citoyens 
sont tenus de contribuer à ces dépenses, mais pour cela même ils ont le plus grand intérêt 
de les examiner, de les fixer, de veiller à leur emploi.  19. Le peuple a le droit incontestable de 
s’assembler pour le salut commun, quand bon lui semble ; de sanctionner ou de blâmer ce 
que ses représentants font en son nom.  </text>    
46_62  M. le comte de Mirabeau lit ensuite le projet de la déclaration des droits du com-
ité. Il est conçu en ces termes : Projet de déclaration des droits de l’homme en société. Les 
représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l’igno-
rance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics 
et de la corruption du gouvernement, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, 
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constam-
ment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et 
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant 
comparés avec le but de toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les 
réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, 
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, 
l’Assemblée nationale reconnaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes nais-
sent égaux et libres ; aucun d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses 
facultés naturelles ou acquises: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la con-
science même de celui qui l’exerce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment 
de ses semblables. 2. Tout corps politique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou 
tacite, par lequel chaque individu met en commun sa personne et ses facultés sous la su-
prême direction de la volonté générale, et en même temps le corps reçoit chaque individu 
comme portion. 3. Tous les pouvoirs auxquels une nation se soumet, émanant d’elle-même, 
nul corps, nul individu ne peut avoir d’autorité qui n’en dérive expressément. Toute associa-
tion politique a le droit inaliénable d’établir, de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-
dire, la forme de son gouvernement, la distribution et les bornes des différents pouvoirs qui 
le composent. 4. Le bien commun de tous, et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une 
classe d’hommes quelconque, est le principe et le but de toutes les associations politiques. 
Une nation ne doit donc reconnaître d’autres lois que celles qui ont été expressément ap-
prouvées et consenties par elle-même ou par ses représentants souvent renouvelés, légale-
ment élus, toujours existants, fréquemment assemblés, agissant librement selon les formes 
prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant l’expression de la volonté générale, doit être 
générale dans son objet, et tendre toujours à assurer à tous les citoyens la liberté, la propriété 
et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen consiste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu 
d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir faire, sans crainte de punition, tout usage 
de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et par conséquent à résister à l’oppression. 7. 
Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut être accusé que devant les tribunaux étab-
lis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, emprisonné que 3ans les cas où ces précautions 
sont nécessaires pour assurer la réparation ou la punition d’un délit, et selon les formes pre-
scrites par la loi: il doit être publiquement poursuivi, publiquement confronté, publiquement 
jugé. On ne peut lui infliger que des peines déterminées par la loi avant l’accusation; ces 
peines doivent toujours être graduées suivant la nature des délits, et enfin égales pour tous 
les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et même dans leur manifestation, le citoyen a 
le droit de les répandre parla parole, par l’écriture, mi l’impression, sous la réserve expresse 
de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. 
Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, 
sortir même de l’enceinte de l’Etat, à la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, 
sans attenter aux droits des citoyens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme 
légale, pour consulter sur la chose publique, pour donner des instructions à leurs mandata-
ires, ou pour demander le redressement de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, 
de posséder, de fabriquer, de faire le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et 
de disposer à son gré de ses propriétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette 
liberté pour l’intérêt général. 12. Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque per-
sonne que ce soit: le sacrifice n’en est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas 
d’une nécessité publique ; et alors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 
13. Tout citoyen sans distinction doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion 
de ses biens. 14. Toute contribution blesse les droits des hommes, si elle décourage le tra-
vail et l’industrie, si elle tend à exciter la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple 
ses moyens de subsistance. 15. La perception des revenus publics doit être assujettie à une 
comptabilité rigoureuse, à des règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables 
obtiennent prompte justice, et que les salaires des collecteurs des revenus soient stricte-
ment déterminés. 16. L’économie dans l’administration des dépenses publiques est d’un de-
voir rigoureux; le salaire des officiers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récom-
penses que pour de véritables services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés 
ou des distinctions; elle consiste en ce que tous les citoyens sont également obligés de se 
soumettre à la loi, et ont un droit égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont 
également admissibles à tous les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure 
de leurs talents et de leur capacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la légis-
lature; le nombre des troupes doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; 
elles doivent être toujours subordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mou-
vement relatif à la tranquillité intérieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la 
loi, connus du peuple, et responsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
47_60 ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déclaration des droits, par M. de Boislan-
dry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 1er. Tous les hommes sont libres et 
égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’honneur, la sécurité et la vie de tous les 
hommes sont également sacrés et ne doivent jamais être violés. Art. 3. Nul homme n’est 
plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété qu’un autre; tous les hommes 
doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même sécurité. Art. 4. Tout homme 
a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 5. Les droits de tous 
les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-mêmes ne peuvent 
pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est un pays de liberté, 
où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suffit d’y vivre pour être 
libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en richesses, en intelli-
gence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent devant la loi, 
qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 8. Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours publics. Art. 
9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La loi seule 
peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est libre de 
changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre 
d’employer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses in-
térêts. Nui genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît 
et comme il lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout 
du royaume à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, au-
cun art, aucune profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les 
privilèges exclusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont pré-
judiciables à l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges ex-
clusifs et doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sen-
timents ni de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de 
professer telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convena-
ble, pourvu qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté 
de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de 
communiquer aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débit-
er, de les faire circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à crain-
dre aucun abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte 
aux droits d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ou-
vertes ni interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, 
si ce n’est suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet 
rétroactif; toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, 
oppressive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuis-
ent à la liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus 
par la loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal pro-
noncé par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant 
à faire arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent 
être proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, 
aucune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un ci-
toyen, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi so-
lennellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme ar-
rêté en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que 
la prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera 
interrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
48_61 PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Constitution aurait vu le jour depuis 
trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont inspirées aux Imprimeurs, les nouveaux 
règlements de Police, et sans les longueurs éternelles de l’impression.  L’Auteur ne s’est 
déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail du Comité de Rédaction, où il a vain-
ement cherché les vues d’une saine politique, les principes d’une sage administration, et où 
les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il 
s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de prévenir, s’il se peut, la perte de tems 
qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’Assemblée Nationale, en se livrant à la dis-
cussion de petits points de législation, au lieu de s’occuper uniquement à poser les grandes 
bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamentales de l’État.  En développant les droits 
de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est 
étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Comité qui a lui-même provoqué le concours des 
lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire 
suspecter les vues du Législateur, en retardant l’époque de la félicité publique.  Les esprits 
ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au milieu de la carrière; ils la parcourront en 
entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on s’efforce de cacher. Long-tems étouffées 
par la tyrannie, défigurées par les sophistes soudoyés, et méconnues des Peuples; elles 
perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous les cœurs, et une seule voix élevée au 
milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. Puissent nos faibles efforts engager le 
Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à prévenir les commotions terribles que 
causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société doit à ses Membres malheureux.  PRO-
JET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Con-
stitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à la vérité. Les États-Généraux renferment 
dans leur sein des hommes du premier mérite : on y compte des Prélats éminents par leur 
sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distingués par leurs lumières, leurs vertus, leur 
patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés encore par leurs vues, leur génie, leur énergie, 
que par leur naissance; des Jurisconsultes célèbres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; 
des Orateurs qui brillent dans tous les genres, et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y 
compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes assez versés dans l’étude de la haute poli-
tique, pour déterminer la meilleure organisation d’une Monarchie, pour sentir le juste degré 
de puissance que l’on peut, sans danger, confier au Prince, régler la distribution des différents 
pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement une marche réglée, également éloignée 
des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-nous de l’aveugle confiance de l’impéri-
tie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est une science comme une autre; elle a 
des principes, des lois, des règles, des combinaisons variées à l’infini; elle demande une 
étude suivie, des réflexions profondes, de longues méditations. Mais nous ne faisons que de 
naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes instruits au jour la journée; à peine 
avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de l’homme et du Citoyen, sur les droits 
des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’organisation du Corps politique, le balance-
ment des pouvoirs, les rapports réciproques du Souverain et des sujets, etc.  Si Montesquieu 
et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de 
les  prier à genoux de lui donner une Constitution; et cette Constitution serait tout ce que le 
génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à 
ces grands hommes; mais je ne suis pas absolument neuf sur ces matières, et je puis répon-
dre de la droiture de mes vues, de la pureté de mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une 
plume plus habile que la mienne se chargeât de ce travail important. Trop justement alarmé 
de celui que le Comité de rédaction a commencé de faire paraître, pressé par les circonstanc-
es, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel 
hommage que je lui fais de mes faibles lumières, contribuer à son repos et à son bonheur. 
Toute association politique doit avoir pour but d’assurer les droits de ses membres. Pour les 
assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut s’acquérir qu’en méditant sur les rap-
ports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur leurs rapports avec les autres êtres 
du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque homme apporte au monde en naissant, 
des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se reproduire, le désir constant d’être heureux, 
et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment impérieux, auquel est attachée la con-
servation du genre humain; mais source féconde des querelles, des combats, des violences, 
des outrages, des meurtres, en un mot de tous les désordres qui paraissent troubler l’ordre 
de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la Société.  Des seuls besoins de l’homme 
dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours sensibles, il n’en est pas de même des 
derniers : pour les trouver, il faut les chercher, recherche si difficile, que les esprits les mieux 
cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. Essayons cependant de les développer. 
L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de la conserver, de la défendre, de la ren-
dre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour la défense, et de s’approprier tout ce 
qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa sûreté, à son bonheur.  Dès que 
l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par la Nature du soin de sa 
conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement usage de toutes 
ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté illimitée. 
Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout va bien, 
la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’arracher à 
un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, et plutôt 
que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Tirons le ride-
au sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on nous dise ce 
qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable.  Pour con-
server ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie même de 
ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’enchaîner, de 
massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et quelque outrage 
qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un penchant irrésistible, 
implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits naturels de 
l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque différence 
que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement des 
Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à im-
moler à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et 
chaque homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, 
ils l’ont tous pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessaire-
ment un état de guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, venge-
ance, oppression, trahison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables 
auxquels les hommes ont voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y par-
venir, il a donc fallu que chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux au-
tres, qu’il remît à la société ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le pro-
téger; qu’il renonçât à la possession commune des productions de la terre, pour en posséder 
une partie en propre, et qu’il sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance na-
turelle pour jouir des avantages qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est 
constant, par les témoignages de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont 
formé des associations, pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient 
celles des Romains, des Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, 
des Saxons, des Huns, et de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est 
pas moins constant, par les témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie 
a poussé les peuples à se soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté 
les oppresseurs à traiter avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la ca-
pitulation faite entre le Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire, que quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat 
se sont réunis pour établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, 
leur bonheur. Telle a été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, 
etc.  Quelles que soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul 
motif qui ait pu déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il 
est juste, le seul motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légi-
time de toute association politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun 
pourrait porter ses prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs. 
Ces droits dérivent de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant 
chaque individu à sacrifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable 
que tous les membres de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la 
dissoudre, tout acte de violence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance person-
nelle, tout moyen de nuire. Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la déci-
sion des lois; en un mot, qu’ils renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits 
civils.  Droits du Citoyen.  Les droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits 
naturels, contrebalancés par ceux des autres individus, et limités au point où ils commence-
raient à les blesser. Limités de la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent 
être chers à tous ses membres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que cha-
cun s’impose de respecter les droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens 
: c’est donc par le pacte social que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les 
hommes ayant reçu les mêmes droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans 
l’état social. Les droits civils comprennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment 
de sécurité contre toute oppression, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de 
toutes les facultés physiques et morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jou-
issance de ce qu’on possède.  Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État 
doivent, à raison des mêmes droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes 
avantages. Je dis à-peu-près, car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne 
saurait exister dans la société, et qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux 
différents individus des degrés différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’indus-
trie, d’activité et de force; conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, 
et d’acquérir les biens qui les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les for-
tunes que celle qui résulte de l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, 
ou du concours de quelques circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop 
grande inégalité, en fixant des limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une cer-
taine proportion entre les fortunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du 
pacte social, se réduisent presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible 
qu’il acquière des richesses; et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que 
végéter. Ainsi, tandis que le riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de 
toutes les douceurs de la vie; tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour 
être obéi; Se pauvre ne sent son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souf-
frances. Pour lui sont réservés les durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, 
dégoûtants, malsains, dangereux : pour lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. 
La liberté même qui nous console de tant de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire 
ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à couvert des coups d’autorité; et quelque révolution 
qui arrive dans l’Etat, il ne sent point diminuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, 
à un travail accablant. Enfin s’il lui revient quelque chose d’une meilleure administration, c’est 
de payer un peu moins cher le pain noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont 
le fruit du travail, de l’industrie, des talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les 
borner, la société doit à ceux de ses membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail 
suffit à peine à leurs besoins, une subsistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger 
convenablement, de quoi se soigner dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi 
élever leurs enfants. C’est le prix du sacrifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux 
productions de la terre, et de l’engagement qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs 
concitoyens. Mais si elle doit ces secours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui 
cherche à le rendre utile; elle n’en doit aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une so-
ciété où les fortunes sont très inégales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes 
le fruit de l’intrigue, du charlatanisme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rap-
ines; ceux qui regorgent de superflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du 
nécessaire.  Dans une société où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les 
plaisirs, des biens du pauvre, de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent 
également, qu’au moins une partie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage 
judicieux entre les citoyens qui manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société aban-
donne à sa misère et à son désespoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer 
à main armée des avantages qu’il n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute 
autorité qui s’y oppose est tyrannique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche 
assassin.  Enfin tout citoyen a droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur 
des Gouvernements.  De la Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution 
juste, sage et libre; et l’on conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses. 
Nulle société ne se forme que par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au 
moyen de certaine organisation. Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps 
politique; État lorsqu’on y joint l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps 
politique ne peut exister sans le pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le 
pouvoir de veiller à sa sûreté et de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et 
sans un revenu suffisant pour subvenir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé 
qu’autant qu’il l’est de manière à assurer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et 
à se défendre contre les entreprises de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes 
formes de Gouvernement : mais celle qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue 
de l’État.  Dans un grand État, la multiplicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le 
soin de sa propre défense exige aussi la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la 
forme du Gouvernement doit donc être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est in-
dépendant de toute puissance humaine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la lib-
erté illimitée que chacun de ses membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses 
membres, il ne peut exercer la Souveraineté que par la réunion de leurs volontés, que par 
leurs suffrages : les actes d’autorité qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il 
déploie s’appelle puissance législative. La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour 
conserver sa Souveraineté, elle doit conserver son indépendance. Ainsi la convocation de ses 
assemblées, le temps et le mode de les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y 
proposer une question, d’opiner, de statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de 
les promulguer, doivent dépendre d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un 
seul de ces articles, serait leur remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’in-
dépendance absolue de la Nation doit donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant 
que les lois passent à l’unanimité des suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; 
car il est alors dans le cas de chacun de ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce 
qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à la majorité des suffrages, les seules barrières 
devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais 
blesser; par cela même que les seules limites données à la liberté de l’homme en société, 
sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les droits des Citoyens sont plus sacrés encore que 
les lois fondamentales de l’État.  Comme le Souverain est composé de tous les membres de 
l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à lui seul appartient essentiellement l’autorité su-
prême, et de lui seul émanent tous les pouvoirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives. 
Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit 
être subordonné.  Quand il ne peut exercer par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce 
par ses Représentants.  Elle consiste en deux choses distinctes, mais inséparables; faire les 
lois et les maintenir : il faut donc qu’il y ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pou-
voir législatif, centre d’autorité d’où tout dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puis-
sance absolue et illimitée ne peut jamais résider que dans le corps du peuple, parce qu’elle 
est le résultat de la volonté générale, et que le peuple pris collectivement ne peut jamais vou-
loir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à ses Représentants, leur autorité doit toujours 
être limitée; autrement, maîtres absolus de l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les 
droits des citoyens, attaquer les lois fondamentales de l’État, renverser la Constitution et ré-
duire le peuple en servitude.  C’est donc un vice énorme de constitution de laisser aux 
Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui le limite doit donc être fondamentale. 
On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si longtemps agitée sur les pouvoirs impéra-
tifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses Députés, assurément : mais, après avoir 
une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois hors de leurs atteintes, il est à propos 
qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la félicité publique : sur tout le reste, elle 
doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus forte raison ne doit-elle jamais les en-
chaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la Constitution une fois achevée, les 
règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent d’abord avoir force de loi pendant 
un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après avoir reçu la sanction du Peuple. 
Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que par des Tribunaux institués par les 
représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom seul du Souverain.  Le pouvoir Ju-
diciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; connaître de la violation des lois 
qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou juger les coupables, connaître de l’in-
fraction des lois qui règlent les affaires particulières des Citoyens, ou juger leurs différends. 
La différence de ces fonctions exige qu’on les commette à divers Tribunaux, dont les uns s’oc-
cuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la jurisprudence civile.  Les lois sont le 
boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des Citoyens : mais les plus sages lois se-
raient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou l’intimé avaient à redouter l’igno-
rance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc que les lois soient justes, claires, 
précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les juges soient éclairés et intègres, 
et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout en matières criminelles, que les 
fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, de la sagesse, de l’intégrité, et 
qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre l’injustice des jugements. Que 
l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes de la prison soient ouvertes à ses 
parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un malfaiteur avant de l’avoir convaincu de 
crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux et de la terre.  Je n’observerai point 
ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action illicite, dont la simple preuve légale 
devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : ce serait anticiper sur le code civil. 
Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le coupable ne puisse jamais compter sur 
l’impunité, et que la même peine doit être infligée à tout délinquant : ce serait anticiper sur le 
code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est pas moins nécessaire à la défense de 
l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le Corps politique n’aurait ni action, ni vie. 
Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye à l’État pour subvenir aux frais du Gou-
vernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonnable, il est juste que tous les sujets sup-
portent leur part des charges publiques; c’est le prix de la sûreté de leur personne, de leur lib-
erté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot de tous les avantages qu’ils retirent 
du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un monstre dans l’ordre politique, à moins 
qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équivalent de ce qu’il lui doit en contributions di-
rectes.  Que la classe des contribuables comprenne tous les Citoyens indistinctement, à l’ex-
ception du Prince, et que chacun contribue proportionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que 
le nécessaire physique, ne pouvant rien en retrancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contri-
bution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc 
que sur le superflu des Citoyens que l’on peut asseoir directement des impôts.  Les impôts 
doivent porter sur trois objets distincts, sur les productions de la nature, sur les productions 
de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être assis sur les terres, sur les maisons et les 
marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent payer proportionnellement à leur rapport : ce 
qui suppose un cadastre où elles soient distinguées par leur qualité.  Les maisons doivent 
payer proportionnellement à leur commodité, à leur agrément, à leur magnificence, et à leurs 
accessoires; tels que cours, terrasses, parterres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, 
galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un autre cadastre.  Les marchandises doivent pay-
er proportionnellement à leur moindre utilité : ce qui suppose un tarif où les choses moins in-
dispensables le soient davantage, et où les choses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-
chargées.   Les personnes doivent payer proportionnellement à leurs rentes ou pensions, à 
leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui suppose un autre tarif.  Diverses causes acci-
dentelles peuvent faire qu’une terre de grand produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, 
tandis qu’une terre de petit produit rapporte beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans 
fouler les malheureux, les terres doivent être imposées par Provinces et par districts : ce sera 
aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de chaque District, et aux Communautés des Dis-
tricts à répartir la quotité de chaque Propriétaire, proportionnellement au produit des terres. 
Il y a telle année où non-seulement un Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune 
doit venir à son secours : c’est le cas de ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orag-
es et les torrents débordés, ou ruinés par l’intempérie des saisons.  Les marchandises im-
portées, objet du commerce extérieur, ne doivent payer qu’aux frontières où seront établies 
les douanes. Les marchandises, objet du commerce intérieur doivent payer; les unes par les 
mains du manufacturier, lors de la livraison; les autres par les mains du consommateur : mais 
ces derniers droits rentrent dans ceux sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ou-
vrier, et artisan sans ouvrier, ne payera aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand 
payera une capitation proportionnelle au nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son com-
merce, à la grandeur de ses gains.  Tout rentier payera une capitation proportionnelle au train 
de sa maison. Un seul domestique sera imposé légèrement, deux domestiques payeront le 
quadruple; trois l’octuple, et ainsi proportionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; 
deux chevaux payeront le quadruple; trois l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un im-
pôt modéré. Une voiture de ville, un impôt double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux vo-
itures payeront le quadruple d’une seule de même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette 
partie de législation, qui a trait aux Finances, demande des détails infinis, et dans un plan de 
Constitution, on ne peut indiquer que des rapports généraux.  Des Ministres de la Religion. 
Tous les Peuples de la terre ont une Religion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les en-
chaîner.  C’est du ciel que chaque Religion prétend tirer son origine; et sans doute le Chris-
tianisme a des titres dont aucune autre ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres étab-
lissent sa vérité sur des preuves qui ne sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a 
reçu la foi, qui s’applique ses douces consolations, et qui a le courage de se dévouer à la 
misère dans cette vie, pour jouir de la béatitude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est 
de droit civil, et nul Citoyen ne doit être recherché que pour avoir troublé un culte établi.  La 
société doit tolérer toutes les Religions, excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéis-
sance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à faire des esclaves; il attaque le pacte social, et 
détruit le corps politique; ses Apôtres doivent donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à 
ce point, si même le législateur ne leur en impose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est 
point liée au système social : mais ses Ministres sont dans la société; ils en sont membres; 
ils sont très-nombreux; et d’autant plus nombreux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en 
hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par une vaine pompe, de se faire de la crédulité des 
peuples un riche patrimoine; de vivre dans l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consom-
mer le bien des pauvres au sein du faste et des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de 
la raison se sont dissipées les ténèbres mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite 
a achevé de détruire l’illusion, et aujourd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. 
A l’approche de leur chute, la prudence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de 
chercher à regagner la vénération des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une 
vie édifiante, par des mœurs austères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et 
ils n’ont pas honte de réclamer les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé 
sous la foi du Gouvernement, et les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moy-
en de subsister.  Le moment est enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler 
le haut Clergé à l’esprit de son institution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs 
biens, qu’il dissipe si honteusement.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disci-
ples de Jésus; ils doivent aux Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de 
l’amour au travail, de la frugalité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, 
de la patience, de la résignation: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent préten-
dre qu’au simple nécessaire. Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes 
les Communautés religieuses, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des 
Prélats, des Abbés Commendataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de 
Curés, abolition totale de la simonie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Re-
ligion : voilà ce que la sagesse et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Na-
tion attend de ses Députés.  Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans 
l’Etat, mais une classe de Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former 
des assemblées particulières que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles 
et aux fidèles seuls de nommer leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les 
Ministres; et qui prétendrait mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous 
quelque dénomination que s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans 
chaque Paroisse par les suffrages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primi-
tive Eglise, et c’est le vœu de la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des 
droits du Citoyen; parlons de ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs 
à remplir; uniquement mû par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses pen-
chants.  Dans l’état de société, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement récip-
roque entre tous les membres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit 
respecter les leurs à son tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société 
et chacun de ses membres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir 
à maintenir l’ordre qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance 
aux lois, révérence au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide 
aux opprimés, bienveillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
Figure 15  /   
‘Ant scribble’. Overall view of drafts.
Figure 16  /   
Draft view of Article I.
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Figure 17  /   
Single ‘Ant scribble’ compared.
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Figure 17 (Continued)  /   
Single ‘Ant scribble’ compared.
PAPER 07 PAGE 15
SMT VOLUME 13 AUGUST 2015
These visualisations prioritize the seventeen  
Articles. Even though the drafts are represented in 
each Article view, they are always in the context of  
the Article to which they refer. The primary frame  
is the Article. 
The next visualisation privileges the draft’s 
authors. It enables us to see varied levels of authorial 
contribution to the final Déclaration. For example, 
Arnaud Gouges-Cartou refers to thirteen of the final 
seventeen Articles, whereas Jean Gabriel Gallot’s draft 
only referred to one Article (Article II) (highlighted in 
Figure 18). This reframing gives the historians another 
way to view the drafts—that is from the perspective of 
the author not the articles.
It is important to note that, whilst these visualisa-
tions have started to evidence the ideas that formed 
the final Articles, the drafts are only one aspect of the 
source material. In order to more wholly account for 
the Déclaration’s creation, we have had to turn to the 
National Assembly debates. These documents record 
the discussions that ultimately shaped the final  
Articles. They begin to pick up the process by which 
each Article was proposed, amended, contested  
and voted on. By recording the machinations of the  
National Assembly another layer of understanding  
is added. These experiments form the second stage  
of our research, which is necessary to give a more  
complete picture of the Déclaration’s creation.




1_15 un provencal. Je me bornerai à vous offrir le tableau des droits qui vous appartien-
nent en qua-lité d’homme; de ces droits antérieurs et supérieurs à toutes conventions; 
de ces droits inaliénables, imprescriptibles, qu’il est absurde de subordonner à des ti-
tres écrits; de ces droits, base commune, base éternelle de toute association politique. 
[…] ils sont tels que les exige impérieusement le pays que vous habitez, et les que sans eux 
il est impossible à l’espèce humaine, sous aucun climat, de conserver sa di-gnité, de se per-
fectionner, de jouir tranquillement des faveurs de la nature. I Tous les hommes sont libres et 
égaux. II Tout pouvoir étant émané du peuple, les différens magistrats ou officiers du gou-
vernement, revêtus d’une autorité quelconque législa-tive, exécutive ou judiciaire, lui doivent 
compte dans tous les temps. III Le peuple pour le bonheur de qui le gouvernement est in-
stitué a le droit inaliénable de le réfor-mer, de le corriger, ou de le changer totalement lorsque 
son bonheur l’exige. IV Le peuple a le droit de remplir les emplois vacants par des élections 
et des nominations régulières, et de faire rentrer ses officiers publics dans la vie privée, à cer-
taines époques. V Toutes les élections doivent être libres, et tout homme donnant une preuve 
suffisante d’un intérêt permanent, et de l’attachement qui en est la suite, a droit à élire les 
officiers et à être élu pour les emplois publics. VI Le peuple a droit de s’assembler pour con-
sulter sur le bien commun. Il a droit de donner des instructions à ses représentants, et de 
requérir du corps législatif, par des adresses ou des remon-trances, le redressement des 
torts qui lui ont été faits, et le soulagement des maux qu’il souffre. VII La liberté des délibéra-
tions dans les assemblées est si essentielle, qu’aucun des discours qui s’y sont tenus, ne 
doit servir de prétexte à aucune action ou plainte dans aucune Cour. VIII Une longue stabilité 
dans les premiers départe-ments de la puissance exécutive, ou dans les premiers départe-
ments de la puissance exécutive, ou dans les emplois de manutention des deniers, est dan-
gereuse pour la liberté ; le changement périodique des membres de ce département est tout-
à-fait nécessaire. IX Aucune personne ne doit exercer, à la fois, plus d’un emploi lucratif. X 
Pour que les lois gouvernent et non les hommes, il faut que les départements législa-tifs, ex-
écutifs et judiciaires soient totalement séparés. XI Le droit de suspendre les lois ou d’en ar-
rêter l’exécution, ou même de les annuler, ne peut être exercé que par le pouvoir législatif. 
XII Un peuple ne peut conserver un gouvernement libre que par une adhésion ferme et con-
stant aux règles de la justice, de la modération, de la tem-pérance, de l’économie, de la vertu, 
et par un recours fréquent à ses principes fon-damentaux. XIII Le peuple a droit d’avoir et de 
porter des armes pour la défense commune. XIV Une milice bien réglée est la défense con-
venable, naturelle et sûre d’une gouvernement libre. XV Des armées toujours sur pied sont 
dangereuses pour la liberté, il ne doit être levé ni entretenu de troupes, sans le consente-
ment du corps lé-gislatif ; il faut aussi que le pouvoir militaire soit toujours sévèrement subor-
donné à l’autorité civile. XVI Aucune partie de la propriété d’un individu ne peut avec justice lui 
être enlevée ou être appliquée à des usages publics, sans son propre consentement, ou celui 
de corps qui représente le peuple. XVII Tout citoyen doit obtenir justice promptement, gratu-
itement, complettement. XVIII Aucun citoyen ne doit être exilé ou privé de la vie, de la liberté, 
ou de ses biens, que par un jugement authentique. XIX Tout citoyen gêné dans l’exercice de 
sa liberté, a droit de s’informer de la nature de l’obstacle qu’il éprouve, de l’écarter, s’il est il-
légitime, et d’obtenir une prompte répa-ration. XX Tout citoyen a droit d’être à l’abri de toutes 
recherches et de toutes saisies de sa personne, de ses maisons, de ses papiers, de ses pos-
sessions. XXI Il faut que les officiers des Cours suprêmes de judicature ayent un salaire hon-
orable et qu’ils soient maintenus dans leurs offices aussi longtemps qu’ils ne donnent au-
cun sujet de plainte légale. XXII Quant aux poursuites criminelles, la vérification des faits 
dans le voisinage des lieux où ils se sont passés, est de la plus grande importance pour 
la sû-reté de la vie, la liberté et de la propriété des citoyens. XXIII Les substitutions per-
pé-tuelles et les privilèges exclusifs sont odieux, contraires à l’esprit d’un gouvernement libre 
et aux principes du commerce. XXIV Aucune classe, aucune association d’hommes ne pou-
vant avoir de privilèges exclusifs que pour des services rendus à l’État, et les titres n’étant 
point héréditaires par leur essence, l’idée d’un homme né magistrat, législateur or général, 
est absurde et contre nature. XXV Il faut admettre tous les cultes. XXVI La liberté de la presse 
doit être inviolablement maintenue. 
2_17 un premier projet de la declaration de lafayette. La nature a fait les hommes égaux, 
et les distinctions entre eux nécessitées par la monarchie, ont pour base, et doivent avoir 
pour mesure l’utilité générale. Les droits de l’homme assurent sa propriété, sa liberté, 
son honneur, sa vie; nulle atteinte ne peut y être portée qu’en vertu de lois consenties 
par lui, ou ses représentants, anté-rieurement promulguées, et appliquées par un tri-
bunal égal. Toute souveraineté ré-side essentiellement dans la nation. Le gouvernement se 
divise en trois pouvoirs, le Législatif qui doit être principalement exercé par une assemblée 
représentative nom-breuse, librement et fréquemment élue; l’Executif, qui appartient unique-
ment au roi, dont la personne est sacrée et les ministres responsables; le Judiciaire qui doit 
être confié à des tribunaux dont la seule fonction soit de garder le dépôt des lois, et de les 
appliquer littéralement aux causes qui leur sont soumises, et dont l’organisation et le régime 
assurent aux juges leur indépendance, au public leur impartialité, aux parties les moyens de 
justification, et une distribution facile de la justice. L’impôt doit être consenti pour un terme 
court, et proportionne aux vrais besoins dans l’octroi, et aux vraies facultés dans la réparti-
tion. Le commandement des troupes appartient au roi seul, et leur obéissance n’a de bornes 
que celles qui garantissent la liberté publique. L’homme doué de la voix et de la pensée ne 
peut être molesté ni pour ses opinions, ni pour la communication de ses idées, à moins qu’il 
n’ait violé l’ordre social ou l’hon-neur particulier, auquel cas il est soumis à la loi. Et comme le 
progrès des lumières et l’introduction des abus nécessitent de tems en tems une révision de 
la constitution, il doit être indiqué pour des époques éloignées mais fixes, une convocation 
de députés dont le seul objet soit de réintégrer la nation dans tous ses droits en la mettant 
à même de reformer son gouvernement. Principes généraux relatifs à un état politique. Art. 
1. Point de distinction arbitraire entre les citoyens, ni noblesse, ni pouvoir, ni charge héréd-
itaire. Art. 2. Le droit d’élire le corps des représentants doit résider dans les propriétaires du 
territoire : ainsi les citoyens qui possèdent un certain revenu en fonds de terre jouiraient ex-
clusivement du droit de cité. Art. 3. L’état doit être homo-gène, avoir une unité parfaite dans 
toutes ses parties, même constitution, et même législation, et ne doit point avoir des sujets. 
Art. 4. L’état ne doit point avoir d’alliance avec des nations étrangères, excepté en tems de 
guerre. Art. 5. Le code civil, crimi-nel, ainsi que toutes les institutions quelconques doivent 
être conformes à la justice universelle. Art. 6. Tout le corps des citoyens doit être formé en 
milice. Art. 7. La li-berté religieuse en entier. Art. 8. La liberté entière de l’industrie et du com-
merce. Art. 9. La liberté de la presse. Art. 10. La loi de habeas corpus. Art. 11. Les juge-
ments par jurés. Art. 12. L’impôt territorial unique. Art. 13. Les biens des parents doivent se 
par-tager également entre les enfants. Art. 14. Point de substitutions. Art. 15. Le divorce, ou 
dissolution du contrat de mariage.
3_18 le duc d’orleans dans la bataille des elections generaux l’instruction de laclos et les de-
liberations sieyes. Pour les Personnes chargées de ma Procuration aux Assemblées de Bailli-
age re-lative aux États-Généraux. Mon intention est que mes Procureurs-fondés portent par-
tout le même esprit dans les différents Bailliages où ils me représenteront; qu’ils y prennent 
mes intérêts, et y soutiennent mon opinion, ainsi que je le ferais, si j’y étais moi-même. En 
conséquence, j’entends qu’en acceptant ma Procuration, ils se regar-dent comme engagés 
d’honneur : Premièrement, à déclarer aux Bailliages que le Gouvernement ne peut les gêner 
en rien dans ce qui concerne le choix des Députés aux Etats-Généraux; que les Bailliages ont 
dans tous les Actes émanés des Trois Ordres, et relatifs à la convocation des Etats Généraux, 
une autorité locale, semblable à celle qu’ont les Etats-Généraux eux-mêmes pour la totalité 
du Royaume, et que les-dits Bailliages doivent se conduire plutôt d’après ce que le bien 
général pourra leur prescrire, que d’après le règlement qui leur a été envoyé, le Roi de France 
n’ayant ja-mais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leur Lettre de Convocation. 2. 
A donner leur voix aux Personnes que je leur désignerai pour l’élection des Députés aux 
Etats-Généraux. 3. A faire tous leurs efforts pour faire insérer dans les cahiers des Bailliages 
les articles ci-après. Article premier. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français. 
Cette liberté comprend, 1. la liberté de vivre où l’on veut; celle d’al-ler, de venir, de demeurer 
où il plaît, sans aucun empêchement, soit dans, soit hors le Royaume, et sans qu’il soit beso-
in de Permission, Passeport, Certificat, ou autres formalités tendantes à gêner la liberté des 
Citoyens. 2. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un dé-
cret décerné par les Juges ordinaires. 3. Que dans le cas où les Etats-Généraux jugeraient 
que l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute 
personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses Juges 
naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court 
délai; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, 
excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine cor-
porelle. 4. Il sera défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à Justice, soit 
Officier, Soldat, Exempt ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun Citoyen, en vertu de quelque 
ordre que ce puisse être, sous peine de mort, ou au moins de punition corporelle, le tout 
ainsi qu’il sera décidé aux Etats-Généraux. 5. Que toute Personne qui aura sollicité ou signé 
tout ordre semblable, ou favorisé son exécution, pourra être prise à partie par-devant les 
Juges ordinaires, non-seulement pour y être condamnée en des dommages et intérêts, mais 
encore pour être punie corporelle-ment, et ainsi qu’il sera décidé. Art. II. La liberté de publier 
ses opinions, faisant partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre 
quand sa pensée est es-clave; la liberté de la Presse sera accordée indéfiniment, sauf les 
réserves qui pour-ront être faites par les Etats Généraux. Art. III. Le respect le plus absolu 
pour toute Lettre confiée à la poste, sera pareillement ordonné; on prendra les moyens les 
plus sûrs d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Art. IV. Tout droit de propriété sera invio-la-
ble, et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédom-
magé au plus haut prix et sans délai. Art. V. Nul impôt ne sera légal et ne pour-ra être perçu 
qu’autant qu’il aura été consenti par la Nation dans l’Assemblée des Etats-Généraux, et les-
dits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue 
des Etats-Généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt 
cesserait. Art. VI. Le retour périodique des Etats-Généraux sera fixé à un terme court, et dans 
le cas d’un changement de Règne ou celui d’une Régence, ils seront assemblés extraordi-
nairement dans un délai de six semaines ou deux mois; on ne négligera aucun moyen propre 
à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. VII. Les Ministres seront compt-
ables aux Etats-Généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables 
auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux Lois du Royaume. Art. VIII. La 
dette de l’Etat sera consolidée. Art. IX. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’éten-
due de la dette Nationale et après avoir vérifié et réglé les Dépenses de l’Etat. Art. X. L’impôt 
consenti sera généralement et également réparti. Art. XI. On s’occupera de la réforme de la 
Législation civile et criminelle. Art. XII. On demandera l’établissement du Divorce, comme le 
seul moyen d’éviter le malheur et le scandale des unions mal assorties et des séparations. 
Art. XIII. On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des Lois du Royaume, en 
sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Art. XIV. 
On invitera les Députés aux Etats-Généraux à ne prendre aucune Délibération sur les affaires 
du Royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et à ne consentir à l’impôt 
qu’après que les Lois constitutives de l’Etat auront été fixées. DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
POUR LES ASSEMBLÉES DE BAILLIAGES. PREMIÈRE CLASSE. Délibération de l’As-
sem-blée sur elle-même. Il est vraisemblable que les Trois Ordres ne délibéreront point en 
commun, du moins dans la presque totalité des Bailliages. Par une inconséquence digne des 
lumières, qui, de tout tems, ont éclairé le Ministère, il a marqué d’une part le désir de réunir 
les Trois Ordres pour faire délibérer par tête, et de l’autre il réduit les Elec-teurs du Tiers-Etat 
à deux cens au plus, tandis que la Noblesse et le Clergé pourront fournir un nombre indéfini 
d’Electeurs : il est clair que le troisième Ordre, le supposât-on disposé d’ailleurs à s’unir, ne 
voudra point voter en commun avec un nombre d’Opinants des deux Premiers Ordres qui 
surpasserait le sien. Ainsi chaque Ordre fe-ra ses affaires à part. Je ne m’occupe ici que de la 
Chambre du Tiers. Une Constitu-tion à donner à vingt-cinq millions deux cens mille Individus, 
doit être l’ouvrage des Représentants de vingt-cinq millions d’entre eux. C’est au Tiers à 
rendre la liberté à la Nation, de concert avec les deux autres Ordres, s’ils se montrent dignes 
d’un si grand bienfait, ou malgré la Noblesse et le Clergé, s’il ne se trouve dans ces deux 
Classes que des intentions dépravées par l’intérêt de Corps. Les Délibérations véritablement 
importantes seront celles de l’Ordre du Tiers; s’il reste séparé, lui seul n’a que l’inté-rêt 
général en vue; lui seul peut se regarder comme dépositaire des Pouvoirs de la Nation; le 
Tiers-Etat sent qu’il va être chargé des destinées nationales. Ce sentiment le guidera 
d’avance même dans les simples Délibérations de Bailliage. Au surplus, le Clergé et la No-
blesse peuvent s’approprier la plus grande partie des vues que nous al-lons indiquer. 
Cinquième Délibération. Sur la non réunion des Ordres. Arrêté : qu’il est, sans doute, dans les 
bons principes de faire élire la Députation universelle par la généralité des Electeurs, sans 
distinction d’Ordres; puisque, si la mission de chaque Représentant ne vient pas de tous, on 
ne peut pas dire que chaque Député soit re-présentant de tous, sans distinction d’Ordres. 
Mais le Tiers ne peut consentir à une réunion qui ne serait qu’apparente, tant que l’on ne 
commencera point par abolir les injustes inégalités qui séparent les Privilégiés des non-Priv-
ilégiés. La confusion ou l’al-liance des Ordres, désirable par tous les amis de la Nation, ne 
l’est cependant, et ne peut être effectuée que sur les principes suivants : 1. Qu’auparavant, 
tous les privi-lèges qui divisent les Ordres, seront révoqués; il est absurde que la loi, ouvrage 
de la volonté commune, instrument créé et établi pour la protection commune, se change en 
instrument de faveur, distribuant aux uns des préférences aux dépens des autres. Le vérita-
ble Législateur n’oubliera pas, sans doute, que, loin de faire naître des inéga-lités factices, 
parmi les Citoyens, il est chargé au contraire d’empêcher les trop mau-vais effets des inégal-
ités naturelles; que, loin d’affaiblir la faiblesse, et de fortifier la force, il doit garantir la faiblesse 
qu’elle ne sera point dominée par la force, et assurer à chaque Citoyen la liberté de disposer 
à son gré de sa personne et de sa propriété. 2. Comme les Privilèges ne sont pas moins in-
justes et moins odieux dans les droits poli-tiques que dans les droits civils, le Tiers ne peut 
point voter en commun, avec des Ci-toyens dont l’influence sur la formation de la loi, contin-
uerait à être plus rapprochée et infiniment plus considérable que la sienne; il ne lui appartient 
point de reconnaître et de consacrer, par une démarche imprudente, la monstrueuse dispro-
portion qui s’est glissée, à cet égard, dans des temps malheureux, entre l’Homme Noble, et 
celui de l’Ordre Commun. Ce n’est pas au Tiers à professer que la minorité puisse jamais être 
substituée aux droits de la pluralité, et que la loi commune doive être formée contre l’intérêt 
commun en faveur de l’intérêt de Corps. Ce n’est qu’improprement que le Tiers est appelle 
un Ordre; il est la Nation, il n’a point d’intérêt de Corps à défendre; son unique objet est l’in-
térêt National. Le Tiers-Etat, ou plutôt la Nation ne demande pas mieux que de faire de l’en-
semble des Citoyens un seul Corps social; mais il faut auparavant que la loi, devenue plus 
éclairée et plus juste, laisse à tous les Membres de la Société les mêmes droit civils et poli-
tiques. SECONDE CLASSE Délibérations concernant les Besoins publics. Pour mettre l’ordre 
dans le Procès-Verbal, et une sorte de rang proportionné à l’importance des objets qui doivent 
être discutés dans l’Assemblée, on divisera la matière en plusieurs parties. La Noblesse et le 
Clergé peuvent la diviser en trois. Besoins de l’État; Besoins du Bailliage; Besoins de l’Ordre. 
Le Tiers peut ne traiter que les deux premières parties, et il n’appartient qu’à lui de confondre 
les besoins de son Ordre avec ceux de l’Etat ou de la Nation. PREMIÈRE PARTIE. Besoins 
communs. Observation. Ce serait une folie d’espérer que les Etats-Généraux pussent, à leur 
première tenue, s’occuper efficacement de tous les besoins publics et de l’universalité des 
demandes particulières qui y seront portées par les Députés. Mille raisons assez générale-
ment senties nous prouvent aujourd’hui que l’Assemblée Nationale doit, à sa première ses-
sion, se réduire à ne faire que le moins possible, c’est-dire, il faut qu’elle ait la sagesse de se 
borner aux soins véritablement pressants, à ceux qu’il n’est pas possible de différer. A cette 
vue de bonne politique, joignons-en d’autres. Le Tiers-Etat qui dans ce moment attire et doit 
attirer toute l’at-tention, parce que c’est lui qui représente la France, que c’est lui qui a le plus 
de de-mandes à former, et qu’il est le plus intéressé à la restauration nationale, le Tiers-Etat 
a deux grands objets à remplir. 1. Il désire en commun avec les deux autres Ordres, de 
li-miter toutes les parties du Pouvoir exécutif; car aucun pouvoir ne peut être arbitraire : tous 
doivent connaître des limites, ou ce sont des monstres en politique. 2. Après avoir garanti la 
Nation contre les abus du pouvoir Ministériel, le Tiers doit avoir pour objet de la défendre 
contre les Privilèges. Au fond, le despotisme des Ministres est moins fâcheux pour le Peuple 
que le despotisme des Aristocrates. Si donc j’intervertis l’ordre de ces deux questions, ce 
n’est que parce que le Tiers, à mon avis, risquerait de plonger la France dans une situation 
affreuse, du moins pour quelque temps, s’il ne suivait la marche que nous traçons ici. Il 
songera donc d’abord aux besoins publics, d’un intérêt commun aux Trois Ordres; tous en-
semble commenceront par attaquer ce qu’ils peuvent appeler l’ennemi commun; c’est-à-dire 
l’illimitation du Pouvoir exécutif; ils assureront la liberté individuelle; ils se saisiront de toutes 
les parties de l’Adminis-tration des finances; ils créeront une Constitution, ils y attacheront 
inséparablement la force pécuniaire, etc. Tels sont les objets que j’appelle d’un besoin pres-
sant; il est clair qu’excepté pour les développements de la Constitution, il n’y a rien dans cette 
suite d’opérations qui ne doive être recherché et prouvé avec la même ardeur par les Trois 
Ordres à la fois, et qu’ainsi nous pouvons espérer de retirer quelque fruit de la première tenue 
des Etats-Généraux. Mais en se bornant à statuer ce qu’il y a de plus essentiel et de plus 
urgent, l’Assemblée Nationale ne se refusera point à accueillir toutes les plaintes, toutes les 
demandes, etc. Elle déclarera qu’elle se propose, dans les Sessions suivantes, de les prendre 
toutes en considération, mais, ajoutera-t-elle, sur une multitude d’objets aussi importants 
que difficiles, et pour lesquels indépen-damment du temps, il faut se procurer des instruc-
tions et des renseignements justes : il paraît juste et convenable de consulter les Peuples. 
Première Division. Sur la liber-té et les formes de l’Assemblée Nationale. Premières Délibéra-
tions : sur l’élection du Pré-sident et pour inviter les Etats-Généraux à s’assurer toute liberté 
dans l’exercice du Pouvoir Législatif. Arrêté : que le Pouvoir Législatif résidant essentielle-
ment dans la volonté Nationale, il doit être exercé par le Corps des Représentants de la Na-
tion. Ar-rêté que pour s’assurer toute liberté à leur première tenue, les Etats-Généraux ne 
peu-vent mieux faire que de supprimer tous les Impôts, comme étant illégaux, et de les re-
créer tout de suite provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de l’Assemblée, attendu qu’elle 
veut statuer de nouveau sur ce grand objet avant sa première séparation. De cette sorte, elle 
se garantira du danger d’une dissolution involontaire; elle pourra se li-vrer sans crainte à tout 
ce qui lui paraîtrait exiger les affaires nationales, et ce n’est que quand elle le jugera à propos 
qu’elle clora sa première Cession par le vote des Impôts, lequel ne doit jamais être que la 
dernière opération. Troisième Délibération; sur la permanence, la police et la forme de l’As-
semblée Nationale, etc. Arrêté : qu’il serait important pour la confiance publique et pour le 
succès des grandes opérations des Etats-Généraux, qu’ils statuassent dès le principe leur 
permanence; mais au moins cette permanence, si nécessaire à un Pouvoir législatif bien 
constitué, doit être établie avec la Constitution ; elles ne peuvent aller l’une sans l’autre. Ar-
rêté : que les Députés Nationaux ne seront point responsables au Pouvoir exécutif d’aucunes 
pa-roles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, mais qu’il sera pourvu dans 
l’Assemblée même à une police personnelle, soit pour le bon ordre intérieur, soit pour livrer à 
la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout Membre qui aurait mérité d’y être traduit. Arrêté : 
que les Commissions que les Etats-Généraux nommeront dans leur sein, le seront par l’As-
semblée elle-même, et non par le Président, et que les Com-missaires pourront être 
proposés par tous les Membres. Arrêté : que le Président ne doit pas avoir la voix 
prépondérante, mais que le droit de partager les voix sera accor-dé par l’Assemblée à un ou 
plusieurs Députés élus pour cela au scrutin tous les quinze jours. Arrêté : qu’aucune motion 
ou proposition ne sera délibérée sur-le-champ, si un seul Membre requiert son renvoi à un 
autre jour qui sera fixé par l’Assemblée. Arrêté : que les Commissions nommées pour prépar-
er les matières, ne peuvent jamais prendre sur elles, de rien décider; la confiance des Peuples 
ayant été accordée, non à quelques Députés, mais au Corps des Représentants. Arrêté : que 
le pouvoir législatif confié au Corps des Représentants, ne peut être subdélégué; et qu’il ne 
doit être donné à aucune Députation, même composée des Membres des Trois Ordres, le 
pouvoir de ne rien statuer au nom de l’Assemblée générale. Deuxième Division. Besoins na-
tionaux les plus pressants. C’est ici la partie la plus importante du Procès-Verbal. 1. La Décla-
ration des Droits : ce n’est pas qu’une Charte de plus, fût-elle jurée et signée, suffise pour 
garantir aux Citoyens la liberté dans leurs choses, dans leur per-sonne; mais cette pièce sera 
très-utile, en présentant à tous la connaissance des grands droits Sociaux, en retenant l’im-
agination qui ne connaît pas de bornes, et en faisant naître cet intérêt puissant que l’on porte 
généralement à ce que l’on sait être sa juste propriété. Sous ces trois points de vue, une 
déclaration des Droits sera pré-cieuse à la Nation. Pour s’expliquer ce que sont les Droits qu’il 
s’agit de déclarer, et les deux principales raisons qui doivent engager le Pouvoir constituant à 
donner cette déclaration, il faut reprendre notre sujet de plus haut. Souvenons-nous, qu’une 
Nation qui députe des Représentants, soit pour former une Constitution, soit pour exercer la 
législature ordinaire, leur confie, pour remplir leur mission, tous les pouvoirs néces-saires et 
non au-delà. A la Nation appartient la plénitude de tous les pouvoirs, de tous les droits, parce 
que la Nation est, sans aucune différence, ce qu’est un individu dans l’état de nature, lequel 
est sans difficulté tout pour lui-même. L’individu, comme la Nation, a besoin d’un Gouverne-
ment pour se conduire; dans l’individu, c’est la Nature qui a pris soin de mettre une volonté 
pour délibérer et se décider, des bras pour agir, enfin des muscles pour soutenir le pouvoir 
exécutif. Dans une Nation, au contraire, comme elle n’est qu’un Corps d’Institution positive, 
c’est aux Associés qui la compo-sent, à lui donner une volonté, une action, une force com-
munes : on voit que les ma-tériaux de cette triple institution y sont abondamment; nous 
n’avons pas à parler ici de l’action er de la force Nationales. Les volontés individuelles sont les 
vrais éléments de la volonté commune, et l’on sent comment, chez un Peuple nombreux, 
cette vo-lonté commune peut se former par un Corps de Représentants : l’individu n’a pas à 
craindre que sa volonté puisse se tourner contre son intérêt : toutes les parties de son Gou-
vernement correspondent fort bien ensemble, à moins qu’il ne soit fou. Une Nation est ex-
posée à plus de dangers. Ses Représentants pourraient, s’ils étaient mal constitués, se faire 
un intérêt à part; et c’est la grande raison pour laquelle on a prouvé en dernier lieu que le 
Pouvoir constituant devait être différent du Pouvoir constitué. Dan cet esprit, l’Assemblée 
constituante ne se borne pas à organiser le Corps législatif ordi-naire : il est clair qu’après lui 
avoir donné des jambes et des forces pour marcher, il faut encore lui marquer de la division 
adoptée. Ce n’est qu’en effaçant les limites des Pro-vinces, qu’on parviendra à détruire tous 
ces privilèges locaux, utilement réclamés lorsque nous étions sans Constitution, et qui con-
tinueront à être défendus par les Provinces, même lorsqu’ils ne présenteront plus que des 
obstacles à l’établissement de l’unité sociale. Puisque la Constitution est une chose nouvelle, 
pourquoi nous as-treindre à la calquer sur des divisions anciennes? Que le nouvel ordre de 
représenta-tion embrasse uniformément toutes les parties de la France, et bientôt vous le 
verrez le substituer à ses partages disproportionnés, qui au fond, ne sont relatifs qu’à des 
diffé-rences d’administration. Il est sûr que la division administrative n’a aucun droit à servir 
de mesure à une division représentative, et il n’est pas moins certain que les assem-blées 
représentatives une fois établies partout, opposeront aux vieilles réclamations des pays 
d’Etat, une force irrésistible de raison et d’intérêt, lié avec l’intérêt national. Je ne connais pas 
de moyen plus puissant et plus prompt de faire sans troubles, de toutes les parties de la 
France, un seul Corps, et de tous les Peuples qui la divisent, une seule Nation. On placera la 
base de la représentation dans les paroisses. Ce n’est pas le mieux, mais d’autres idées 
mèneraient trop loin. L’Assemblée de canton, com-posée de deux cens trente Paroisses ou 
quartiers, enverra ses Députés à l’Assem-blée provinciale, qui nommera les Représentants 
nationaux. Nous ne pouvons donner ici tous les développements. Les Etats-Généraux régler-
ont le nombre des Députés des Paroisses probablement sur le nombre des individus. C’est 
bien le caractère prin-cipal, ce n’est pas le seul. Je voudrais que ce fût en raison composée 
de plusieurs éléments; mais en disant peu, j’aurais l’air de manquer à mes principes, et 
cependant je ne puis pas m’étendre ici. Au surplus, la Constitution une fois établie, se ré-
formera d’elle-même. La distinction des Ordres sera le grand obstacle à l’établissement 
d’une bonne représentation. En bonne règle, les droits politiques sont personnellement 
égaux, comme les droits civils. Ici, l’égalité des droits n’est pas détruite par l’inégalité des 
fortunes; de même l’égalité politique n’est pas détruite par l’inégalité de raison ou d’élo-
quence. Mais tout Citoyen contribuable vaut un, et un Citoyen ne peut pas être la fraction 
d’un autre. Je m’attends bien qu’on n’adoptera point ces principes, ils sont trop bons. On 
continuera de composer l’assemblée législative dans le système des droits politiques in-
égaux, sans être effrayé d’une mesure antisociale, qui convertit la pluralité en minorité, et qui 
donne à celle-ci les droits de celle-là. Quand on ne peut saisir le mieux, il faut tâcher de s’en 
approcher. Dans cette vue, je crois qu’il serait possible de ne commencer à avoir égard à la 
division des Ordres, qu’à l’Assemblée provinciale, lorsqu’il s’agit de nommer les Députés 
nationaux. Avant cela, les Paroisses, les Cantons et les Provinces, se formeraient pêle-mêle. 
L’influence que les Seigneurs se flatterant d’exercer dans ces Assemblées, pourrait les en-
gager à adopter ce plan. A l’Assemblée Tertiaire ou Provinciale, seulement, on composerait la 
grande députation de tant de Nobles, tant d’Ecclésiastiques, et tant de Membres de l’Ordre 
Commun. Ce petit changement aiderait à supporter le désordre, en attendant que les lu-
mières mettent les deux premières classes en état de mieux connaître leurs intérêts, et de 
les confondre dans le seul intérêt national. Ainsi se composerait à l’avenir le Sénat Na-tional, 
par les degrés intermédiaires que nous venons d’indiquer. La permanence de toutes ces 
Assemblées doit être une loi fondamentale. Après les avoir établies, vous les mettrez en ac-
tivité, d’abord par le renvoi de cette foule de projets et de demandes sur lesquelles vous re-
querrez des instructions, des avis et des renseignements locaux; ensuite vous maintiendrez 
et assurerez leur activité, par la loi constitutionnelle de l’Impôt dont je parlerai plus bas. Toutes 
ces Assemblées pourront régler elles-mêmes leurs vacances, et s’ajourner à volonté. Ce 
n’est que parce qu’elles sont permanentes qu’on peut leur permettre, excepté aux seuls 
Etats-Généraux, de donner leur con-fiance à une Commission intermédiaire. La régénération 
de ces Assemblées est une loi non moins importante. Dans toutes, les Députés ne seront 
que pour trois ans; il en sortira un tiers toutes les années, et par conséquent les Assemblées 
députantes éli-ront tous les ans un tiers du nombre des Nonces qu’elles ont à l’Assemblée 
Supé-rieure. Le droit de révoquer son Mandataire ne peut point être ôté à son Commettant; 
mais plusieurs motifs invitent à en gêner l’exercice jusqu’à un certain point. Pour ré-voquer 
un Député, il faudra 1. Que toutes les Assemblées inférieures qui ont concou-ru médiatement 
ou immédiatement à son élection, le demandent; d’où trois de-mandes pour révoquer le 
Député National, deux pour le Député Provincial, etc. 2. Que l’Assemblée qui formera la 
première demande ne puisse le faire qu’à la pluralité des trois quarts des voix; les autres 
n’auront besoin que de la pluralité ordinaire, etc. D’après toutes ces considérations : Arrêté : 
que les Etats-Généraux établiront une Constitution représentative, depuis les Assemblées 
Provinciales jusqu’à l’Assemblée Nationale. Que toutes ces Assemblées seront permanentes 
et libres de s’ajourner et de se mettre en vacances. Que ce n’est qu’à raison de leur perma-
nence qu’on peut leur permettre de confier à une Commission intermédiaire la suite de leur 
gestion, ou la surveillance d’exécution. Que les Etats-Généraux ne peuvent pas avoir besoin 
d’une Commission intermédiaire; ce sont les Assemblées Provinciales qui doivent lui en 
servir naturellement. Que la députation à toutes les Assemblées sera de trois ans seule-
ment, et que leur régénération se fera par tiers tous les ans, etc. Que cette Institution aura 
lieu pendant la tenue de la première Session des Etats-Généraux, afin qu’ils puissent renvoy-
er à ces Assemblées les demandes, etc. sur lesquelles on aura besoin d’instructions locales. 
Que dès l’année mil sept cent quatre-vingt-dix, les Assemblées inférieures pourront exercer 
le droit de régénération, à l’égard des Assemblées Supé-rieures, y compris les Etats-
Généraux : afin d’y parvenir on suspendra, pour cette fois seulement, la règle de la Députa-
tion triennale, et l’on accordera aux Assemblées infé-rieures le droit de désigner le tiers des 
Membres qui devront quitter, pour être remplacés par de nouveaux venus, choisis librement. 
Deux motifs ont déterminé cet Arrêté : les Députations de 1789 seront indéfinies, il fallait les 
borner pour la durée; la crainte des compris dans le tiers des Membres qui doivent sortir en 
1790, les portera tous à méri-ter la confiance de leurs Commettants. Arrêté : que les Députés 
appartenant à la re-présentation Nationale, à quelque degré que ce soit, recevront leurs 
salaires ou in-demnités de l’Assemblée qui les aura députés, et jamais d’une autre source. 4. 
L’Im-pôt. Arrêté : que les Etats-Généraux vérifieront, éclairciront, et publieront, par la voix de 
l’impression, l’état actuel des Finances; et que le même état sera annuellement publié à 
l’avenir. Arrêté : que tout impôt non commun aux trois Ordres est supprimé de droit; que la 
Taille sera convertie, partie en subvention, portant sur l’universalité des biens, partie en taxe 
sur les biens affermés, laquelle taxe ne sera point due par le Fermier, mais par le Propriétaire; 
que les autres droits ou impôts non communs sup-primés, ne seront point remplacés, parce 
qu’il paraît à l’Assemblée que le déficit que la suppression apportera aux finances, sera com-
blé avec avantage par l’égalisation de paiement dans les impôts communs aux Ordres. Arrêté 
: qu’on commencera par dis-traire de la recette totale, la somme entière qui appartient an-
nuellement aux Créan-ciers de l’Etat et aux Remboursements annuels, tels qu’ils auront été 
votés. Arrêté : que la recette actuelle, déduction faite des intérêts de la dette, doit suffire aux 
dé-penses de l’établissement public. Arrêté : que toutes les dépenses non nécessaires ser-
ont supprimées, les autres modérées et réglées sur le montant de la recette libre. Arrêté : 
que le Trésor public doit être administré par celui qui paye et non pas par celui qui dépense; 
que les Etats-Généraux doivent se saisir de la recette et des paiements dans toutes les par-
ties, et que nul emploi d’argent ne peut être déterminé ou changé, que par les Etats-
Généraux. Arrêté : que l’égalisation de l’impôt entre les Provinces n’est pas moins juste et 
nécessaire que l’égalisation entre les contribuables. Arrêté : que les Impositions ci-dessus 
mentionnées seront confiées aux Assemblées repré-sentatives, lesquelles se mettront aus-
sitôt en activité, tant pour la répartition que pour la collecte et les versements; que ces 
versements se feront entièrement sous la di-rection des Assemblées, et sous les ordres de 
la grande Caisse nationale, et que cette Caisse ne pouvant appartenir qu’à la Nation, ne 
pourra être administrée que par ses Représentants. Arrêté que tous les Agents, sans distinc-
tion, Employés au fisc, seront dans la dépendance entière des Assemblées représentatives, 
et n’auront rien de commun avec les diverses branches du pouvoir exécutif, que de leur payer 
les dé-penses publiques d’après les ordres des Etats-Généraux, etc. Arrêté : que la loi de 
l’ina-liénabilité des Domaines sera révoquée, comme contraire à la bonne politique, à la pro-
duction rurale, etc. Arrêté : qu’aucune Province, aucune Ville, aucun Ordre, aucune Corpora-
tion, aucune Compagnie, aucun Individu ne pourront voter des taxes, ni four-nir des secours 
d’argent au Pouvoir exécutif, sans y être autorisés par les Etats-Généraux. Troisième Division. 
Demandes et Opérations que l’on peut renvoyer aux Sessions suivantes, et sur lesquelles il 
est bon de consulter les Assemblées repré-sentatives. On sent qu’il ne faut ici qu’indiquer les 
principales matières. Les Etats-Généraux, comme nous l’avons dit, accueilleront tout, se 
réservant de délibérer après avoir reçu les avis des Provinces. Il est tressage assurément de 
n’avoir pas l’air de négliger les demandes des Bailliages et des Ordres; on peut s’attendre 
que, lors-qu’elles reviendront, après avoir été discutées dans les Assemblées inférieures, 
elles seront probablement réduites à ce qu’il sera juste, bon et sage de demander : La 
con-version des Impôts; Les abus de la Féodalité; La grande question des Privilèges per-son-
nels; et celle non moins importante des Privilèges des Provinces à discuter dans toute leur 
étendue. La reconnaissance du droit qu’a tout Citoyen d’être jugé par ses Pairs, et le moyen 
d’étendre la méthode des Jurés à toutes les parties de la Justice Civile et Criminelle. Une 
Législation qui ait plus d’unité et de simplicité, l’uniformité des coutumes, poids et mesures. 
Un plan de police pour les Villes et pour la Cam-pagne. La suppression des Enrôlements 
forcés, sous le nom de Milice et de Classes. La cessation des honteux abus de confiance qui 
se commettent journellement à la Poste. Un système d’éducation nationale et d’instruction 
pour tous les âges. Enfin, on peut faire entrer tout ce qu’on voudra dans cette division. 
TROISIÈME PARTIE DE LA SECONDE CLASSE. Besoins de l’Ordre. Nous n’avons rien à dire 
sur cela, si ce n’est que l’intérêt particulier à un Ordre, est l’ennemi de l’intérêt National. 
TROISIÈME CLASSE. Délibérations concernant l’Élection des Députés, les Pouvoirs, etc. Ar-
rêté : que l’Assemblée Nationale doit être composée, non de simples porteurs de Notes, qui 
n’auraient rien à y changer, mais de vrais Représentants, c’est-à-dire, de Citoyens chargés par 
leur Commettants, de proposer, de discuter, de délibérer et de statuer. Observations. Le 
Corps des Représentants d’un grand Peuple délibère comme délibé-rerait un très-petit Peu-
ple assemblé en entier sur la place publique. Il n’y a qu’une dif-férence, c’est que dans le 
petit Peuple, votant par lui-même, réside la plénitude des droits et des pouvoirs, au lieu que 
dans l’Assemblée des Représentants d’une Nation, le Pouvoir est borné par son objet : les 
Représentants ne représentent que pour ce qu’on leur a donné à faire; mais dans la sphère 
de leur mission, leurs pouvoirs font pleins et illimités. Il serait ridicule que les Commettants, 
en les chargeant de faire une loi sur un objet quelconque, leur refusassent les moyens ou la 
liberté de la bien faire. Ainsi, on peut entendre le mot de pleins Pouvoirs, de deux manières : 
ou c’est le pouvoir de tout faire, limité seulement par la morale naturelle : ce pouvoir n’appar-
tient qu’à la Nation elle-même; ou vous entendez par pleins Pouvoirs, le droit de faire le mieux 
qu’on pourra vers le but que vous avez donné à remplir à vos Députés. Dans ce sens, les 
Pouvoirs sont également illimités, mais ils le sont en étendue de droit dans la même affaire, 
et non en étendue sur l’universalité des affaires; par exemple, sur celles mêmes qui sorti-
raient de la mission que vous avez accordée, ces distinctions paraîtront métaphysiques; il faut 
cependant les saisir, et l’on verra alors clairement que la question des Pouvoirs limités et il-
limités, se réduit à une question de mots. Les Pouvoirs ne sont jamais limités; ils sont ou ils 
ne sont pas hors l’objet de ma procura-tion; je n’ai point de pouvoirs dans l’objet de ma 
Procuration, ou vous me chargez de faire de mon mieux, comme vous feriez vous-même 
dans ce cas; je suis votre repré-sentant, ou vous me chargez seulement de manifester votre 
avis; alors je ne suis qu’un porteur de votes. Or, la fonction d’un député aux États-Généraux 
ne peut pas se borner à celle d’un simple porteur de votes. Quel est l’objet de cette Assem-
blée? De faire sortir une volonté commune de la multitude des volontés individuelles. Com-
ment cela se pourrait-il, si chaque individu votant ne pouvait rien changer à ce qu’il a une fois 
dit? Ici revient la comparaison par laquelle j’ai commencé cet article. Les membres de l’As-
semblée représentante, sont entr’eux ce que sont sur la place publique les Citoyens d’une 
petite Peuplade; ils ne se réunissent pas seulement pour connaître l’opinion que chacun 
pouvait avoir la veille, et se retirer ensuite; ils s’assemblent pour balancer leurs opinions, pour 
les modifier, les épurer les unes par les autres, et pour tirer enfin des lumières de tous, un 
avis à la pluralité; c’est-à-dire, la volonté commune, qui fait la loi. Le mélange des volontés 
individuelles, l’espèce de fermentation qu’elles éprouvent dans cette opération, sont néces-
saires pour composer le résultat qu’on en attend. Il faut donc que les Opinants puissent se 
concerter, céder, en un mot, se modifier les uns les autres; sans quoi ce n’est plus une As-
semblée dé-libérante, mais un rendez-vous de Courriers prêts à repartir après avoir remis 
leurs dépêches. La question des Pouvoirs a été fort embrouillée, parce qu’on ne s’occupe 
guères en général à analyser ses idées d’ailleurs, on s’est jette dans des extrêmes par deux 
motifs opposés; les uns redoutent un danger, dans des pouvoirs illimités; les autres craignent 
qu’on ne puisse rien déterminer avec des pouvoirs limités; ceux-ci doivent se rassurer. On 
convient que les Députés viennent pour délibérer. Or, ce mot emporte le droit de changer son 
opinion, soit qu’on l’ait conçue soi-même, soit qu’on l’ait reçue de ses Commettants. De plus, 
les limitations, les conditions, etc. que quelques Provinces ou Bailliages auraient mises à leur 
pouvoir, n’empêcheront pas que la loi ne soit toujours dans une Assemblée délibérante l’avis 
de la pluralité; c’est elle qui décidera malgré les conditions ou limitations, etc. Remarquez en 
même-tems que cette pluralité représentera réellement la Nation entière. Personne, je 
pense, ne dispute la maxime qu’un Représentant ne l’est pas seulement de son Bailliage, 
mais qu’il l’est aussi de tout le Royaume. Il est donc évident que la pluralité décide pour tous, 
et que la minorité ne peut pas se plaindre de n’avoir pas été représentée. Plu-sieurs Provinc-
es entières pourront se trouver dans la minorité; elles n’en seront pas moins obligées par la 
volonté commune. Quant à ceux qui craignent qu’on ne les vende à beaux deniers comptons; 
c’est l’expression que j’ai souvent entendue; je les prie de considérer qu’il ne peut exister 
parmi les Hommes une meilleure méthode de faire la loi que la méthode des Représentants. 
Verriez-vous moins de danger à laisser à un Homme seul l’exercice du Pouvoir législatif? 
Aimeriez-vous mieux quelques Mi-nistres, ou un nombre quelconque d’Aristocrates? Préfére-
riez-vous la Démocratie po-pulaire, avec ses mouvements tumultuaires et incertains? Con-
venez que le système d’un Gouvernement représentatif est le seul qui soit digne d’un Corps 
d’Associés qui aiment la liberté, ou pour dire plus vrai, c’est le seul Gouvernement légitime; 
occupez-vous seulement de bien constituer votre représentation; tenez-la constamment 
sous votre dépendance; prévenez par la régénération triennale, la formation de l’esprit 
aris-tocratique; et enfin, offrez-lui son but dans une bonne déclaration des droits, qu’elle ne 
puisse s’en écarter, sans être à l’instant punie par la perte de votre confiance; alors, croyez-
moi, rassurons-nous sur notre sort. Politiques! n’ayons pas l’injuste par-tialité de craindre tout 
de l’élite de la Nation, et de ne nous défier en rien des déci-sions prises dans des Assemblées 
de Bailliages que nous rendrions souveraines. Nous sommes des Malades à qui l’on propose 
la santé la plus parfaite qu’il soit donné à l’homme d’espérer, et nous nous attachons à re-
chercher dans cet état de santé des motifs d’une crainte ridicule. Arrêté : que les Députés 
aux États-Généraux doivent se regarder comme les Représentants, non de leur seul Bailliage, 
mais de la Nation en-tière. Arrêté : qu’ils ont droit de proposer, délibérer et statuer. Je m’ar-
rête : les pou-voirs qu’on se propose d’exercer aux Etats-Généraux sont certainement trop 
étendus : je ne cesse de répéter que le Pouvoir constituant et le Pouvoir constitué ne de-
vraient point se confondre; que la Mission donnée pour exercer la Législature ordi-naire, est 
toute différente de celle qui a pour objet d’établir ou de réformer la Consti-tution : mais la 
circonstance est telle, qu’il ne faut pas trop réclamer les meilleurs principes; aussi faut-il 
laisser les Pouvoirs indéfinis, sans le marquer expressément, les Arrêtés que nous avons 
rédigés plus haut sur la Constitution, montrant assez que l’on confie aux Députés de 1789 le 
sort de la France. </text> 
3_18 le duc d’orleans dans la bataille des elections generaux l’instruction de laclos et les de-
liberations sieyes. Pour les Personnes chargées de ma Procuration aux Assemblées de Bailli-
age re-lative aux États-Généraux. Mon intention est que mes Procureurs-fondés portent par-
tout le même esprit dans les différents Bailliages où ils me représenteront; qu’ils y prennent 
mes intérêts, et y soutiennent mon opinion, ainsi que je le ferais, si j’y étais moi-même. En 
conséquence, j’entends qu’en acceptant ma Procuration, ils se regar-dent comme engagés 
d’honneur : Premièrement, à déclarer aux Bailliages que le Gouvernement ne peut les gêner 
en rien dans ce qui concerne le choix des Députés aux Etats-Généraux; que les Bailliages ont 
dans tous les Actes émanés des Trois Ordres, et relatifs à la convocation des Etats Généraux, 
une autorité locale, semblable à celle qu’ont les Etats-Généraux eux-mêmes pour la totalité 
du Royaume, et que les-dits Bailliages doivent se conduire plutôt d’après ce que le bien 
général pourra leur prescrire, que d’après le règlement qui leur a été envoyé, le Roi de France 
n’ayant ja-mais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leur Lettre de Convocation. 2. 
A donner leur voix aux Personnes que je leur désignerai pour l’élection des Députés aux 
Etats-Généraux. 3. A faire tous leurs efforts pour faire insérer dans les cahiers des Bailliages 
les articles ci-après. Article premier. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français. 
Cette liberté comprend, 1. la liberté de vivre où l’on veut; celle d’al-ler, de venir, de demeurer 
où il plaît, sans aucun empêchement, soit dans, soit hors le Royaume, et sans qu’il soit beso-
in de Permission, Passeport, Certificat, ou autres formalités tendantes à gêner la liberté des 
Citoyens. 2. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret 
décerné par les Juges ordinaires. 3. Que dans le cas où les Etats-Généraux jugeraient que 
l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute 
personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses Juges 
naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court 
délai; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, 
excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine cor-
porelle. 4. Il sera défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à Justice, soit 
Officier, Soldat, Exempt ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun Citoyen, en vertu de quelque 
ordre que ce puisse être, sous peine de mort, ou au moins de punition corporelle, le tout 
ainsi qu’il sera décidé aux Etats-Généraux. 5. Que toute Personne qui aura sollicité ou signé 
tout ordre semblable, ou favorisé son exécution, pourra être prise à partie par-devant les 
Juges ordinaires, non-seulement pour y être condamnée en des dommages et intérêts, mais 
encore pour être punie corporelle-ment, et ainsi qu’il sera décidé. Art. II. La liberté de pub-
lier ses opinions, faisant partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être 
libre quand sa pensée est es-clave; la liberté de la Presse sera accordée indéfiniment, 
sauf les réserves qui pour-ront être faites par les Etats Généraux. Art. III. Le respect le 
plus absolu pour toute Lettre confiée à la poste, sera pareillement ordonné; on prendra les 
moyens les plus sûrs d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Art. IV. Tout droit de propriété 
sera invio-lable, et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit 
dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. V. Nul impôt ne sera légal et ne pour-ra être 
perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la Nation dans l’Assemblée des Etats-Généraux, et 
lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la prochaine tenue 
des Etats-Généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt 
cesserait. Art. VI. Le retour périodique des Etats-Généraux sera fixé à un terme court, et dans 
le cas d’un changement de Règne ou celui d’une Régence, ils seront assemblés extraordi-
nairement dans un délai de six semaines ou deux mois; on ne négligera aucun moyen propre 
à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. VII. Les Ministres seront compt-
ables aux Etats-Généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables 
auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux Lois du Royaume. Art. VIII. La 
dette de l’Etat sera consolidée. Art. IX. L’impôt ne sera consenti qu’après avoir reconnu l’éten-
due de la dette Nationale et après avoir vérifié et réglé les Dépenses de l’Etat. Art. X. L’impôt 
consenti sera généralement et également réparti. Art. XI. On s’occupera de la réforme de la 
Législation civile et criminelle. Art. XII. On demandera l’établissement du Divorce, comme le 
seul moyen d’éviter le malheur et le scandale des unions mal assorties et des séparations. 
Art. XIII. On cherchera les meilleurs moyens d’assurer l’exécution des Lois du Royaume, en 
sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Art. XIV. 
On invitera les Députés aux Etats-Généraux à ne prendre aucune Délibération sur les affaires 
du Royaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie, et à ne consentir à l’impôt 
qu’après que les Lois constitutives de l’Etat auront été fixées. DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
POUR LES ASSEMBLÉES DE BAILLIAGES. PREMIÈRE CLASSE. Délibération de l’As-
sem-blée sur elle-même. Il est vraisemblable que les Trois Ordres ne délibéreront point en 
commun, du moins dans la presque totalité des Bailliages. Par une inconséquence digne des 
lumières, qui, de tout tems, ont éclairé le Ministère, il a marqué d’une part le désir de réunir 
les Trois Ordres pour faire délibérer par tête, et de l’autre il réduit les Elec-teurs du Tiers-Etat 
à deux cens au plus, tandis que la Noblesse et le Clergé pourront fournir un nombre indéfini 
d’Electeurs : il est clair que le troisième Ordre, le supposât-on disposé d’ailleurs à s’unir, ne 
voudra point voter en commun avec un nombre d’Opinants des deux Premiers Ordres qui 
surpasserait le sien. Ainsi chaque Ordre fe-ra ses affaires à part. Je ne m’occupe ici que de la 
Chambre du Tiers. Une Constitu-tion à donner à vingt-cinq millions deux cens mille Individus, 
doit être l’ouvrage des Représentants de vingt-cinq millions d’entre eux. C’est au Tiers à 
rendre la liberté à la Nation, de concert avec les deux autres Ordres, s’ils se montrent dignes 
d’un si grand bienfait, ou malgré la Noblesse et le Clergé, s’il ne se trouve dans ces deux 
Classes que des intentions dépravées par l’intérêt de Corps. Les Délibérations véritablement 
importantes seront celles de l’Ordre du Tiers; s’il reste séparé, lui seul n’a que l’inté-rêt 
général en vue; lui seul peut se regarder comme dépositaire des Pouvoirs de la Nation; le 
Tiers-Etat sent qu’il va être chargé des destinées nationales. Ce sentiment le guidera 
d’avance même dans les simples Délibérations de Bailliage. Au surplus, le Clergé et la No-
blesse peuvent s’approprier la plus grande partie des vues que nous al-lons indiquer. 
Cinquième Délibération. Sur la non réunion des Ordres. Arrêté : qu’il est, sans doute, dans les 
bons principes de faire élire la Députation universelle par la généralité des Electeurs, sans 
distinction d’Ordres; puisque, si la mission de chaque Représentant ne vient pas de tous, on 
ne peut pas dire que chaque Député soit re-présentant de tous, sans distinction d’Ordres. 
Mais le Tiers ne peut consentir à une réunion qui ne serait qu’apparente, tant que l’on ne 
commencera point par abolir les injustes inégalités qui séparent les Privilégiés des non-Priv-
ilégiés. La confusion ou l’al-liance des Ordres, désirable par tous les amis de la Nation, ne 
l’est cependant, et ne peut être effectuée que sur les principes suivants : 1. Qu’auparavant, 
tous les privi-lèges qui divisent les Ordres, seront révoqués; il est absurde que la loi, ouvrage 
de la volonté commune, instrument créé et établi pour la protection commune, se change en 
instrument de faveur, distribuant aux uns des préférences aux dépens des autres. Le vérita-
ble Législateur n’oubliera pas, sans doute, que, loin de faire naître des inéga-lités factices, 
parmi les Citoyens, il est chargé au contraire d’empêcher les trop mau-vais effets des inégal-
ités naturelles; que, loin d’affaiblir la faiblesse, et de fortifier la force, il doit garantir la faiblesse 
qu’elle ne sera point dominée par la force, et assurer à chaque Citoyen la liberté de disposer 
à son gré de sa personne et de sa propriété. 2. Comme les Privilèges ne sont pas moins in-
justes et moins odieux dans les droits poli-tiques que dans les droits civils, le Tiers ne peut 
point voter en commun, avec des Ci-toyens dont l’influence sur la formation de la loi, contin-
uerait à être plus rapprochée et infiniment plus considérable que la sienne; il ne lui appartient 
point de reconnaître et de consacrer, par une démarche imprudente, la monstrueuse dispro-
portion qui s’est glissée, à cet égard, dans des temps malheureux, entre l’Homme Noble, et 
celui de l’Ordre Commun. Ce n’est pas au Tiers à professer que la minorité puisse jamais être 
substituée aux droits de la pluralité, et que la loi commune doive être formée contre l’intérêt 
commun en faveur de l’intérêt de Corps. Ce n’est qu’improprement que le Tiers est appelle 
un Ordre; il est la Nation, il n’a point d’intérêt de Corps à défendre; son unique objet est l’in-
térêt National. Le Tiers-Etat, ou plutôt la Nation ne demande pas mieux que de faire de l’en-
semble des Citoyens un seul Corps social; mais il faut auparavant que la loi, devenue plus 
éclairée et plus juste, laisse à tous les Membres de la Société les mêmes droit civils et poli-
tiques. SECONDE CLASSE Délibérations concernant les Besoins publics. Pour mettre l’ordre 
dans le Procès-Verbal, et une sorte de rang proportionné à l’importance des objets qui doivent 
être discutés dans l’Assemblée, on divisera la matière en plusieurs parties. La Noblesse et le 
Clergé peuvent la diviser en trois. Besoins de l’État; Besoins du Bailliage; Besoins de l’Ordre. 
Le Tiers peut ne traiter que les deux premières parties, et il n’appartient qu’à lui de confondre 
les besoins de son Ordre avec ceux de l’Etat ou de la Nation. PREMIÈRE PARTIE. Besoins 
communs. Observation. Ce serait une folie d’espérer que les Etats-Généraux pussent, à leur 
première tenue, s’occuper efficacement de tous les besoins publics et de l’universalité des 
demandes particulières qui y seront portées par les Députés. Mille raisons assez générale-
ment senties nous prouvent aujourd’hui que l’Assemblée Nationale doit, à sa première ses-
sion, se réduire à ne faire que le moins possible, c’est-dire, il faut qu’elle ait la sagesse de se 
borner aux soins véritablement pressants, à ceux qu’il n’est pas possible de différer. A cette 
vue de bonne politique, joignons-en d’autres. Le Tiers-Etat qui dans ce moment attire et doit 
attirer toute l’at-tention, parce que c’est lui qui représente la France, que c’est lui qui a le plus 
de de-mandes à former, et qu’il est le plus intéressé à la restauration nationale, le Tiers-Etat 
a deux grands objets à remplir. 1. Il désire en commun avec les deux autres Ordres, de 
li-miter toutes les parties du Pouvoir exécutif; car aucun pouvoir ne peut être arbitraire : tous 
doivent connaître des limites, ou ce sont des monstres en politique. 2. Après avoir garanti la 
Nation contre les abus du pouvoir Ministériel, le Tiers doit avoir pour objet de la défendre 
contre les Privilèges. Au fond, le despotisme des Ministres est moins fâcheux pour le Peuple 
que le despotisme des Aristocrates. Si donc j’intervertis l’ordre de ces deux questions, ce 
n’est que parce que le Tiers, à mon avis, risquerait de plonger la France dans une situation 
affreuse, du moins pour quelque temps, s’il ne suivait la marche que nous traçons ici. Il 
songera donc d’abord aux besoins publics, d’un intérêt commun aux Trois Ordres; tous en-
semble commenceront par attaquer ce qu’ils peuvent appeler l’ennemi commun; c’est-à-dire 
l’illimitation du Pouvoir exécutif; ils assureront la liberté individuelle; ils se saisiront de toutes 
les parties de l’Adminis-tration des finances; ils créeront une Constitution, ils y attacheront 
inséparablement la force pécuniaire, etc. Tels sont les objets que j’appelle d’un besoin pres-
sant; il est clair qu’excepté pour les développements de la Constitution, il n’y a rien dans cette 
suite d’opérations qui ne doive être recherché et prouvé avec la même ardeur par les Trois 
Ordres à la fois, et qu’ainsi nous pouvons espérer de retirer quelque fruit de la première tenue 
des Etats-Généraux. Mais en se bornant à statuer ce qu’il y a de plus essentiel et de plus 
urgent, l’Assemblée Nationale ne se refusera point à accueillir toutes les plaintes, toutes les 
demandes, etc. Elle déclarera qu’elle se propose, dans les Sessions suivantes, de les prendre 
toutes en considération, mais, ajoutera-t-elle, sur une multitude d’objets aussi importants 
que difficiles, et pour lesquels indépen-damment du temps, il faut se procurer des instruc-
tions et des renseignements justes : il paraît juste et convenable de consulter les Peuples. 
Première Division. Sur la liber-té et les formes de l’Assemblée Nationale. Premières Délibéra-
tions : sur l’élection du Pré-sident et pour inviter les Etats-Généraux à s’assurer toute liberté 
dans l’exercice du Pouvoir Législatif. Arrêté : que le Pouvoir Législatif résidant essentielle-
ment dans la volonté Nationale, il doit être exercé par le Corps des Représentants de la Na-
tion. Ar-rêté que pour s’assurer toute liberté à leur première tenue, les Etats-Généraux ne 
peu-vent mieux faire que de supprimer tous les Impôts, comme étant illégaux, et de les re-
créer tout de suite provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de l’Assemblée, attendu qu’elle 
veut statuer de nouveau sur ce grand objet avant sa première séparation. De cette sorte, elle 
se garantira du danger d’une dissolution involontaire; elle pourra se li-vrer sans crainte à tout 
ce qui lui paraîtrait exiger les affaires nationales, et ce n’est que quand elle le jugera à propos 
qu’elle clora sa première Cession par le vote des Impôts, lequel ne doit jamais être que la 
dernière opération. Troisième Délibération; sur la permanence, la police et la forme de l’As-
semblée Nationale, etc. Arrêté : qu’il serait important pour la confiance publique et pour le 
succès des grandes opérations des Etats-Généraux, qu’ils statuassent dès le principe leur 
permanence; mais au moins cette permanence, si nécessaire à un Pouvoir législatif bien 
constitué, doit être établie avec la Constitution ; elles ne peuvent aller l’une sans l’autre. Ar-
rêté : que les Députés Nationaux ne seront point responsables au Pouvoir exécutif d’aucunes 
pa-roles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, mais qu’il sera pourvu dans 
l’Assemblée même à une police personnelle, soit pour le bon ordre intérieur, soit pour livrer à 
la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout Membre qui aurait mérité d’y être traduit. Arrêté : 
que les Commissions que les Etats-Généraux nommeront dans leur sein, le seront par l’As-
semblée elle-même, et non par le Président, et que les Com-missaires pourront être 
proposés par tous les Membres. Arrêté : que le Président ne doit pas avoir la voix 
prépondérante, mais que le droit de partager les voix sera accor-dé par l’Assemblée à un ou 
plusieurs Députés élus pour cela au scrutin tous les quinze jours. Arrêté : qu’aucune motion 
ou proposition ne sera délibérée sur-le-champ, si un seul Membre requiert son renvoi à un 
autre jour qui sera fixé par l’Assemblée. Arrêté : que les Commissions nommées pour prépar-
er les matières, ne peuvent jamais prendre sur elles, de rien décider; la confiance des Peuples 
ayant été accordée, non à quelques Députés, mais au Corps des Représentants. Arrêté : que 
le pouvoir législatif confié au Corps des Représentants, ne peut être subdélégué; et qu’il ne 
doit être donné à aucune Députation, même composée des Membres des Trois Ordres, le 
pouvoir de ne rien statuer au nom de l’Assemblée générale. Deuxième Division. Besoins na-
tionaux les plus pressants. C’est ici la partie la plus importante du Procès-Verbal. 1. La Décla-
ration des Droits : ce n’est pas qu’une Charte de plus, fût-elle jurée et signée, suffise pour 
garantir aux Citoyens la liberté dans leurs choses, dans leur per-sonne; mais cette pièce sera 
très-utile, en présentant à tous la connaissance des grands droits Sociaux, en retenant l’im-
agination qui ne connaît pas de bornes, et en faisant naître cet intérêt puissant que l’on porte 
généralement à ce que l’on sait être sa juste propriété. Sous ces trois points de vue, une 
déclaration des Droits sera pré-cieuse à la Nation. Pour s’expliquer ce que sont les Droits qu’il 
s’agit de déclarer, et les deux principales raisons qui doivent engager le Pouvoir constituant à 
donner cette déclaration, il faut reprendre notre sujet de plus haut. Souvenons-nous, qu’une 
Nation qui députe des Représentants, soit pour former une Constitution, soit pour exercer la 
législature ordinaire, leur confie, pour remplir leur mission, tous les pouvoirs néces-saires et 
non au-delà. A la Nation appartient la plénitude de tous les pouvoirs, de tous les droits, parce 
que la Nation est, sans aucune différence, ce qu’est un individu dans l’état de nature, lequel 
est sans difficulté tout pour lui-même. L’individu, comme la Nation, a besoin d’un Gouverne-
ment pour se conduire; dans l’individu, c’est la Nature qui a pris soin de mettre une volonté 
pour délibérer et se décider, des bras pour agir, enfin des muscles pour soutenir le pouvoir 
exécutif. Dans une Nation, au contraire, comme elle n’est qu’un Corps d’Institution positive, 
c’est aux Associés qui la compo-sent, à lui donner une volonté, une action, une force com-
munes : on voit que les ma-tériaux de cette triple institution y sont abondamment; nous 
n’avons pas à parler ici de l’action er de la force Nationales. Les volontés individuelles sont les 
vrais éléments de la volonté commune, et l’on sent comment, chez un Peuple nombreux, 
cette vo-lonté commune peut se former par un Corps de Représentants : l’individu n’a pas à 
craindre que sa volonté puisse se tourner contre son intérêt : toutes les parties de son Gou-
vernement correspondent fort bien ensemble, à moins qu’il ne soit fou. Une Nation est ex-
posée à plus de dangers. Ses Représentants pourraient, s’ils étaient mal constitués, se faire 
un intérêt à part; et c’est la grande raison pour laquelle on a prouvé en dernier lieu que le 
Pouvoir constituant devait être différent du Pouvoir constitué. Dan cet esprit, l’Assemblée 
constituante ne se borne pas à organiser le Corps législatif ordi-naire : il est clair qu’après lui 
avoir donné des jambes et des forces pour marcher, il faut encore lui marquer de la division 
adoptée. Ce n’est qu’en effaçant les limites des Pro-vinces, qu’on parviendra à détruire tous 
ces privilèges locaux, utilement réclamés lorsque nous étions sans Constitution, et qui con-
tinueront à être défendus par les Provinces, même lorsqu’ils ne présenteront plus que des 
obstacles à l’établissement de l’unité sociale. Puisque la Constitution est une chose nouvelle, 
pourquoi nous as-treindre à la calquer sur des divisions anciennes? Que le nouvel ordre de 
représenta-tion embrasse uniformément toutes les parties de la France, et bientôt vous le 
verrez le substituer à ses partages disproportionnés, qui au fond, ne sont relatifs qu’à des 
diffé-rences d’administration. Il est sûr que la division administrative n’a aucun droit à servir 
de mesure à une division représentative, et il n’est pas moins certain que les assem-blées 
représentatives une fois établies partout, opposeront aux vieilles réclamations des pays 
d’Etat, une force irrésistible de raison et d’intérêt, lié avec l’intérêt national. Je ne connais pas 
de moyen plus puissant et plus prompt de faire sans troubles, de toutes les parties de la 
France, un seul Corps, et de tous les Peuples qui la divisent, une seule Nation. On placera la 
base de la représentation dans les paroisses. Ce n’est pas le mieux, mais d’autres idées 
mèneraient trop loin. L’Assemblée de canton, com-posée de deux cens trente Paroisses ou 
quartiers, enverra ses Députés à l’Assem-blée provinciale, qui nommera les Représentants 
nationaux. Nous ne pouvons donner ici tous les développements. Les Etats-Généraux régler-
ont le nombre des Députés des Paroisses probablement sur le nombre des individus. C’est 
bien le caractère prin-cipal, ce n’est pas le seul. Je voudrais que ce fût en raison composée 
de plusieurs éléments; mais en disant peu, j’aurais l’air de manquer à mes principes, et 
cependant je ne puis pas m’étendre ici. Au surplus, la Constitution une fois établie, se ré-
formera d’elle-même. La distinction des Ordres sera le grand obstacle à l’établissement 
d’une bonne représentation. En bonne règle, les droits politiques sont personnellement 
égaux, comme les droits civils. Ici, l’égalité des droits n’est pas détruite par l’inégalité des 
fortunes; de même l’égalité politique n’est pas détruite par l’inégalité de raison ou d’élo-
quence. Mais tout Citoyen contribuable vaut un, et un Citoyen ne peut pas être la fraction 
d’un autre. Je m’attends bien qu’on n’adoptera point ces principes, ils sont trop bons. On 
continuera de composer l’assemblée législative dans le système des droits politiques in-
égaux, sans être effrayé d’une mesure antisociale, qui convertit la pluralité en minorité, et qui 
donne à celle-ci les droits de celle-là. Quand on ne peut saisir le mieux, il faut tâcher de s’en 
approcher. Dans cette vue, je crois qu’il serait possible de ne commencer à avoir égard à la 
division des Ordres, qu’à l’Assemblée provinciale, lorsqu’il s’agit de nommer les Députés 
nationaux. Avant cela, les Paroisses, les Cantons et les Provinces, se formeraient pêle-mêle. 
L’influence que les Seigneurs se flatterant d’exercer dans ces Assemblées, pourrait les en-
gager à adopter ce plan. A l’Assemblée Tertiaire ou Provinciale, seulement, on composerait la 
grande députation de tant de Nobles, tant d’Ecclésiastiques, et tant de Membres de l’Ordre 
Commun. Ce petit changement aiderait à supporter le désordre, en attendant que les lu-
mières mettent les deux premières classes en état de mieux connaître leurs intérêts, et de 
les confondre dans le seul intérêt national. Ainsi se composerait à l’avenir le Sénat Na-tional, 
par les degrés intermédiaires que nous venons d’indiquer. La permanence de toutes ces 
Assemblées doit être une loi fondamentale. Après les avoir établies, vous les mettrez en ac-
tivité, d’abord par le renvoi de cette foule de projets et de demandes sur lesquelles vous re-
querrez des instructions, des avis et des renseignements locaux; ensuite vous maintiendrez 
et assurerez leur activité, par la loi constitutionnelle de l’Impôt dont je parlerai plus bas. Toutes 
ces Assemblées pourront régler elles-mêmes leurs vacances, et s’ajourner à volonté. Ce 
n’est que parce qu’elles sont permanentes qu’on peut leur permettre, excepté aux seuls 
Etats-Généraux, de donner leur con-fiance à une Commission intermédiaire. La régénération 
de ces Assemblées est une loi non moins importante. Dans toutes, les Députés ne seront 
que pour trois ans; il en sortira un tiers toutes les années, et par conséquent les Assemblées 
députantes éli-ront tous les ans un tiers du nombre des Nonces qu’elles ont à l’Assemblée 
Supé-rieure. Le droit de révoquer son Mandataire ne peut point être ôté à son Commettant; 
mais plusieurs motifs invitent à en gêner l’exercice jusqu’à un certain point. Pour ré-voquer 
un Député, il faudra 1. Que toutes les Assemblées inférieures qui ont concou-ru médiatement 
ou immédiatement à son élection, le demandent; d’où trois de-mandes pour révoquer le 
Député National, deux pour le Député Provincial, etc. 2. Que l’Assemblée qui formera la 
première demande ne puisse le faire qu’à la pluralité des trois quarts des voix; les autres 
n’auront besoin que de la pluralité ordinaire, etc. D’après toutes ces considérations : Arrêté : 
que les Etats-Généraux établiront une Constitution représentative, depuis les Assemblées 
Provinciales jusqu’à l’Assemblée Nationale. Que toutes ces Assemblées seront permanentes 
et libres de s’ajourner et de se mettre en vacances. Que ce n’est qu’à raison de leur perma-
nence qu’on peut leur permettre de confier à une Commission intermédiaire la suite de leur 
gestion, ou la surveillance d’exécution. Que les Etats-Généraux ne peuvent pas avoir besoin 
d’une Commission intermédiaire; ce sont les Assemblées Provinciales qui doivent lui en 
servir naturellement. Que la députation à toutes les Assemblées sera de trois ans seule-
ment, et que leur régénération se fera par tiers tous les ans, etc. Que cette Institution aura 
lieu pendant la tenue de la première Session des Etats-Généraux, afin qu’ils puissent renvoy-
er à ces Assemblées les demandes, etc. sur lesquelles on aura besoin d’instructions locales. 
Que dès l’année mil sept cent quatre-vingt-dix, les Assemblées inférieures pourront exercer 
le droit de régénération, à l’égard des Assemblées Supé-rieures, y compris les Etats-
Généraux : afin d’y parvenir on suspendra, pour cette fois seulement, la règle de la Députa-
tion triennale, et l’on accordera aux Assemblées infé-rieures le droit de désigner le tiers des 
Membres qui devront quitter, pour être remplacés par de nouveaux venus, choisis librement. 
Deux motifs ont déterminé cet Arrêté : les Députations de 1789 seront indéfinies, il fallait les 
borner pour la durée; la crainte des compris dans le tiers des Membres qui doivent sortir en 
1790, les portera tous à méri-ter la confiance de leurs Commettants. Arrêté : que les Députés 
appartenant à la re-présentation Nationale, à quelque degré que ce soit, recevront leurs 
salaires ou in-demnités de l’Assemblée qui les aura députés, et jamais d’une autre source. 4. 
L’Im-pôt. Arrêté : que les Etats-Généraux vérifieront, éclairciront, et publieront, par la voix de 
l’impression, l’état actuel des Finances; et que le même état sera annuellement publié à 
l’avenir. Arrêté : que tout impôt non commun aux trois Ordres est supprimé de droit; que la 
Taille sera convertie, partie en subvention, portant sur l’universalité des biens, partie en taxe 
sur les biens affermés, laquelle taxe ne sera point due par le Fermier, mais par le Propriétaire; 
que les autres droits ou impôts non communs sup-primés, ne seront point remplacés, parce 
qu’il paraît à l’Assemblée que le déficit que la suppression apportera aux finances, sera com-
blé avec avantage par l’égalisation de paiement dans les impôts communs aux Ordres. Arrêté 
: qu’on commencera par dis-traire de la recette totale, la somme entière qui appartient an-
nuellement aux Créan-ciers de l’Etat et aux Remboursements annuels, tels qu’ils auront été 
votés. Arrêté : que la recette actuelle, déduction faite des intérêts de la dette, doit suffire aux 
dé-penses de l’établissement public. Arrêté : que toutes les dépenses non nécessaires ser-
ont supprimées, les autres modérées et réglées sur le montant de la recette libre. Arrêté : 
que le Trésor public doit être administré par celui qui paye et non pas par celui qui dépense; 
que les Etats-Généraux doivent se saisir de la recette et des paiements dans toutes les par-
ties, et que nul emploi d’argent ne peut être déterminé ou changé, que par les Etats-
Généraux. Arrêté : que l’égalisation de l’impôt entre les Provinces n’est pas moins juste et 
nécessaire que l’égalisation entre les contribuables. Arrêté : que les Impositions ci-dessus 
mentionnées seront confiées aux Assemblées repré-sentatives, lesquelles se mettront aus-
sitôt en activité, tant pour la répartition que pour la collecte et les versements; que ces 
versements se feront entièrement sous la di-rection des Assemblées, et sous les ordres de 
la grande Caisse nationale, et que cette Caisse ne pouvant appartenir qu’à la Nation, ne 
pourra être administrée que par ses Représentants. Arrêté que tous les Agents, sans distinc-
tion, Employés au fisc, seront dans la dépendance entière des Assemblées représentatives, 
et n’auront rien de commun avec les diverses branches du pouvoir exécutif, que de leur payer 
les dé-penses publiques d’après les ordres des Etats-Généraux, etc. Arrêté : que la loi de 
l’ina-liénabilité des Domaines sera révoquée, comme contraire à la bonne politique, à la pro-
duction rurale, etc. Arrêté : qu’aucune Province, aucune Ville, aucun Ordre, aucune Corpora-
tion, aucune Compagnie, aucun Individu ne pourront voter des taxes, ni four-nir des secours 
d’argent au Pouvoir exécutif, sans y être autorisés par les Etats-Généraux. Troisième Division. 
Demandes et Opérations que l’on peut renvoyer aux Sessions suivantes, et sur lesquelles il 
est bon de consulter les Assemblées repré-sentatives. On sent qu’il ne faut ici qu’indiquer les 
principales matières. Les Etats-Généraux, comme nous l’avons dit, accueilleront tout, se 
réservant de délibérer après avoir reçu les avis des Provinces. Il est tressage assurément de 
n’avoir pas l’air de négliger les demandes des Bailliages et des Ordres; on peut s’attendre 
que, lors-qu’elles reviendront, après avoir été discutées dans les Assemblées inférieures, 
elles seront probablement réduites à ce qu’il sera juste, bon et sage de demander : La 
con-version des Impôts; Les abus de la Féodalité; La grande question des Privilèges per-son-
nels; et celle non moins importante des Privilèges des Provinces à discuter dans toute leur 
étendue. La reconnaissance du droit qu’a tout Citoyen d’être jugé par ses Pairs, et le moyen 
d’étendre la méthode des Jurés à toutes les parties de la Justice Civile et Criminelle. Une 
Législation qui ait plus d’unité et de simplicité, l’uniformité des coutumes, poids et mesures. 
Un plan de police pour les Villes et pour la Cam-pagne. La suppression des Enrôlements 
forcés, sous le nom de Milice et de Classes. La cessation des honteux abus de confiance qui 
se commettent journellement à la Poste. Un système d’éducation nationale et d’instruction 
pour tous les âges. Enfin, on peut faire entrer tout ce qu’on voudra dans cette division. 
TROISIÈME PARTIE DE LA SECONDE CLASSE. Besoins de l’Ordre. Nous n’avons rien à dire 
sur cela, si ce n’est que l’intérêt particulier à un Ordre, est l’ennemi de l’intérêt National. 
TROISIÈME CLASSE. Délibérations concernant l’Élection des Députés, les Pouvoirs, etc. Ar-
rêté : que l’Assemblée Nationale doit être composée, non de simples porteurs de Notes, qui 
n’auraient rien à y changer, mais de vrais Représentants, c’est-à-dire, de Citoyens chargés par 
leur Commettants, de proposer, de discuter, de délibérer et de statuer. Observations. Le 
Corps des Représentants d’un grand Peuple délibère comme délibé-rerait un très-petit Peu-
ple assemblé en entier sur la place publique. Il n’y a qu’une dif-férence, c’est que dans le 
petit Peuple, votant par lui-même, réside la plénitude des droits et des pouvoirs, au lieu que 
dans l’Assemblée des Représentants d’une Nation, le Pouvoir est borné par son objet : les 
Représentants ne représentent que pour ce qu’on leur a donné à faire; mais dans la sphère 
de leur mission, leurs pouvoirs font pleins et illimités. Il serait ridicule que les Commettants, 
en les chargeant de faire une loi sur un objet quelconque, leur refusassent les moyens ou la 
liberté de la bien faire. Ainsi, on peut entendre le mot de pleins Pouvoirs, de deux manières : 
ou c’est le pouvoir de tout faire, limité seulement par la morale naturelle : ce pouvoir n’appar-
tient qu’à la Nation elle-même; ou vous entendez par pleins Pouvoirs, le droit de faire le mieux 
qu’on pourra vers le but que vous avez donné à remplir à vos Députés. Dans ce sens, les 
Pouvoirs sont également illimités, mais ils le sont en étendue de droit dans la même affaire, 
et non en étendue sur l’universalité des affaires; par exemple, sur celles mêmes qui sorti-
raient de la mission que vous avez accordée, ces distinctions paraîtront métaphysiques; il faut 
cependant les saisir, et l’on verra alors clairement que la question des Pouvoirs limités et il-
limités, se réduit à une question de mots. Les Pouvoirs ne sont jamais limités; ils sont ou ils 
ne sont pas hors l’objet de ma procura-tion; je n’ai point de pouvoirs dans l’objet de ma 
Procuration, ou vous me chargez de faire de mon mieux, comme vous feriez vous-même 
dans ce cas; je suis votre repré-sentant, ou vous me chargez seulement de manifester votre 
avis; alors je ne suis qu’un porteur de votes. Or, la fonction d’un député aux États-Généraux 
ne peut pas se borner à celle d’un simple porteur de votes. Quel est l’objet de cette Assem-
blée? De faire sortir une volonté commune de la multitude des volontés individuelles. Com-
ment cela se pourrait-il, si chaque individu votant ne pouvait rien changer à ce qu’il a une fois 
dit? Ici revient la comparaison par laquelle j’ai commencé cet article. Les membres de l’As-
semblée représentante, sont entr’eux ce que sont sur la place publique les Citoyens d’une 
petite Peuplade; ils ne se réunissent pas seulement pour connaître l’opinion que chacun 
pouvait avoir la veille, et se retirer ensuite; ils s’assemblent pour balancer leurs opinions, pour 
les modifier, les épurer les unes par les autres, et pour tirer enfin des lumières de tous, un 
avis à la pluralité; c’est-à-dire, la volonté commune, qui fait la loi. Le mélange des volontés 
individuelles, l’espèce de fermentation qu’elles éprouvent dans cette opération, sont néces-
saires pour composer le résultat qu’on en attend. Il faut donc que les Opinants puissent se 
concerter, céder, en un mot, se modifier les uns les autres; sans quoi ce n’est plus une As-
semblée dé-libérante, mais un rendez-vous de Courriers prêts à repartir après avoir remis 
leurs dépêches. La question des Pouvoirs a été fort embrouillée, parce qu’on ne s’occupe 
guères en général à analyser ses idées d’ailleurs, on s’est jette dans des extrêmes par deux 
motifs opposés; les uns redoutent un danger, dans des pouvoirs illimités; les autres craignent 
qu’on ne puisse rien déterminer avec des pouvoirs limités; ceux-ci doivent se rassurer. On 
convient que les Députés viennent pour délibérer. Or, ce mot emporte le droit de changer son 
opinion, soit qu’on l’ait conçue soi-même, soit qu’on l’ait reçue de ses Commettants. De plus, 
les limitations, les conditions, etc. que quelques Provinces ou Bailliages auraient mises à leur 
pouvoir, n’empêcheront pas que la loi ne soit toujours dans une Assemblée délibérante l’avis 
de la pluralité; c’est elle qui décidera malgré les conditions ou limitations, etc. Remarquez en 
même-tems que cette pluralité représentera réellement la Nation entière. Personne, je 
pense, ne dispute la maxime qu’un Représentant ne l’est pas seulement de son Bailliage, 
mais qu’il l’est aussi de tout le Royaume. Il est donc évident que la pluralité décide pour tous, 
et que la minorité ne peut pas se plaindre de n’avoir pas été représentée. Plu-sieurs Provinc-
es entières pourront se trouver dans la minorité; elles n’en seront pas moins obligées par la 
volonté commune. Quant à ceux qui craignent qu’on ne les vende à beaux deniers comptons; 
c’est l’expression que j’ai souvent entendue; je les prie de considérer qu’il ne peut exister 
parmi les Hommes une meilleure méthode de faire la loi que la méthode des Représentants. 
Verriez-vous moins de danger à laisser à un Homme seul l’exercice du Pouvoir législatif? 
Aimeriez-vous mieux quelques Mi-nistres, ou un nombre quelconque d’Aristocrates? Préfére-
riez-vous la Démocratie po-pulaire, avec ses mouvements tumultuaires et incertains? Con-
venez que le système d’un Gouvernement représentatif est le seul qui soit digne d’un Corps 
d’Associés qui aiment la liberté, ou pour dire plus vrai, c’est le seul Gouvernement légitime; 
occupez-vous seulement de bien constituer votre représentation; tenez-la constamment 
sous votre dépendance; prévenez par la régénération triennale, la formation de l’esprit 
aris-tocratique; et enfin, offrez-lui son but dans une bonne déclaration des droits, qu’elle ne 
puisse s’en écarter, sans être à l’instant punie par la perte de votre confiance; alors, croyez-
moi, rassurons-nous sur notre sort. Politiques! n’ayons pas l’injuste par-tialité de craindre tout 
de l’élite de la Nation, et de ne nous défier en rien des déci-sions prises dans des Assemblées 
de Bailliages que nous rendrions souveraines. Nous sommes des Malades à qui l’on propose 
la santé la plus parfaite qu’il soit donné à l’homme d’espérer, et nous nous attachons à re-
chercher dans cet état de santé des motifs d’une crainte ridicule. Arrêté : que les Députés 
aux États-Généraux doivent se regarder comme les Représentants, non de leur seul Bailliage, 
mais de la Nation en-tière. Arrêté : qu’ils ont droit de proposer, délibérer et statuer. Je m’ar-
rête : les pou-voirs qu’on se propose d’exercer aux Etats-Généraux sont certainement trop 
étendus : je ne cesse de répéter que le Pouvoir constituant et le Pouvoir constitué ne de-
vraient point se confondre; que la Mission donnée pour exercer la Législature ordi-naire, est 
toute différente de celle qui a pour objet d’établir ou de réformer la Consti-tution : mais la 
circonstance est telle, qu’il ne faut pas trop réclamer les meilleurs principes; aussi faut-il 
laisser les Pouvoirs indéfinis, sans le marquer expressément, les Arrêtés que nous avons 
rédigés plus haut sur la Constitution, montrant assez que l’on confie aux Députés de 1789 le 






4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. 
Nul homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est 
dans le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car 
il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de 
quelqu’un. Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins 
d’avoir été convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le 
déclare coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen 
de s’assurer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper 
à la punition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de 
n’être emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. 
Art. 17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les jug-
es que la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils 
qu’il trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. 
Il a droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement pub-
lique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par 
ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et 
si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de 
la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de 
l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la sus-
pension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de con-
courir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la 
liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. 
L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y a rien, 
la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même qui ne peut 
pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la force publique. Il est, relative-
ment à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être secouru gratuitement. Art. 23. 
Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa valeur, au maintien de la 
force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les propriétés. Art. 24. Aucun 
revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste quote-part des 
dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la justice, l’instruction, les pro-
priétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux et autres ouvrages publics, 
et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les propriétaires de revenus, tous les 
contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, d’eux-mêmes, ou de leurs 
représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux besoins publics, et de la propor-
tion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la meilleure forme de contribu-
tion. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles des propriétaires de reve-
nus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée générale a réglé la quotité et la 
forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun pro-
priétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de cette contribution, ni de 
résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout homme vivant sous les lois 
politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lumières, ou par ses réclama-
tions, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discussions les plus libres, l’atten-
tion et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme ne peut être puni pour avoir 
dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime nécessaires dans les lois, de quelque 
espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner les lois ne peut pas être un délit. 
Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans les écrits, que l’injure ou la calom-
nie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit d’invoquer contre elles la venge-
ance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat commis sur sa personne. CHAPI-
TRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits doit renfermer la base de la 
législation et les principes de l’administration; mais pour que l’Etat puisse en retirer tous les 
avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un citoyen qui ne puisse la lire, et qui 
ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut qu’un grand nombre de citoyens 
soient à portée de faire de bonnes observations sur ses conséquences, et des réclamations 
bien motivées et bien déduites sur ce que les particuliers, ou le gouvernement, pourraient 
faire de contraire à cette déclaration. </text> 
4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout 
homme a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la 
réciprocité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de 
santé, et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état 
d’enfance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des au-
tres hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure 
autant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gra-
tuits qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune 
manière être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. 
Art. 6. Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire 
qui lui paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a 
légitimement acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le 
maître de faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour 
les deux parties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la 
part des contractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul 
homme ne doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. 
Nul homme ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme 
qui lui appartienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. 
Art. 11. L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les 
chemins ou pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la 
chose a été légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à 
raison de la plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec 
un surcroît dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce 
qu’il ne vend pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres 
hommes et par le corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété 
ou à sa sûreté. Art. 13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impuné-
ment. Art. 14. Nul homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, 
si ce n’est dans le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre 
homme. Car il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la 
sûreté de quelqu’un. Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné 
à moins d’avoir été convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le juge-
ment le déclare coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre 
moyen de s’assurer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait 
échapper à la punition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé 
a droit de n’être emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et pres-
crites par la loi. Art. 17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possi-
ble, par les juges que la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employ-
er les conseils qu’il trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut 
alléguer en sa faveur. Il a droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procé-
dure entièrement publique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit 
d’être dédommagé par ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son in-
nocence est reconnue et si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-
à-dire du corps entier de la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été con-
damnés, tant à raison de l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine 
qu’il a soufferts par la suspension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu 
libre est obligé de concourir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont néces-
saires pour garantir la liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les si-
ennes propres. Art. 22. L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à con-
tribuer. Car, où il n’y a rien, la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et 
l’homme même qui ne peut pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la 
force publique. Il est, relativement à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être se-
couru gratuitement. Art. 23. Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa 
valeur, au maintien de la force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les 
propriétés. Art. 24. Aucun revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour 
fournir sa juste quote-part des dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la 
justice, l’instruction, les propriétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux 
et autres ouvrages publics, et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les pro-
priétaires de revenus, tous les contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, 
d’eux-mêmes, ou de leurs représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux beso-
ins publics, et de la proportion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la 
meilleure forme de contribution. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles 
des propriétaires de revenus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée 
générale a réglé la quotité et la forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, au-
cune province, aucun propriétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de 
cette contribution, ni de résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout 
homme vivant sous les lois politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lu-
mières, ou par ses réclamations, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discus-
sions les plus libres, l’attention et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme 
ne peut être puni pour avoir dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime néces-
saires dans les lois, de quelque espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner 
les lois ne peut pas être un délit. Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans 
les écrits, que l’injure ou la calomnie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit 
d’invoquer contre elles la vengeance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat 
commis sur sa personne. CHAPITRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits 
doit renfermer la base de la législation et les principes de l’administration; mais pour que 
l’Etat puisse en retirer tous les avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un ci-
toyen qui ne puisse la lire, et qui ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut 
qu’un grand nombre de citoyens soient à portée de faire de bonnes observations sur ses 
conséquences, et des réclamations bien motivées et bien déduites sur ce que les particuli-
ers, ou le gouvernement, pourraient faire de contraire à cette déclaration. </text> 
5_21 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier de doleances de la noblesse 
des bailliages de mantes et de meulan.  Art. 1. Nous prescrivons à notre député de demander 
qu’après les règlements nécessaires pour l’ordre intérieur et extérieur de l’assemblée, il soit 
procédé immédiatement à la formation d’une déclaration des droits, c’est-à-dire d’un acte par 
lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à 
tous les hommes en leur qualité d’êtres sensibles, raisonnables et capables d’idées morales 
; droits qui sont antérieurs à toute institution sociale : et nous déclarons en même temps-
que tous les hommes soumis aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu’aucune 
autorité puisse légitimement y porter atteinte. Art. 2. Nous lui prescrivons de fonder ce-
tte déclaration sur le développement des droits primitifs et universellement reconnus, 
tels que la sûreté et la liberté des personnes, la sûreté et la liberté des bien, et l’égal-
ité des droits politiques et civils. Art. 3. Nous lui prescrivons en conséquence de déclar-
er, d’abord, Quant aux personnes : 1. Qu’aucun individu ne pourra être condamné à aucune 
peine, sinon pour une violation gravé du droit d’un autre homme ou de celui de la société 
; et à moins que la peine n’ait été décernée d’avance contré cette violation par une loi pré-
cise et légalement; promulguée. Qu’il ne pourra être jugé que par un tribunal, établi ou recon-
nu par la nation, sans que les juges puissent modifier ni interpréter la loi, sans que les caus-
es puissent être évoquées pour aucuns motifs, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et 
en rendant les juges responsables de l’autorité qui leur est confiée; enfin, avec cette condi-
tion expresse que, dans l’instruction, la loi réservera toujours à l’accusé le libre usage de ses 
moyens naturels de défense. 2. Qu’aucun individu ne pourra être emprisonné que star une 
accusation de crime emportant peine afflictive ou infamante ; ni retenu en prison que sur le 
décret d’un tribunal, et en vertu d’une loi qui détermine les causes légitimes de ces décrets, 
et veille à ce que la détention ne puisse jamais être indéfinie : article qui renferme la proscrip-
tion de tout ordre illégal, et la nécessité de restreindre à une juste mesure envers les citoy-
ens l’obéissance illimitée ou militaire. 3. Que tout individu jouira la liberté d’écrire et d’im-
primer, sans que la liberté d’écrire puisse être gênée par l’ouverture clandestine des lettres, 
et sans que personne puisse être recherché et soumis à une peine pour ce qu’il aura dit, im-
primé ou distribué, à moins que (conformément à l’article 1er) il ne résulte de ces discours, 
de cette publicité une violation du droit d’autrui, déclarée telle par la loi.  Nous pensons que, 
dans ce cas, on peut prévenir tous les inconvénients de la liberté en rendant l’imprimeur re-
sponsable, s’il ne fait pas connaître l’auteur. Nous prescrivons à notre député de déclarer en-
suite, Quant auto biens : Art. 1. Qu’aucun citoyen ne pourra être dépossédé des propriétés 
dont il jouit, sinon en vertu du jugement d’un tribunal légalement établi. Art. 2. Qu’aucun ci-
toyen ne pourra être privé d’aucune partie de s§ propriété, si ce n’est pour une contribution à 
la dépense commune, ou pour que cette propriété soit consacrée à un usage public, déclar-
ant en même temps que, dans ce premier cas, la contribution ne sera point regardée comme 
légitime, à moins que, pour les dépenses générales, elle n’ait été consentie par la pluralité 
des représentants de la nation, et pour les dépenses locales et particulières, par la pluralité 
des représentants de la province ; et que dans le second cas, on ne pourra prendre pour un 
usage public aucune partie de la propriété qu’en vertu de la décision des mêmes pluralités, et 
qu’après que le remboursement, ou convenu de gré a gré, ou contradictoirement fixé par un 
jugement régulier, aura été entièrement effectué. Art. 3. Que les lois conserveront à tous les 
individus leur liberté naturelle de travailler, de choisir leur domicile, d’acheter ou de vendre, 
excepté dans les cas où l’exercice de cette liberté nuirait aux droits d’autrui, car la loi est faite 
pour conserver les droits des hommes, et non pour accorder des privilèges. Art. 4. Nous es-
pérons que notre député présentera à ses concitoyens ces grandes et éternelles maximes, 
non-seulement avec la précision et la clarté qui subjuguent la raison, mais encore avec ce 
sentiment d’énergie qui pénètre les cœurs et y grave les vérités de la nature en caractères 
ineffaçables! Art. 5. Nous lui prescrivons de ne prendre part à aucune délibération, que ce-
tte déclaration des droits n’ait été formée par l’assemblée ; parce que, sans une telle déclara-
tion, les députés ne peuvent se regarder comme des hommes libres, et que jusque-là ils ne 
doivent se permettre d’accepter ni de s’attribuer aucune immunité qui ne leur serait pas com-
mune avec tous les citoyens. Art. 6. Mais comme il n’est pas possible de présumer qu’au-
cun être raisonnable ose se refuser à l’évidence de la précédente déclaration, considérant 
que les objets qu’elle énonce sont tous de l’intérêt le plus pressant, nous prescrivons à no-
tre député de demander que ces objets soient érigés incontinent en une loi soigneusement 
combinée  dans toutes ses branches, qui applique aux personnes les droits que l’on vient 
d’établir, et se réserve de les appliquer pareillement aux biens, avec le temps et les précau-
tions nécessaires ; en abrogeant néanmoins dès à présent toutes les institutions qu’il est ur-
gent d’abroger pour la conservation des biens, telles que les capitaineries, dont la suppres-
sion sera demandée; et en statuant une révision des droits féodaux considérés chacun dans 
son origine, dans sa nature et dans ses effets. Art. 7. Enfin, comme aucune des réclamations 
de l’humanité ne peut être étrangère à des amis de la liberté et de la justice, nous recom-
mandons à notre député de solliciter l’abolition de la servitude de la glèbe, abolition dont le 
Roi a donné l’exemple dans ses domaines ; nous lui recommandons aussi de proposer l’exa-
men des moyens de détruire la traite, et de préparer |a destruction de l’esclavage des noirs. 
Il doit nous être permis de désirer pour la France l’honneur d’effacer jusqu’aux dernières trac-
es de la dégradation de la nature humaine.
6_22 un projet anonyme parisien. Le gouvernement, contre l’intention bien connue du roi qui 
désire le bonheur du peuple et a convoqué des états libres et généraux, veut priver le peuple 
de Paris,  Art. 1. Du droit qui appartient à toute assemblée libre de choisir ses présidents et 
officier, et qu’il n’ôte point à des corps privilégiés.  Art. 2. De celui faire des cahiers, droits 
qu’a exercé le plus petit village de France.  Art. 3. De celui de nommer ses députés dans 
toute l’étendue de la cité qu’il habite, en le restreignant à son quartier.  Art. 4. Enlever le droit 
de cité à ceux qui payent moins de six livres de capitation.  Le salut de l’état dans la crise où 
il se trouve, dépend de la tenue des prochains états-généraux. Tous les bons citoyens ne 
doivent donc apporter aucuns obstacles pour retarder le moment de leur ouverture, fixée au 
27 de ce mois.  Le peuple devrait se borner à protester contre toutes les illégalités de sa con-
vocation.  Et n’ayant pas le temps de rédiger des cahiers, il doit faire la déclaration des droits 
sacrés, imprescriptibles et inaliénables qu’il tient du Dieu de la nature.  Cette déclaration peut 
être faite de la manière suivante.  La réunion, sous les mêmes lois, des différents peuples qui 
composent la France, forme ce qu’on appelle une société humaine. Ces lois sont la condition 
de la société. Elles marquent à tous les associés leurs droits et leurs devoirs. Tous doivent 
donc connaître ces conditions. Le temps et l’autorité arbitraire ont altéré et fait oublier celles 
de la société française. De là le vœu universel des Français par l’opinion publique et consigné 
dans les cahiers de toutes les provinces de France; de régler de nouveau les conditions de la 
société en faisant une Constitution. Il n’y a que des êtres de la même nature, ayant des droits 
communs et égaux, qui puissent former une société. La Constitution doit donc être fondée 
sur la déclaration précise de ces droits. Ces droits sont, Article premier. La liberté attribut es-
sentiel et inséparable d’un être intelligent, pensant, voulant, qui a la faculté de s’instruire et 
de se perfectionner, qui parcourt et s’assujettit la terre ; crée les arts, les sciences et les dif-
férentes formes de gouvernement et fait servir à son bonheur tout ce qui existe dans l’univ-
ers. De là la liberté de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier, d’aller où bon lui semble et de 
faire librement usage de ses facultés en tout ce qui n’est pas contraire à la loi de la société, 
enfin de ne pouvoir être empêché dans l’exercice de toutes ses facultés que dans les formes 
et dans les cas prescrits par la loi. Art. 2. L’égalité :  1° dans l’instruction publique, où l’on ap-
prenne au peuple sa Constitution ; 2° Dans la distribution de la justice, des récompenses 
et des peines, laquelle donne à tous les associés les mêmes droits, les mêmes avantag-
es; les soumet tous également au pouvoir des lois, et n’admet d’autres distinctions que 
celles des fonctions nécessaires pour l’administration de la société, et celles que peu-
vent procurer le génie, les talents et les travaux. Art. 3. La propriété :  1° de la terre qui fixe 
les nations ;  2° de tous les biens que la terre, le génie et le travail de l’homme produisent. De 
ce droit sacré dérivent ceux du peuple français d’être franc et libre de toutes impositions 
tendant à diminuer, altérer ou détruire la propriété; de n’en assigner que la portion nécessaire 
pour le maintien et la garantie des propriétés communes; d’être seul juge de cette portion, 
d’en ordonner la destination tant en recettes qu’en dépenses, de nommer et révoquer ceux 
qui font la recette et la dépense et d’en entendre le compte; et conséquemment de supprim-
er toutes les impositions qui ont été mises sans le consentement de la nation. Enfin, de ce 
droit sacré de propriété dérive l’impossibilité par la société française de manquer, envers ses 
membres et les nations étrangères, à des engagements contractes sous la foi publique. Art. 
4. Le droit de s’assembler, tant pour ses affaires publiques et privées, que pour jouir de tous 
les agréments de la vie. De s’assembler pour ses affaires publiques, tous les ans, à jour fixé 
par la Constitution sociale, dans le lieu qu’indique l’Assemblée, et dans le temps le plus con-
venable, eu égard aux travaux de l’agriculture, afin de régler les objets qui intéressent la 
chose publique. Cette assemblée annuelle est prescrite à l’homme social : 1° Par la nature qui 
lui donne tous les ans une récolte, produite par les soins d’une culture annuelle ; 2° Et par 
l’établissement même delà société civile qui nécessite une recette et une dépense annuelle. 
Du droit de s’assembler tous les ans dérivent: 1° Celui de n’établir que pour une année, soit 
par des impôts, soit par des emprunts, les fonds qui sont nécessaires à l’administration in-
térieure de la chose publique; 2° Celui d’établir, pour le même temps seulement, l’armée qui 
est destinée à garantir l’Etat des attaques extérieures, de recevoir son serment et d’assigner 
les fonds nécessaires à sa subsistance. L’armée étant établie pour cette destination et payée 
par le peuple, doit être entièrement soumise à l’autorité civile. Art. 5. Le droit de toute assem-
blée d’hommes libres de se constituer et de s’organiser d’une manière libre. Tous ceux qui la 
composent sont des personnes sacrées et inviolables et responsables uniquement à l’as-
semblée. Art. 6. Les conditions de la société étant les garants de la liberté, de l’égalité et de 
la propriété, unique but des hommes qui se réunissent en société, les associés ont seuls 
droit de faire ces conditions, connues sous le nom de lois politiques civiles et criminelles; de 
les modifier et les changer quand ils le jugent nécessaire, et de faire rendre compte à tous 
ceux qui sont chargés de les exécuter. Art. 7. Les hommes étant des êtres susceptibles de 
passions et d’erreurs, et par une fatalité attachée à l’espèce humaine, tous les hommes qui 
exercent des pouvoirs étant très enclins à en abuser, la raison et le bon sens démontrent que 
la fonction de faire des lois et celle de les exécuter sont inconciliables, incompatibles; la 
même personne ne peut donner la procuration et la recevoir; être la puissance constituante, 
et le pouvoir constitué ; rendre compte de sa procuration et être juge du compte. Le peuple 
a donc le droit de ne point accorder sa confiance, pour remplir la fonction législative à toutes 
les personnes qui sont chargées de quelques fonctions du pouvoir appelé exécutif, et à plus 
forte raison d’exclure tous les privilégiés qui sont les ennemis nés de la société; (jusqu’à ce 
qu’ils rentrent dans le grand corps du peuple dont ils se sont séparés par usurpation) et ne 
peuvent que songer à conserver leurs privilèges aux dépens de la communauté. A l’égard des 
personnes qui exercent les fonctions honorables et utiles du pouvoir exécutif, elles peuvent, 
en y renonçant, avoir part à la confiance du peuple pour la législation. Art. 8. Le droit qu’a le 
peuple de ne reconnaître pour conditions et lois de la société que celles qui lui ont été 
proposées par ses véritables représentants chargés de les rédiger, et qu’il a adoptées après 
en avoir délibéré dans des assemblées libres. Art. 9. Et comme la France est un Etat d’une 
grande étendue, que la nature met des bornes aux facultés de l’homme et des différences 
dans les productions des divers pays; que les lois et l’administration des hommes ne peuvent 
être justes, praticables et légitimes, lorsqu’elles ne s’accordent pas avec les lois de la nature, 
chaque province a le droit d’avoir des Etats sanctionnés et garantis par les Etats généraux. 
Protestation et pouvoirs. La prochaine assemblée des Etats généraux ne sera point légale, 
parce qu’elle sera composée pour la moitié de privilégiés, nommés par des privilégiés, et 
aura en outre plusieurs personnes chargées de quelques fonctions du gouvernement. Dans 
cette position :  1° la présente Assemblée déclare qu’elle proteste contre les illégalités de sa 
convocation et contre la disproportion qui existe entre le peuple et les corps privilégiés dans 
le nombre des députés du peuple aux prochains Etats généraux, lequel nombre devrait être 
en proportion de la quantité des citoyens; 2° L’Assemblée donne pouvoir à ceux qu’elle va 
nommer de faire la déclaration de droits ci-dessus, de supprimer toutes les impositions à 
présent existantes, comme ayant été mises sans le consentement de la nation ; de les 
rétablir seulement pour un an ; de déclarer que la nation ayant seul le droit de les administrer, 
tous ceux qui les perçoivent lui sont comptables, à compter du jour de l’ouverture des Etats 
généraux; d’examiner et vérifier la situation active et passive de l’Etat; de fixer tous les objets 
de l’administration, tant en recettes qu’en dépenses, de reconnaître la dette du roi comme 
dette nationale, à compter aussi du jour de l’ouverture des Etats généraux ; De prendre 
toutes les mesures nécessaires pour anéantir l’agiotage, lequel prive l’agriculture et le com-
merce du numéraire qui peut seul les vivifier; De nommer trois commissions pour former 
trois plans : Le premier d’une Constitution sociale, fondée sur la déclaration des droits ci-des-
sus; Le second, sur l’éducation du peuple ; Le troisième, sur la meilleure forme d’asseoir et 
administrer les impôts ; Lesquels plans seront rapportés à l’Assemblée des Etats généraux et 
soumis par eux à l’examen et à la ratification de la nation ; D’ordonner que les procès soient 
faits à tous ceux qui ont abusé des pouvoirs qui leur étaient confiés pour administrer la chose 
publique; Enfin, de faire des remerciements publics aux hommes généreux qui, par leur pat-
riotisme, ont ramené la nation à la liberté. L’Assemblée déclare qu’elle ne nomme des élec-
teurs que sous la condition de l’exécution des pouvoirs ci-dessus et qu’ils nommeront les 
députés aux Etats généraux sous la même condition. 
1_15. Je me bornerai à vous offrir le tableau des droits qui vous appartiennent en qua-lité 
d’homme; de ces droits antérieurs et supérieurs à toutes conventions; de ces droits inal-
iénables, imprescriptibles, qu’il est absurde de subordonner à des titres écrits; de ces droits, 
base commune, base éternelle de toute association politique. […] ils sont tels que les exige 
impérieusement le pays que vous habitez, et les que sans eux il est impossible à l’espèce hu-
maine, sous aucun climat, de conserver sa di-gnité, de se perfectionner, de jouir tranquille-
ment des faveurs de la nature. I Tous les hommes sont libres et égaux. II Tout pouvoir étant 
émané du peuple, les différens magistrats ou officiers du gouvernement, revêtus d’une au-
torité quelconque législa-tive, exécutive ou judiciaire, lui doivent compte dans tous les temps. 
III Le peuple pour le bonheur de qui le gouvernement est institué a le droit inaliénable de le 
réfor-mer, de le corriger, ou de le changer totalement lorsque son bonheur l’exige. IV Le peu-
ple a le droit de remplir les emplois vacants par des élections et des nominations régulières, 
et de faire rentrer ses officiers publics dans la vie privée, à certaines époques. V Toutes les 
élections doivent être libres, et tout homme donnant une preuve suffisante d’un intérêt per-
manent, et de l’attachement qui en est la suite, a droit à élire les officiers et à être élu pour 
les emplois publics. VI Le peuple a droit de s’assembler pour consulter sur le bien commun. 
Il a droit de donner des instructions à ses représentants, et de requérir du corps législatif, par 
des adresses ou des remon-trances, le redressement des torts qui lui ont été faits, et le sou-
lagement des maux qu’il souffre. VII La liberté des délibérations dans les assemblées est si 
essentielle, qu’aucun des discours qui s’y sont tenus, ne doit servir de prétexte à aucune ac-
tion ou plainte dans aucune Cour. VIII Une longue stabilité dans les premiers départe-ments 
de la puissance exécutive, ou dans les premiers départements de la puissance exécutive, ou 
dans les emplois de manutention des deniers, est dangereuse pour la liberté ; le changement 
périodique des membres de ce département est tout-à-fait nécessaire. IX Aucune personne 
ne doit exercer, à la fois, plus d’un emploi lucratif. X Pour que les lois gouvernent et non les 
hommes, il faut que les départements législa-tifs, exécutifs et judiciaires soient totalement 
séparés. XI Le droit de suspendre les lois ou d’en arrêter l’exécution, ou même de les an-
nuler, ne peut être exercé que par le pouvoir législatif. XII Un peuple ne peut conserver un 
gouvernement libre que par une adhésion ferme et constant aux règles de la justice, de la 
modération, de la tem-pérance, de l’économie, de la vertu, et par un recours fréquent à ses 
principes fon-damentaux. XIII Le peuple a droit d’avoir et de porter des armes pour la défense 
commune. XIV Une milice bien réglée est la défense convenable, naturelle et sûre d’une gou-
vernement libre. XV Des armées toujours sur pied sont dangereuses pour la liberté, il ne doit 
être levé ni entretenu de troupes, sans le consentement du corps lé-gislatif ; il faut aussi que 
le pouvoir militaire soit toujours sévèrement subordonné à l’autorité civile. XVI Aucune part-
ie de la propriété d’un individu ne peut avec justice lui être enlevée ou être appliquée à des 
usages publics, sans son propre consentement, ou celui de corps qui représente le peuple. 
XVII Tout citoyen doit obtenir justice promptement, gratuitement, complettement. XVIII Au-
cun citoyen ne doit être exilé ou privé de la vie, de la liberté, ou de ses biens, que par un juge-
ment authentique. XIX Tout citoyen gêné dans l’exercice de sa liberté, a droit de s’informer de 
la nature de l’obstacle qu’il éprouve, de l’écarter, s’il est illégitime, et d’obtenir une prompte 
répa-ration. XX Tout citoyen a droit d’être à l’abri de toutes recherches et de toutes saisies de 
sa personne, de ses maisons, de ses papiers, de ses possessions. XXI Il faut que les offici-
ers des Cours suprêmes de judicature ayent un salaire honorable et qu’ils soient maintenus 
dans leurs offices aussi longtemps qu’ils ne donnent aucun sujet de plainte légale. XXII Quant 
aux poursuites criminelles, la vérification des faits dans le voisinage des lieux où ils se sont 
passés, est de la plus grande importance pour la sû-reté de la vie, la liberté et de la propriété 
des citoyens. XXIII Les substitutions perpé-tuelles et les privilèges exclusifs sont odieux, con-
traires à l’esprit d’un gouvernement libre et aux principes du commerce. XXIV Aucune classe, 
aucune association d’hommes ne pouvant avoir de privilèges exclusifs que pour des services 
rendus à l’État, et les titres n’étant point héréditaires par leur essence, l’idée d’un homme né 
magistrat, législateur or général, est absurde et contre nature. XXV Il faut admettre tous les 
cultes. XXVI La liberté de la presse doit être inviolablement maintenue. 
1_15 un provencal. Je me bornerai à vous offrir le tableau des droits qui vous appartien-
nent en qua-lité d’homme; de ces droits antérieurs et supérieurs à toutes conventions; de 
ces droits inaliénables, imprescriptibles, qu’il est absurde de subordonner à des titres écrits; 
de ces droits, base commune, base éternelle de toute association politique. […] ils sont tels 
que les exige impérieusement le pays que vous habitez, et les que sans eux il est impos-
sible à l’espèce humaine, sous aucun climat, de conserver sa di-gnité, de se perfectionner, 
de jouir tranquillement des faveurs de la nature. I Tous les hommes sont libres et égaux. II 
Tout pouvoir étant émané du peuple, les différens magistrats ou officiers du gouvernement, 
revêtus d’une autorité quelconque législa-tive, exécutive ou judiciaire, lui doivent compte 
dans tous les temps. III Le peuple pour le bonheur de qui le gouvernement est institué a le 
droit inaliénable de le réfor-mer, de le corriger, ou de le changer totalement lorsque son bon-
heur l’exige. IV Le peuple a le droit de remplir les emplois vacants par des élections et des 
nominations régulières, et de faire rentrer ses officiers publics dans la vie privée, à certaines 
époques. V Toutes les élections doivent être libres, et tout homme donnant une preuve suff-
isante d’un intérêt permanent, et de l’attachement qui en est la suite, a droit à élire les offici-
ers et à être élu pour les emplois publics. VI Le peuple a droit de s’assembler pour consulter 
sur le bien commun. Il a droit de donner des instructions à ses représentants, et de requérir 
du corps législatif, par des adresses ou des remon-trances, le redressement des torts qui lui 
ont été faits, et le soulagement des maux qu’il souffre. VII La liberté des délibérations dans 
les assemblées est si essentielle, qu’aucun des discours qui s’y sont tenus, ne doit servir 
de prétexte à aucune action ou plainte dans aucune Cour. VIII Une longue stabilité dans les 
premiers départe-ments de la puissance exécutive, ou dans les premiers départements de la 
puissance exécutive, ou dans les emplois de manutention des deniers, est dangereuse pour 
la liberté ; le changement périodique des membres de ce département est tout-à-fait néces-
saire. IX Aucune personne ne doit exercer, à la fois, plus d’un emploi lucratif. X Pour que les 
lois gouvernent et non les hommes, il faut que les départements législa-tifs, exécutifs et ju-
diciaires soient totalement séparés. XI Le droit de suspendre les lois ou d’en arrêter l’exé-
cution, ou même de les annuler, ne peut être exercé que par le pouvoir législatif. XII Un peu-
ple ne peut conserver un gouvernement libre que par une adhésion ferme et constant aux 
règles de la justice, de la modération, de la tem-pérance, de l’économie, de la vertu, et par 
un recours fréquent à ses principes fon-damentaux. XIII Le peuple a droit d’avoir et de por-
ter des armes pour la défense commune. XIV Une milice bien réglée est la défense conven-
able, naturelle et sûre d’une gouvernement libre. XV Des armées toujours sur pied sont dan-
gereuses pour la liberté, il ne doit être levé ni entretenu de troupes, sans le consentement 
du corps lé-gislatif ; il faut aussi que le pouvoir militaire soit toujours sévèrement subordonné 
à l’autorité civile. XVI Aucune partie de la propriété d’un individu ne peut avec justice lui être 
enlevée ou être appliquée à des usages publics, sans son propre consentement, ou celui de 
corps qui représente le peuple. XVII Tout citoyen doit obtenir justice promptement, gratuite-
ment, complettement. XVIII Aucun citoyen ne doit être exilé ou privé de la vie, de la lib-
erté, ou de ses biens, que par un jugement authentique. XIX Tout citoyen gêné dans l’ex-
ercice de sa liberté, a droit de s’informer de la nature de l’obstacle qu’il éprouve, de l’écarter, 
s’il est illégitime, et d’obtenir une prompte répa-ration. XX Tout citoyen a droit d’être à l’abri 
de toutes recherches et de toutes saisies de sa personne, de ses maisons, de ses papiers, 
de ses possessions. XXI Il faut que les officiers des Cours suprêmes de judicature ayent un 
salaire honorable et qu’ils soient maintenus dans leurs offices aussi longtemps qu’ils ne don-
nent aucun sujet de plainte légale. XXII Quant aux poursuites criminelles, la vérification des 
faits dans le voisinage des lieux où ils se sont passés, est de la plus grande importance pour 
la sû-reté de la vie, la liberté et de la propriété des citoyens. XXIII Les substitutions perpé-tu-
elles et les privilèges exclusifs sont odieux, contraires à l’esprit d’un gouvernement libre et 
aux principes du commerce. XXIV Aucune classe, aucune association d’hommes ne pouvant 
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ulguées, et appliquées par un tribunal égal. Toute souveraineté ré-side essentiellement dans 
la nation. Le gouvernement se divise en trois pouvoirs, le Législatif qui doit être principale-
ment exercé par une assemblée représentative nom-breuse, librement et fréquemment élue; 
l’Executif, qui appartient uniquement au roi, dont la personne est sacrée et les ministres re-
sponsables; le Judiciaire qui doit être confié à des tribunaux dont la seule fonction soit de 
garder le dépôt des lois, et de les appliquer littéralement aux causes qui leur sont soumises, 
et dont l’organisation et le régime assurent aux juges leur indépendance, au public leur impar-
tialité, aux parties les moyens de justification, et une distribution facile de la justice. L’impôt 
doit être consenti pour un terme court, et proportionne aux vrais besoins dans l’octroi, et aux 
vraies facultés dans la répartition. Le commandement des troupes appartient au roi seul, et 
leur obéissance n’a de bornes que celles qui garantissent la liberté publique. L’homme doué 
de la voix et de la pensée ne peut être molesté ni pour ses opinions, ni pour la communica-
tion de ses idées, à moins qu’il n’ait violé l’ordre social ou l’hon-neur particulier, auquel cas 
il est soumis à la loi. Et comme le progrès des lumières et l’introduction des abus nécessi-
tent de tems en tems une révision de la constitution, il doit être indiqué pour des époques 
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généraux relatifs à un état politique. Art. 1. Point de distinction arbitraire entre les citoyens, 
ni noblesse, ni pouvoir, ni charge héréditaire. Art. 2. Le droit d’élire le corps des représent-
ants doit résider dans les propriétaires du territoire : ainsi les citoyens qui possèdent un cer-
tain revenu en fonds de terre jouiraient exclusivement du droit de cité. Art. 3. L’état doit être 
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législation, et ne doit point avoir des sujets. Art. 4. L’état ne doit point avoir d’alliance avec 
des nations étrangères, excepté en tems de guerre. Art. 5. Le code civil, crimi-nel, ainsi que 
toutes les institutions quelconques doivent être conformes à la justice universelle. Art. 6. Tout 
le corps des citoyens doit être formé en milice. Art. 7. La li-berté religieuse en entier. Art. 8. 
La liberté entière de l’industrie et du commerce. Art. 9. La liberté de la presse. Art. 10. La loi 
de habeas corpus. Art. 11. Les jugements par jurés. Art. 12. L’impôt territorial unique. Art. 13. 
Les biens des parents doivent se par-tager également entre les enfants. Art. 14. Point de sub-
stitutions. Art. 15. Le divorce, ou dissolution du contrat de mariage.
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3_18 le duc d’orleans dans la bataille des elections generaux l’instruction de laclos et les de-
liberations sieyes. Pour les Personnes chargées de ma Procuration aux Assemblées de Bailli-
age re-lative aux États-Généraux. Mon intention est que mes Procureurs-fondés portent par-
tout le même esprit dans les différents Bailliages où ils me représenteront; qu’ils y prennent 
mes intérêts, et y soutiennent mon opinion, ainsi que je le ferais, si j’y étais moi-même. En 
conséquence, j’entends qu’en acceptant ma Procuration, ils se regar-dent comme engagés 
d’honneur : Premièrement, à déclarer aux Bailliages que le Gouvernement ne peut les gêner 
en rien dans ce qui concerne le choix des Députés aux Etats-Généraux; que les Bailliages ont 
dans tous les Actes émanés des Trois Ordres, et relatifs à la convocation des Etats Généraux, 
une autorité locale, semblable à celle qu’ont les Etats-Généraux eux-mêmes pour la totalité 
du Royaume, et que les-dits Bailliages doivent se conduire plutôt d’après ce que le bien 
général pourra leur prescrire, que d’après le règlement qui leur a été envoyé, le Roi de France 
n’ayant ja-mais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leur Lettre de Convocation. 2. 
A donner leur voix aux Personnes que je leur désignerai pour l’élection des Députés aux 
Etats-Généraux. 3. A faire tous leurs efforts pour faire insérer dans les cahiers des Bailliages 
les articles ci-après. Article premier. La liberté individuelle sera garantie à tous les Français. 
Cette liberté comprend, 1. la liberté de vivre où l’on veut; celle d’al-ler, de venir, de demeurer 
où il plaît, sans aucun empêchement, soit dans, soit hors le Royaume, et sans qu’il soit beso-
in de Permission, Passeport, Certificat, ou autres formalités tendantes à gêner la liberté des 
Citoyens. 2. Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret 
décerné par les Juges ordinaires. 3. Que dans le cas où les Etats-Généraux jugeraient que 
l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute 
personne ainsi arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses Juges 
naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court 
délai; que, de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, 
excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine cor-
porelle. 4. Il sera défendu à toute autre personne que celle prêtant main-forte à Justice, soit 
Officier, Soldat, Exempt ou autre, d’attenter à la liberté d’aucun Citoyen, en vertu de quelque 
ordre que ce puisse être, sous peine de mort, ou au moins de punition corporelle, le tout 
ainsi qu’il sera décidé aux Etats-Généraux. 5. Que toute Personne qui aura sollicité ou signé 
tout ordre semblable, ou favorisé son exécution, pourra être prise à partie par-devant les 
Juges ordinaires, non-seulement pour y être condamnée en des dommages et intérêts, mais 
encore pour être punie corporelle-ment, et ainsi qu’il sera décidé. Art. II. La liberté de publier 
ses opinions, faisant partie de la liberté individuelle, puisque l’homme ne peut être libre 
quand sa pensée est es-clave; la liberté de la Presse sera accordée indéfiniment, sauf les 
réserves qui pour-ront être faites par les Etats Généraux. Art. III. Le respect le plus absolu 
pour toute Lettre confiée à la poste, sera pareillement ordonné; on prendra les moyens les 
plus sûrs d’empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Art. IV. Tout droit de propriété sera in-
vio-lable, et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit 
dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. V. Nul impôt ne sera légal et ne pour-ra 
être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la Nation dans l’Assemblée des Etats-
Généraux, et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu’à la 
prochaine tenue des Etats-Généraux, en sorte que cette prochaine tenue venant à ne pas 
avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. VI. Le retour périodique des Etats-Généraux sera fixé à un 
terme court, et dans le cas d’un changement de Règne ou celui d’une Régence, ils seront 
assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois; on ne négligera 
aucun moyen propre à assurer l’exécution de ce qui sera réglé à cet égard. Art. VII. Les Min-
istres seront comptables aux Etats-Généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, 
et responsables auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux Lois du 
Royaume. Art. VIII. La dette de l’Etat sera consolidée. Art. IX. L’impôt ne sera consenti 
qu’après avoir reconnu l’éten-due de la dette Nationale et après avoir vérifié et réglé les 
Dépenses de l’Etat. Art. X. L’impôt consenti sera généralement et également réparti. Art. XI. 
On s’occupera de la réforme de la Législation civile et criminelle. Art. XII. On demandera 
l’établissement du Divorce, comme le seul moyen d’éviter le malheur et le scandale des un-
ions mal assorties et des séparations. Art. XIII. On cherchera les meilleurs moyens d’assurer 
l’exécution des Lois du Royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que 
quelqu’un n’en soit responsable. Art. XIV. On invitera les Députés aux Etats-Généraux à ne 
prendre aucune Délibération sur les affaires du Royaume, qu’après que la liberté individuelle 
aura été établie, et à ne consentir à l’impôt qu’après que les Lois constitutives de l’Etat auront 
été fixées. DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE POUR LES ASSEMBLÉES DE BAILLIAGES. 
PREMIÈRE CLASSE. Délibération de l’Assem-blée sur elle-même. Il est vraisemblable que les 
Trois Ordres ne délibéreront point en commun, du moins dans la presque totalité des Bailliag-
es. Par une inconséquence digne des lumières, qui, de tout tems, ont éclairé le Ministère, il 
a marqué d’une part le désir de réunir les Trois Ordres pour faire délibérer par tête, et de 
l’autre il réduit les Elec-teurs du Tiers-Etat à deux cens au plus, tandis que la Noblesse et le 
Clergé pourront fournir un nombre indéfini d’Electeurs : il est clair que le troisième Ordre, le 
supposât-on disposé d’ailleurs à s’unir, ne voudra point voter en commun avec un nombre 
d’Opinants des deux Premiers Ordres qui surpasserait le sien. Ainsi chaque Ordre fe-ra ses 
affaires à part. Je ne m’occupe ici que de la Chambre du Tiers. Une Constitu-tion à donner à 
vingt-cinq millions deux cens mille Individus, doit être l’ouvrage des Représentants de vingt-
cinq millions d’entre eux. C’est au Tiers à rendre la liberté à la Nation, de concert avec les 
deux autres Ordres, s’ils se montrent dignes d’un si grand bienfait, ou malgré la Noblesse et 
le Clergé, s’il ne se trouve dans ces deux Classes que des intentions dépravées par l’intérêt 
de Corps. Les Délibérations véritablement importantes seront celles de l’Ordre du Tiers; s’il 
reste séparé, lui seul n’a que l’inté-rêt général en vue; lui seul peut se regarder comme 
dépositaire des Pouvoirs de la Nation; le Tiers-Etat sent qu’il va être chargé des destinées 
nationales. Ce sentiment le guidera d’avance même dans les simples Délibérations de Bailli-
age. Au surplus, le Clergé et la Noblesse peuvent s’approprier la plus grande partie des vues 
que nous al-lons indiquer. Cinquième Délibération. Sur la non réunion des Ordres. Arrêté : 
qu’il est, sans doute, dans les bons principes de faire élire la Députation universelle par la 
généralité des Electeurs, sans distinction d’Ordres; puisque, si la mission de chaque 
Représentant ne vient pas de tous, on ne peut pas dire que chaque Député soit re-présentant 
de tous, sans distinction d’Ordres. Mais le Tiers ne peut consentir à une réunion qui ne serait 
qu’apparente, tant que l’on ne commencera point par abolir les injustes inégalités qui sépar-
ent les Privilégiés des non-Privilégiés. La confusion ou l’al-liance des Ordres, désirable par 
tous les amis de la Nation, ne l’est cependant, et ne peut être effectuée que sur les principes 
suivants : 1. Qu’auparavant, tous les privi-lèges qui divisent les Ordres, seront révoqués; il est 
absurde que la loi, ouvrage de la volonté commune, instrument créé et établi pour la protec-
tion commune, se change en instrument de faveur, distribuant aux uns des préférences aux 
dépens des autres. Le véritable Législateur n’oubliera pas, sans doute, que, loin de faire naî-
tre des inéga-lités factices, parmi les Citoyens, il est chargé au contraire d’empêcher les trop 
mau-vais effets des inégalités naturelles; que, loin d’affaiblir la faiblesse, et de fortifier la 
force, il doit garantir la faiblesse qu’elle ne sera point dominée par la force, et assurer à 
chaque Citoyen la liberté de disposer à son gré de sa personne et de sa propriété. 2. Comme 
les Privilèges ne sont pas moins injustes et moins odieux dans les droits poli-tiques que dans 
les droits civils, le Tiers ne peut point voter en commun, avec des Ci-toyens dont l’influence 
sur la formation de la loi, continuerait à être plus rapprochée et infiniment plus considérable 
que la sienne; il ne lui appartient point de reconnaître et de consacrer, par une démarche im-
prudente, la monstrueuse disproportion qui s’est glissée, à cet égard, dans des temps mal-
heureux, entre l’Homme Noble, et celui de l’Ordre Commun. Ce n’est pas au Tiers à profess-
er que la minorité puisse jamais être substituée aux droits de la pluralité, et que la loi 
commune doive être formée contre l’intérêt commun en faveur de l’intérêt de Corps. Ce 
n’est qu’improprement que le Tiers est appelle un Ordre; il est la Nation, il n’a point d’intérêt 
de Corps à défendre; son unique objet est l’intérêt National. Le Tiers-Etat, ou plutôt la Nation 
ne demande pas mieux que de faire de l’ensemble des Citoyens un seul Corps social; mais il 
faut auparavant que la loi, devenue plus éclairée et plus juste, laisse à tous les Membres de 
la Société les mêmes droit civils et politiques. SECONDE CLASSE Délibérations concernant 
les Besoins publics. Pour mettre l’ordre dans le Procès-Verbal, et une sorte de rang propor-
tionné à l’importance des objets qui doivent être discutés dans l’Assemblée, on divisera la 
matière en plusieurs parties. La Noblesse et le Clergé peuvent la diviser en trois. Besoins de 
l’État; Besoins du Bailliage; Besoins de l’Ordre. Le Tiers peut ne traiter que les deux 
premières parties, et il n’appartient qu’à lui de confondre les besoins de son Ordre avec ceux 
de l’Etat ou de la Nation. PREMIÈRE PARTIE. Besoins communs. Observation. Ce serait une 
folie d’espérer que les Etats-Généraux pussent, à leur première tenue, s’occuper efficace-
ment de tous les besoins publics et de l’universalité des demandes particulières qui y seront 
portées par les Députés. Mille raisons assez généralement senties nous prouvent aujourd’hui 
que l’Assemblée Nationale doit, à sa première session, se réduire à ne faire que le moins 
possible, c’est-dire, il faut qu’elle ait la sagesse de se borner aux soins véritablement pres-
sants, à ceux qu’il n’est pas possible de différer. A cette vue de bonne politique, joignons-en 
d’autres. Le Tiers-Etat qui dans ce moment attire et doit attirer toute l’at-tention, parce que 
c’est lui qui représente la France, que c’est lui qui a le plus de de-mandes à former, et qu’il 
est le plus intéressé à la restauration nationale, le Tiers-Etat a deux grands objets à remplir. 1. 
Il désire en commun avec les deux autres Ordres, de li-miter toutes les parties du Pouvoir 
exécutif; car aucun pouvoir ne peut être arbitraire : tous doivent connaître des limites, ou ce 
sont des monstres en politique. 2. Après avoir garanti la Nation contre les abus du pouvoir 
Ministériel, le Tiers doit avoir pour objet de la défendre contre les Privilèges. Au fond, le des-
potisme des Ministres est moins fâcheux pour le Peuple que le despotisme des Aristocrates. 
Si donc j’intervertis l’ordre de ces deux questions, ce n’est que parce que le Tiers, à mon avis, 
risquerait de plonger la France dans une situation affreuse, du moins pour quelque temps, s’il 
ne suivait la marche que nous traçons ici. Il songera donc d’abord aux besoins publics, d’un 
intérêt commun aux Trois Ordres; tous ensemble commenceront par attaquer ce qu’ils peu-
vent appeler l’ennemi commun; c’est-à-dire l’illimitation du Pouvoir exécutif; ils assureront la 
liberté individuelle; ils se saisiront de toutes les parties de l’Adminis-tration des finances; ils 
créeront une Constitution, ils y attacheront inséparablement la force pécuniaire, etc. Tels sont 
les objets que j’appelle d’un besoin pressant; il est clair qu’excepté pour les développements 
de la Constitution, il n’y a rien dans cette suite d’opérations qui ne doive être recherché et 
prouvé avec la même ardeur par les Trois Ordres à la fois, et qu’ainsi nous pouvons espérer 
de retirer quelque fruit de la première tenue des Etats-Généraux. Mais en se bornant à stat-
uer ce qu’il y a de plus essentiel et de plus urgent, l’Assemblée Nationale ne se refusera point 
à accueillir toutes les plaintes, toutes les demandes, etc. Elle déclarera qu’elle se propose, 
dans les Sessions suivantes, de les prendre toutes en considération, mais, ajoutera-t-elle, sur 
une multitude d’objets aussi importants que difficiles, et pour lesquels indépen-damment du 
temps, il faut se procurer des instructions et des renseignements justes : il paraît juste et 
convenable de consulter les Peuples. Première Division. Sur la liber-té et les formes de l’As-
semblée Nationale. Premières Délibérations : sur l’élection du Pré-sident et pour inviter les 
Etats-Généraux à s’assurer toute liberté dans l’exercice du Pouvoir Législatif. Arrêté : que le 
Pouvoir Législatif résidant essentiellement dans la volonté Nationale, il doit être exercé par le 
Corps des Représentants de la Nation. Ar-rêté que pour s’assurer toute liberté à leur première 
tenue, les Etats-Généraux ne peu-vent mieux faire que de supprimer tous les Impôts, comme 
étant illégaux, et de les re-créer tout de suite provisoirement, et seulement jusqu’à la fin de 
l’Assemblée, attendu qu’elle veut statuer de nouveau sur ce grand objet avant sa première 
séparation. De cette sorte, elle se garantira du danger d’une dissolution involontaire; elle 
pourra se li-vrer sans crainte à tout ce qui lui paraîtrait exiger les affaires nationales, et ce n’est 
que quand elle le jugera à propos qu’elle clora sa première Cession par le vote des Impôts, 
lequel ne doit jamais être que la dernière opération. Troisième Délibération; sur la perma-
nence, la police et la forme de l’Assemblée Nationale, etc. Arrêté : qu’il serait important pour 
la confiance publique et pour le succès des grandes opérations des Etats-Généraux, qu’ils 
statuassent dès le principe leur permanence; mais au moins cette permanence, si nécessaire 
à un Pouvoir législatif bien constitué, doit être établie avec la Constitution ; elles ne peuvent 
aller l’une sans l’autre. Arrêté : que les Députés Nationaux ne seront point responsables au 
Pouvoir exécutif d’aucunes pa-roles, écrits ou démarches relatifs aux affaires publiques, mais 
qu’il sera pourvu dans l’Assemblée même à une police personnelle, soit pour le bon ordre 
intérieur, soit pour livrer à la justice ordinaire, après l’avoir exclu, tout Membre qui aurait 
mérité d’y être traduit. Arrêté : que les Commissions que les Etats-Généraux nommeront 
dans leur sein, le seront par l’Assemblée elle-même, et non par le Président, et que les 
Com-missaires pourront être proposés par tous les Membres. Arrêté : que le Président ne 
doit pas avoir la voix prépondérante, mais que le droit de partager les voix sera accor-dé par 
l’Assemblée à un ou plusieurs Députés élus pour cela au scrutin tous les quinze jours. Arrêté 
: qu’aucune motion ou proposition ne sera délibérée sur-le-champ, si un seul Membre requi-
ert son renvoi à un autre jour qui sera fixé par l’Assemblée. Arrêté : que les Commissions 
nommées pour préparer les matières, ne peuvent jamais prendre sur elles, de rien décider; la 
confiance des Peuples ayant été accordée, non à quelques Députés, mais au Corps des 
Représentants. Arrêté : que le pouvoir législatif confié au Corps des Représentants, ne peut 
être subdélégué; et qu’il ne doit être donné à aucune Députation, même composée des 
Membres des Trois Ordres, le pouvoir de ne rien statuer au nom de l’Assemblée générale. 
Deuxième Division. Besoins nationaux les plus pressants. C’est ici la partie la plus importante 
du Procès-Verbal. 1. La Déclaration des Droits : ce n’est pas qu’une Charte de plus, fût-elle 
jurée et signée, suffise pour garantir aux Citoyens la liberté dans leurs choses, dans leur 
per-sonne; mais cette pièce sera très-utile, en présentant à tous la connaissance des grands 
droits Sociaux, en retenant l’imagination qui ne connaît pas de bornes, et en faisant naître cet 
intérêt puissant que l’on porte généralement à ce que l’on sait être sa juste propriété. Sous 
ces trois points de vue, une déclaration des Droits sera pré-cieuse à la Nation. Pour s’ex-
pliquer ce que sont les Droits qu’il s’agit de déclarer, et les deux principales raisons qui 
doivent engager le Pouvoir constituant à donner cette déclaration, il faut reprendre notre sujet 
de plus haut. Souvenons-nous, qu’une Nation qui députe des Représentants, soit pour for-
mer une Constitution, soit pour exercer la législature ordinaire, leur confie, pour remplir leur 
mission, tous les pouvoirs néces-saires et non au-delà. A la Nation appartient la plénitude de 
tous les pouvoirs, de tous les droits, parce que la Nation est, sans aucune différence, ce 
qu’est un individu dans l’état de nature, lequel est sans difficulté tout pour lui-même. L’indi-
vidu, comme la Nation, a besoin d’un Gouvernement pour se conduire; dans l’individu, c’est 
la Nature qui a pris soin de mettre une volonté pour délibérer et se décider, des bras pour agir, 
enfin des muscles pour soutenir le pouvoir exécutif. Dans une Nation, au contraire, comme 
elle n’est qu’un Corps d’Institution positive, c’est aux Associés qui la compo-sent, à lui don-
ner une volonté, une action, une force communes : on voit que les ma-tériaux de cette triple 
institution y sont abondamment; nous n’avons pas à parler ici de l’action er de la force Nation-
ales. Les volontés individuelles sont les vrais éléments de la volonté commune, et l’on sent 
comment, chez un Peuple nombreux, cette vo-lonté commune peut se former par un Corps 
de Représentants : l’individu n’a pas à craindre que sa volonté puisse se tourner contre son 
intérêt : toutes les parties de son Gouvernement correspondent fort bien ensemble, à moins 
qu’il ne soit fou. Une Nation est exposée à plus de dangers. Ses Représentants pourraient, 
s’ils étaient mal constitués, se faire un intérêt à part; et c’est la grande raison pour laquelle on 
a prouvé en dernier lieu que le Pouvoir constituant devait être différent du Pouvoir constitué. 
Dan cet esprit, l’Assemblée constituante ne se borne pas à organiser le Corps législatif or-
di-naire : il est clair qu’après lui avoir donné des jambes et des forces pour marcher, il faut 
encore lui marquer de la division adoptée. Ce n’est qu’en effaçant les limites des Pro-vinces, 
qu’on parviendra à détruire tous ces privilèges locaux, utilement réclamés lorsque nous 
étions sans Constitution, et qui continueront à être défendus par les Provinces, même lor-
squ’ils ne présenteront plus que des obstacles à l’établissement de l’unité sociale. Puisque 
la Constitution est une chose nouvelle, pourquoi nous as-treindre à la calquer sur des divi-
sions anciennes? Que le nouvel ordre de représenta-tion embrasse uniformément toutes les 
parties de la France, et bientôt vous le verrez le substituer à ses partages disproportionnés, 
qui au fond, ne sont relatifs qu’à des diffé-rences d’administration. Il est sûr que la division 
administrative n’a aucun droit à servir de mesure à une division représentative, et il n’est pas 
moins certain que les assem-blées représentatives une fois établies partout, opposeront aux 
vieilles réclamations des pays d’Etat, une force irrésistible de raison et d’intérêt, lié avec l’in-
térêt national. Je ne connais pas de moyen plus puissant et plus prompt de faire sans trou-
bles, de toutes les parties de la France, un seul Corps, et de tous les Peuples qui la divisent, 
une seule Nation. On placera la base de la représentation dans les paroisses. Ce n’est pas le 
mieux, mais d’autres idées mèneraient trop loin. L’Assemblée de canton, com-posée de deux 
cens trente Paroisses ou quartiers, enverra ses Députés à l’Assem-blée provinciale, qui 
nommera les Représentants nationaux. Nous ne pouvons donner ici tous les développe-
ments. Les Etats-Généraux régleront le nombre des Députés des Paroisses probablement 
sur le nombre des individus. C’est bien le caractère prin-cipal, ce n’est pas le seul. Je voudrais 
que ce fût en raison composée de plusieurs éléments; mais en disant peu, j’aurais l’air de 
manquer à mes principes, et cependant je ne puis pas m’étendre ici. Au surplus, la Constitu-
tion une fois établie, se réformera d’elle-même. La distinction des Ordres sera le grand ob-
stacle à l’établissement d’une bonne représentation. En bonne règle, les droits politiques 
sont personnellement égaux, comme les droits civils. Ici, l’égalité des droits n’est pas détru-
ite par l’inégalité des fortunes; de même l’égalité politique n’est pas détruite par l’inégalité de 
raison ou d’éloquence. Mais tout Citoyen contribuable vaut un, et un Citoyen ne peut pas être 
la fraction d’un autre. Je m’attends bien qu’on n’adoptera point ces principes, ils sont trop 
bons. On continuera de composer l’assemblée législative dans le système des droits poli-
tiques inégaux, sans être effrayé d’une mesure antisociale, qui convertit la pluralité en mi-
norité, et qui donne à celle-ci les droits de celle-là. Quand on ne peut saisir le mieux, il faut 
tâcher de s’en approcher. Dans cette vue, je crois qu’il serait possible de ne commencer à 
avoir égard à la division des Ordres, qu’à l’Assemblée provinciale, lorsqu’il s’agit de nommer 
les Députés nationaux. Avant cela, les Paroisses, les Cantons et les Provinces, se formeraient 
pêle-mêle. L’influence que les Seigneurs se flatterant d’exercer dans ces Assemblées, pour-
rait les engager à adopter ce plan. A l’Assemblée Tertiaire ou Provinciale, seulement, on 
composerait la grande députation de tant de Nobles, tant d’Ecclésiastiques, et tant de 
Membres de l’Ordre Commun. Ce petit changement aiderait à supporter le désordre, en at-
tendant que les lumières mettent les deux premières classes en état de mieux connaître 
leurs intérêts, et de les confondre dans le seul intérêt national. Ainsi se composerait à l’avenir 
le Sénat Na-tional, par les degrés intermédiaires que nous venons d’indiquer. La permanence 
de toutes ces Assemblées doit être une loi fondamentale. Après les avoir établies, vous les 
mettrez en activité, d’abord par le renvoi de cette foule de projets et de demandes sur 
lesquelles vous requerrez des instructions, des avis et des renseignements locaux; ensuite 
vous maintiendrez et assurerez leur activité, par la loi constitutionnelle de l’Impôt dont je 
parlerai plus bas. Toutes ces Assemblées pourront régler elles-mêmes leurs vacances, et 
s’ajourner à volonté. Ce n’est que parce qu’elles sont permanentes qu’on peut leur permet-
tre, excepté aux seuls Etats-Généraux, de donner leur con-fiance à une Commission inter-
médiaire. La régénération de ces Assemblées est une loi non moins importante. Dans toutes, 
les Députés ne seront que pour trois ans; il en sortira un tiers toutes les années, et par 
conséquent les Assemblées députantes éli-ront tous les ans un tiers du nombre des Nonces 
qu’elles ont à l’Assemblée Supé-rieure. Le droit de révoquer son Mandataire ne peut point 
être ôté à son Commettant; mais plusieurs motifs invitent à en gêner l’exercice jusqu’à un 
certain point. Pour ré-voquer un Député, il faudra 1. Que toutes les Assemblées inférieures 
qui ont concou-ru médiatement ou immédiatement à son élection, le demandent; d’où trois 
de-mandes pour révoquer le Député National, deux pour le Député Provincial, etc. 2. Que 
l’Assemblée qui formera la première demande ne puisse le faire qu’à la pluralité des trois 
quarts des voix; les autres n’auront besoin que de la pluralité ordinaire, etc. D’après toutes 
ces considérations : Arrêté : que les Etats-Généraux établiront une Constitution représenta-
tive, depuis les Assemblées Provinciales jusqu’à l’Assemblée Nationale. Que toutes ces As-
semblées seront permanentes et libres de s’ajourner et de se mettre en vacances. Que ce 
n’est qu’à raison de leur permanence qu’on peut leur permettre de confier à une Commission 
intermédiaire la suite de leur gestion, ou la surveillance d’exécution. Que les Etats-Généraux 
ne peuvent pas avoir besoin d’une Commission intermédiaire; ce sont les Assemblées Pro-
vinciales qui doivent lui en servir naturellement. Que la députation à toutes les Assemblées 
sera de trois ans seule-ment, et que leur régénération se fera par tiers tous les ans, etc. Que 
cette Institution aura lieu pendant la tenue de la première Session des Etats-Généraux, afin 
qu’ils puissent renvoyer à ces Assemblées les demandes, etc. sur lesquelles on aura besoin 
d’instructions locales. Que dès l’année mil sept cent quatre-vingt-dix, les Assemblées in-
férieures pourront exercer le droit de régénération, à l’égard des Assemblées Supé-rieures, y 
compris les Etats-Généraux : afin d’y parvenir on suspendra, pour cette fois seulement, la 
règle de la Députation triennale, et l’on accordera aux Assemblées infé-rieures le droit de 
désigner le tiers des Membres qui devront quitter, pour être remplacés par de nouveaux ve-
nus, choisis librement. Deux motifs ont déterminé cet Arrêté : les Députations de 1789 ser-
ont indéfinies, il fallait les borner pour la durée; la crainte des compris dans le tiers des 
Membres qui doivent sortir en 1790, les portera tous à méri-ter la confiance de leurs Com-
mettants. Arrêté : que les Députés appartenant à la re-présentation Nationale, à quelque de-
gré que ce soit, recevront leurs salaires ou in-demnités de l’Assemblée qui les aura députés, 
et jamais d’une autre source. 4. L’Im-pôt. Arrêté : que les Etats-Généraux vérifieront, éclair-
ciront, et publieront, par la voix de l’impression, l’état actuel des Finances; et que le même 
état sera annuellement publié à l’avenir. Arrêté : que tout impôt non commun aux trois Ordres 
est supprimé de droit; que la Taille sera convertie, partie en subvention, portant sur l’univer-
salité des biens, partie en taxe sur les biens affermés, laquelle taxe ne sera point due par le 
Fermier, mais par le Propriétaire; que les autres droits ou impôts non communs sup-primés, 
ne seront point remplacés, parce qu’il paraît à l’Assemblée que le déficit que la suppression 
apportera aux finances, sera comblé avec avantage par l’égalisation de paiement dans les 
impôts communs aux Ordres. Arrêté : qu’on commencera par dis-traire de la recette totale, 
la somme entière qui appartient annuellement aux Créan-ciers de l’Etat et aux Rembourse-
ments annuels, tels qu’ils auront été votés. Arrêté : que la recette actuelle, déduction faite 
des intérêts de la dette, doit suffire aux dé-penses de l’établissement public. Arrêté : que 
toutes les dépenses non nécessaires seront supprimées, les autres modérées et réglées sur 
le montant de la recette libre. Arrêté : que le Trésor public doit être administré par celui qui 
paye et non pas par celui qui dépense; que les Etats-Généraux doivent se saisir de la recette 
et des paiements dans toutes les parties, et que nul emploi d’argent ne peut être déterminé 
ou changé, que par les Etats-Généraux. Arrêté : que l’égalisation de l’impôt entre les Provinc-
es n’est pas moins juste et nécessaire que l’égalisation entre les contribuables. Arrêté : que 
les Impositions ci-dessus mentionnées seront confiées aux Assemblées repré-sentatives, 
lesquelles se mettront aussitôt en activité, tant pour la répartition que pour la collecte et les 
versements; que ces versements se feront entièrement sous la di-rection des Assemblées, 
et sous les ordres de la grande Caisse nationale, et que cette Caisse ne pouvant appartenir 
qu’à la Nation, ne pourra être administrée que par ses Représentants. Arrêté que tous les 
Agents, sans distinction, Employés au fisc, seront dans la dépendance entière des Assem-
blées représentatives, et n’auront rien de commun avec les diverses branches du pouvoir 
exécutif, que de leur payer les dé-penses publiques d’après les ordres des Etats-Généraux, 
etc. Arrêté : que la loi de l’ina-liénabilité des Domaines sera révoquée, comme contraire à la 
bonne politique, à la production rurale, etc. Arrêté : qu’aucune Province, aucune Ville, aucun 
Ordre, aucune Corporation, aucune Compagnie, aucun Individu ne pourront voter des taxes, 
ni four-nir des secours d’argent au Pouvoir exécutif, sans y être autorisés par les Etats-
Généraux. Troisième Division. Demandes et Opérations que l’on peut renvoyer aux Sessions 
suivantes, et sur lesquelles il est bon de consulter les Assemblées repré-sentatives. On sent 
qu’il ne faut ici qu’indiquer les principales matières. Les Etats-Généraux, comme nous l’avons 
dit, accueilleront tout, se réservant de délibérer après avoir reçu les avis des Provinces. Il est 
tressage assurément de n’avoir pas l’air de négliger les demandes des Bailliages et des Or-
dres; on peut s’attendre que, lors-qu’elles reviendront, après avoir été discutées dans les 
Assemblées inférieures, elles seront probablement réduites à ce qu’il sera juste, bon et sage 
de demander : La con-version des Impôts; Les abus de la Féodalité; La grande question des 
Privilèges per-sonnels; et celle non moins importante des Privilèges des Provinces à discuter 
dans toute leur étendue. La reconnaissance du droit qu’a tout Citoyen d’être jugé par ses 
Pairs, et le moyen d’étendre la méthode des Jurés à toutes les parties de la Justice Civile et 
Criminelle. Une Législation qui ait plus d’unité et de simplicité, l’uniformité des coutumes, 
poids et mesures. Un plan de police pour les Villes et pour la Cam-pagne. La suppression des 
Enrôlements forcés, sous le nom de Milice et de Classes. La cessation des honteux abus de 
confiance qui se commettent journellement à la Poste. Un système d’éducation nationale et 
d’instruction pour tous les âges. Enfin, on peut faire entrer tout ce qu’on voudra dans cette 
division. TROISIÈME PARTIE DE LA SECONDE CLASSE. Besoins de l’Ordre. Nous n’avons 
rien à dire sur cela, si ce n’est que l’intérêt particulier à un Ordre, est l’ennemi de l’intérêt 
National. TROISIÈME CLASSE. Délibérations concernant l’Élection des Députés, les Pou-
voirs, etc. Arrêté : que l’Assemblée Nationale doit être composée, non de simples porteurs 
de Notes, qui n’auraient rien à y changer, mais de vrais Représentants, c’est-à-dire, de Citoy-
ens chargés par leur Commettants, de proposer, de discuter, de délibérer et de statuer. Ob-
servations. Le Corps des Représentants d’un grand Peuple délibère comme délibé-rerait un 
très-petit Peuple assemblé en entier sur la place publique. Il n’y a qu’une dif-férence, c’est 
que dans le petit Peuple, votant par lui-même, réside la plénitude des droits et des pouvoirs, 
au lieu que dans l’Assemblée des Représentants d’une Nation, le Pouvoir est borné par son 
objet : les Représentants ne représentent que pour ce qu’on leur a donné à faire; mais dans 
la sphère de leur mission, leurs pouvoirs font pleins et illimités. Il serait ridicule que les 
Commettants, en les chargeant de faire une loi sur un objet quelconque, leur refusassent les 
moyens ou la liberté de la bien faire. Ainsi, on peut entendre le mot de pleins Pouvoirs, de 
deux manières : ou c’est le pouvoir de tout faire, limité seulement par la morale naturelle : ce 
pouvoir n’appartient qu’à la Nation elle-même; ou vous entendez par pleins Pouvoirs, le droit 
de faire le mieux qu’on pourra vers le but que vous avez donné à remplir à vos Députés. Dans 
ce sens, les Pouvoirs sont également illimités, mais ils le sont en étendue de droit dans la 
même affaire, et non en étendue sur l’universalité des affaires; par exemple, sur celles 
mêmes qui sortiraient de la mission que vous avez accordée, ces distinctions paraîtront 
métaphysiques; il faut cependant les saisir, et l’on verra alors clairement que la question des 
Pouvoirs limités et illimités, se réduit à une question de mots. Les Pouvoirs ne sont jamais 
limités; ils sont ou ils ne sont pas hors l’objet de ma procura-tion; je n’ai point de pouvoirs 
dans l’objet de ma Procuration, ou vous me chargez de faire de mon mieux, comme vous 
feriez vous-même dans ce cas; je suis votre repré-sentant, ou vous me chargez seulement de 
manifester votre avis; alors je ne suis qu’un porteur de votes. Or, la fonction d’un député aux 
États-Généraux ne peut pas se borner à celle d’un simple porteur de votes. Quel est l’objet 
de cette Assemblée? De faire sortir une volonté commune de la multitude des volontés indi-
viduelles. Comment cela se pourrait-il, si chaque individu votant ne pouvait rien changer à ce 
qu’il a une fois dit? Ici revient la comparaison par laquelle j’ai commencé cet article. Les 
membres de l’Assemblée représentante, sont entr’eux ce que sont sur la place publique les 
Citoyens d’une petite Peuplade; ils ne se réunissent pas seulement pour connaître l’opinion 
que chacun pouvait avoir la veille, et se retirer ensuite; ils s’assemblent pour balancer leurs 
opinions, pour les modifier, les épurer les unes par les autres, et pour tirer enfin des lumières 
de tous, un avis à la pluralité; c’est-à-dire, la volonté commune, qui fait la loi. Le mélange des 
volontés individuelles, l’espèce de fermentation qu’elles éprouvent dans cette opération, 
sont nécessaires pour composer le résultat qu’on en attend. Il faut donc que les Opinants 
puissent se concerter, céder, en un mot, se modifier les uns les autres; sans quoi ce n’est 
plus une Assemblée dé-libérante, mais un rendez-vous de Courriers prêts à repartir après 
avoir remis leurs dépêches. La question des Pouvoirs a été fort embrouillée, parce qu’on ne 
s’occupe guères en général à analyser ses idées d’ailleurs, on s’est jette dans des extrêmes 
par deux motifs opposés; les uns redoutent un danger, dans des pouvoirs illimités; les autres 
craignent qu’on ne puisse rien déterminer avec des pouvoirs limités; ceux-ci doivent se ras-
surer. On convient que les Députés viennent pour délibérer. Or, ce mot emporte le droit de 
changer son opinion, soit qu’on l’ait conçue soi-même, soit qu’on l’ait reçue de ses Commet-
tants. De plus, les limitations, les conditions, etc. que quelques Provinces ou Bailliages au-
raient mises à leur pouvoir, n’empêcheront pas que la loi ne soit toujours dans une Assemblée 
délibérante l’avis de la pluralité; c’est elle qui décidera malgré les conditions ou limitations, 
etc. Remarquez en même-tems que cette pluralité représentera réellement la Nation entière. 
Personne, je pense, ne dispute la maxime qu’un Représentant ne l’est pas seulement de son 
Bailliage, mais qu’il l’est aussi de tout le Royaume. Il est donc évident que la pluralité décide 
pour tous, et que la minorité ne peut pas se plaindre de n’avoir pas été représentée. Plu-
sieurs Provinces entières pourront se trouver dans la minorité; elles n’en seront pas moins 
obligées par la volonté commune. Quant à ceux qui craignent qu’on ne les vende à beaux 
deniers comptons; c’est l’expression que j’ai souvent entendue; je les prie de considérer qu’il 
ne peut exister parmi les Hommes une meilleure méthode de faire la loi que la méthode des 
Représentants. Verriez-vous moins de danger à laisser à un Homme seul l’exercice du Pouvoir 
législatif? Aimeriez-vous mieux quelques Mi-nistres, ou un nombre quelconque d’Aristo-
crates? Préféreriez-vous la Démocratie po-pulaire, avec ses mouvements tumultuaires et in-
certains? Convenez que le système d’un Gouvernement représentatif est le seul qui soit 
digne d’un Corps d’Associés qui aiment la liberté, ou pour dire plus vrai, c’est le seul Gou-
vernement légitime; occupez-vous seulement de bien constituer votre représentation; ten-
ez-la constamment sous votre dépendance; prévenez par la régénération triennale, la forma-
tion de l’esprit aris-tocratique; et enfin, offrez-lui son but dans une bonne déclaration des 
droits, qu’elle ne puisse s’en écarter, sans être à l’instant punie par la perte de votre confi-
ance; alors, croyez-moi, rassurons-nous sur notre sort. Politiques! n’ayons pas l’injuste 
par-tialité de craindre tout de l’élite de la Nation, et de ne nous défier en rien des déci-sions 
prises dans des Assemblées de Bailliages que nous rendrions souveraines. Nous sommes 
des Malades à qui l’on propose la santé la plus parfaite qu’il soit donné à l’homme d’espérer, 
et nous nous attachons à rechercher dans cet état de santé des motifs d’une crainte ridicule. 
Arrêté : que les Députés aux États-Généraux doivent se regarder comme les Représentants, 
non de leur seul Bailliage, mais de la Nation en-tière. Arrêté : qu’ils ont droit de proposer, 
délibérer et statuer. Je m’arrête : les pou-voirs qu’on se propose d’exercer aux Etats-
Généraux sont certainement trop étendus : je ne cesse de répéter que le Pouvoir constituant 
et le Pouvoir constitué ne de-vraient point se confondre; que la Mission donnée pour exercer 
la Législature ordi-naire, est toute différente de celle qui a pour objet d’établir ou de réformer 
la Consti-tution : mais la circonstance est telle, qu’il ne faut pas trop réclamer les meilleurs 
principes; aussi faut-il laisser les Pouvoirs indéfinis, sans le marquer expressément, les Ar-
rêtés que nous avons rédigés plus haut sur la Constitution, montrant assez que l’on confie 
aux Députés de 1789 le sort de la France. </text> 
4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul 
homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans 
le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y 
a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. 
Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir 
été convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le dé-
clare coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen 
de s’assurer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper 
à la punition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de 
n’être emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. 
Art. 17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les jug-
es que la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils 
qu’il trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. 
Il a droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement pub-
lique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par 
ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et 
si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de 
la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de 
l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la sus-
pension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de con-
courir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la 
liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. 
L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y a rien, 
la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même qui ne peut 
pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la force publique. Il est, relative-
ment à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être secouru gratuitement. Art. 23. 
Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa valeur, au maintien de la 
force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les propriétés. Art. 24. Aucun 
revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste quote-part des 
dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la justice, l’instruction, les pro-
priétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux et autres ouvrages publics, 
et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les propriétaires de revenus, tous les 
contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, d’eux-mêmes, ou de leurs 
représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux besoins publics, et de la propor-
tion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la meilleure forme de contribu-
tion. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles des propriétaires de reve-
nus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée générale a réglé la quotité et la 
forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun pro-
priétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de cette contribution, ni de 
résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout homme vivant sous les lois 
politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lumières, ou par ses réclama-
tions, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discussions les plus libres, l’atten-
tion et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme ne peut être puni pour avoir 
dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime nécessaires dans les lois, de quelque 
espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner les lois ne peut pas être un délit. 
Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans les écrits, que l’injure ou la calom-
nie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit d’invoquer contre elles la venge-
ance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat commis sur sa personne. CHAPI-
TRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits doit renfermer la base de la 
législation et les principes de l’administration; mais pour que l’Etat puisse en retirer tous les 
avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un citoyen qui ne puisse la lire, et qui 
ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut qu’un grand nombre de citoyens 
soient à portée de faire de bonnes observations sur ses conséquences, et des réclamations 
bien motivées et bien déduites sur ce que les particuliers, ou le gouvernement, pourraient 
faire de contraire à cette déclaration. </text> 
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articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul 
homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans 
le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y 
a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. 
Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir été 
convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le déclare 
coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen de s’as-
surer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper à la pu-
nition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de n’être 
emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. Art. 
17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les juges que 
la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils qu’il 
trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. Il a 
droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement pub-
lique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par 
ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et 
si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de 
la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de 
l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la sus-
pension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de con-
courir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la 
liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. 
L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y a rien, 
la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même qui ne peut 
pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la force publique. Il est, relative-
ment à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être secouru gratuitement. Art. 23. 
Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa valeur, au maintien de la 
force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les propriétés. Art. 24. Aucun 
revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste quote-part des 
dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la justice, l’instruction, les pro-
priétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux et autres ouvrages publics, 
et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les propriétaires de revenus, tous les 
contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, d’eux-mêmes, ou de leurs 
représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux besoins publics, et de la propor-
tion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la meilleure forme de contribu-
tion. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles des propriétaires de reve-
nus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée générale a réglé la quotité et la 
forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun pro-
priétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de cette contribution, ni de 
résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout homme vivant sous les lois 
politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lumières, ou par ses réclama-
tions, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discussions les plus libres, l’atten-
tion et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme ne peut être puni pour 
avoir dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime nécessaires dans les lois, 
de quelque espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner les lois ne peut 
pas être un délit. Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans les écrits, que 
l’injure ou la calomnie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit d’invoquer con-
tre elles la vengeance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat commis sur sa per-
sonne. CHAPITRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits doit renfermer la 
base de la législation et les principes de l’administration; mais pour que l’Etat puisse en retir-
er tous les avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un citoyen qui ne puisse 
la lire, et qui ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut qu’un grand nombre 
de citoyens soient à portée de faire de bonnes observations sur ses conséquences, et des ré-
clamations bien motivées et bien déduites sur ce que les particuliers, ou le gouvernement, 
pourraient faire de contraire à cette déclaration. </text> 
4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul 
homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans 
le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y 
a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. 
Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir 
été convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le dé-
clare coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moy-
en de s’assurer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait 
échapper à la punition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais 
l’accusé a droit de n’être emprisonné que sous les conditions et selon les formes 
prévues et prescrites par la loi. Art. 17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus 
court délai possible, par les juges que la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être 
admis à employer les conseils qu’il trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits 
qu’il peut alléguer en sa faveur. Il a droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par 
une procédure entièrement publique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent 
a droit d’être dédommagé par ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si 
son innocence est reconnue et si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, 
c’est-à-dire du corps entier de la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été 
condamnés, tant à raison de l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la 
peine qu’il a soufferts par la suspension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un rev-
enu libre est obligé de concourir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont 
nécessaires pour garantir la liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les 
siennes propres. Art. 22. L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à con-
tribuer. Car, où il n’y a rien, la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et 
l’homme même qui ne peut pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la 
force publique. Il est, relativement à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être se-
couru gratuitement. Art. 23. Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa 
valeur, au maintien de la force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les 
propriétés. Art. 24. Aucun revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour 
fournir sa juste quote-part des dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la 
justice, l’instruction, les propriétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux 
et autres ouvrages publics, et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les pro-
priétaires de revenus, tous les contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, 
d’eux-mêmes, ou de leurs représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux beso-
ins publics, et de la proportion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la 
meilleure forme de contribution. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles 
des propriétaires de revenus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée 
générale a réglé la quotité et la forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, au-
cune province, aucun propriétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de 
cette contribution, ni de résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout 
homme vivant sous les lois politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lu-
mières, ou par ses réclamations, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discus-
sions les plus libres, l’attention et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme 
ne peut être puni pour avoir dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime néces-
saires dans les lois, de quelque espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner 
les lois ne peut pas être un délit. Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans 
les écrits, que l’injure ou la calomnie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit 
d’invoquer contre elles la vengeance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat 
commis sur sa personne. CHAPITRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits 
doit renfermer la base de la législation et les principes de l’administration; mais pour que 
l’Etat puisse en retirer tous les avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un ci-
toyen qui ne puisse la lire, et qui ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut 
qu’un grand nombre de citoyens soient à portée de faire de bonnes observations sur ses 
conséquences, et des réclamations bien motivées et bien déduites sur ce que les particuli-
ers, ou le gouvernement, pourraient faire de contraire à cette déclaration. </text> 
4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul 
homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans 
le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y 
a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. 
Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir été 
convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le déclare 
coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen de s’as-
surer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper à la pu-
nition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de n’être 
emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. Art. 
17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les juges que 
la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils qu’il 
trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. Il a 
droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement pub-
lique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par 
ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et 
si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de 
la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de 
l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la sus-
pension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de con-
courir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la 
liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. 
L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y a rien, 
la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même qui ne peut 
pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la force publique. Il est, relative-
ment à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être secouru gratuitement. Art. 23. 
Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa valeur, au maintien de la 
force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les propriétés. Art. 24. Aucun 
revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour fournir sa juste quote-part des 
dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la justice, l’instruction, les pro-
priétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux et autres ouvrages publics, 
et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les propriétaires de revenus, tous les 
contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, d’eux-mêmes, ou de leurs 
représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux besoins publics, et de la propor-
tion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la meilleure forme de contribu-
tion. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles des propriétaires de reve-
nus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée générale a réglé la quotité et la 
forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, aucune province, aucun pro-
priétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de cette contribution, ni de 
résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout homme vivant sous les lois 
politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lumières, ou par ses réclama-
tions, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discussions les plus libres, l’atten-
tion et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme ne peut être puni pour 
avoir dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime nécessaires dans les lois, 
de quelque espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner les lois ne peut 
pas être un délit. Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans les écrits, 
que l’injure ou la calomnie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit d’in-
voquer contre elles la vengeance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat 
commis sur sa personne. CHAPITRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits 
doit renfermer la base de la législation et les principes de l’administration; mais pour que 
l’Etat puisse en retirer tous les avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un ci-
toyen qui ne puisse la lire, et qui ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut 
qu’un grand nombre de citoyens soient à portée de faire de bonnes observations sur ses 
conséquences, et des réclamations bien motivées et bien déduites sur ce que les particuli-
ers, ou le gouvernement, pourraient faire de contraire à cette déclaration. </text> 
4_20 le projet de declaration des droits contenus dans le cahier de doleances du tiers etat du 
bailliage de nemours. REMONTRANCES. Moyens et avis que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours charge ses députés de porter aux Etats généraux. MOYENS.  Introduction particulière. 
Le tiers-état du bailliage de Nemours a déchiré le voile qui couvrait les plus profondes de ses 
plaies et de celles de tous les citoyens de son ordre dans le royaume. Il a montré que l’igno-
rance et l’avidité s’étaient étroitement alliées pour exciter et pour entretenir un état de guerre 
entre le gouvernement et la nation, plus particulièrement encore entre le gouvernement et le 
peuple. Il va exposer les moyens qui lui paraissent propres à faire cesser cette guerre, à dis-
siper l’ignorance, à présenter une barrière insurmontable à l’avidité. L’influence de ces moy-
ens ne se bornera pas à rallier le peuple à son Roi, et à réprimer les abus d’un pouvoir désor-
donné sur les impositions; ils conduiront nécessairement aussi à perfectionner toutes les 
relations sociales, à favoriser tous les travaux utiles, à établir le règne de la justice entre 
toutes les différentes classes de citoyens, à faire disparaître les autres abus qui, pour n’être 
pas fiscaux, n’en sont pas moins nuisibles. CHAPITRE PREMIER. De la nécessité d’établir 
quels sont les droits des hommes et des citoyens, et d’en faire une déclaration qu’ils puis-
sent opposer à toutes les espèces d’injustice. Il y a quelques hommes peu délicats qui, dans 
l’obscurité, se permettent de s’écarter des règles de la justice ; mais il n’v a jamais eu, il n’y 
aura jamais d’hommes capables de dire à la face de l’univers : Je veux être injuste; c’est mon 
droit et mon plaisir. S’il s en trouvait de tels, cette impudence de méchanceté les empêche-
rait d’être redoutables ; car elle aliénerait d’eux tous les cœurs et tous les esprits, et ils se-
raient bientôt réduits à l’impuissance de l’homme isolé. Aussi l’on peut remarquer que les 
gens qui veulent fonder leur avantage sur le mal d’autrui, s’efforcent toujours de persuader 
ou que ce ! qu’ils font tient nécessairement à quelque objet d’utilité, ou qui résulte de 
quelque usage équitable et légitime en soi. Dieu a donné à la justice et à la raison un pouvoir 
si imposant, qu’elles se font encore respecter même où elles ne se font point obéir, et 
qu’elles forcent à l’hypocrisie jusqu’à ceux qui violent le plus habituellement leurs lois. Mais 
cette hypocrisie ne peut conserver son masque que chez les nations peu éclairées. On ne sé-
duirait pas, et l’on opprimerait encore moins celles dont tous les individus pourraient avoir 
une notion exacte de leurs droits. La conservation de tous les droits est l’unique objet des so-
ciétés politiques : la connaissance des droits doit donc être la base de toutes les lois et de 
toutes les institutions. La première chose et la plus utile que le tiers-état du bailliage de Ne-
mours puisse proposer et demander à la sagesse des Etats généraux et à la vertu du Roi, 
pour que la réforme de tous les abus dont le peuple se plaint ne puisse être éludée, et que 
leur retour devienne impossible, est donc de faire examiner dans les Etats généraux quels 
sont ces droits imprescriptibles des hommes dont ils ont voulu s’assurer la jouissance en 
formant entre eux les diverses espèces de confédérations qui sont devenues des Etats 
policés. Le tiers-état du bailliage de Nemours charge ses députés de demander, lorsque les 
Etats généraux auront reconnu et clairement exposé ces droits naturels et sociaux de 
l’homme et du citoyen, qu’il en soit fait par le Roi une déclaration qui sera enregistrée dans 
tous les tribunaux, publiée plusieurs fois l’année dans toutes les églises, insérée dans tous 
les livres destinés à l’éducation de la première enfance; et que nui ne puisse être reçu ni in-
stallé dans aucune charge, place ou office de judicature, de magistrature ou d’administration 
sans avoir, en présence de la compagnie ou de l’officier qui le recevra, répété de mémoire ce-
tte déclaration, et fait serment d’y conformer sa conduite. Sans prétendre ne pas oublier des 
articles très-utiles, et se rapportant entièrement aux Etats généraux sur ceux qui devront être 
ajoutés à l’exposition qu’il va faire, le bailliage de Nemours essayera d’indiquer quelques-un-
es des vérités principales qui lui paraissent devoir faire partie de cette déclaration. Art. 1. Tout 
homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. Art. 2. Tout homme 
a droit au secours des autres hommes. Art. 3. Tous les hommes ont droit d’exiger la réciproc-
ité de celui qui réclame leurs secours, s’il est dans l’état de puissance, de force et de santé, 
et sont juges alors des conditions de cette réciprocité. Art. 4. Tout homme dans l’état d’en-
fance, impuissance, caducité, infirmité, a droit à des secours gratuits de la part des autres 
hommes ; car il n’y a pas un d’entre eux qui n’ait à payer, à cet égard, une dette qui dure au-
tant que sa vie, puisqu’il n’y en a point qui ne doive la vie à une multitude de secours gratuits 
qu’il a reçus au moins dans son enfance. Art. 5. Aucun homme ne doit en aucune manière 
être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par aucune autorité. Art. 6. 
Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui 
paraîtrait insuffisant. Art. 7. Tout homme doit conserver ce qu’il possède et ce qu’il a légitime-
ment acquis par son travail, par donation ou par héritage. Art. 8. Tout homme est le maître de 
faire les contrats qu’il juge convenables ; et tout contrat libre est obligatoire pour les deux par-
ties, s’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs, s’il ne renferme aucun dol de la part des con-
tractants, et s’il n’entraîne aucune lésion des droits de quelque autre. Art. 9. Nul homme ne 
doit être soumis à aucune violence dans sa personne ni dans ses biens. Art. 10. Nul homme 
ne peut obliger un autre homme à lui céder son héritage, ni aucune autre somme qui lui ap-
partienne, quelque prix qu’il y veuille mettre, si le propriétaire ne le juge à propos. Art. 11. 
L’Etat seul, ou le corps entier de la société, peut être autorisé à’ prendre pour les chemins ou 
pour le service public une propriété particulière; mais il ne le peut que lorsque la chose a été 
légalement jugée indispensable, et que, sous la condition de la payer, d’abord à raison de la 
plus grande valeur que les arbitres équitables puissent estimer, et de plus, avec un surcroît 
dont la proportion doit être fixée par la loi, pour indemniser le propriétaire de ce qu’il ne vend 
pas volontairement . Art. 12. Tout homme doit être protégé par les autres hommes et par le 
corps entier de la société, contre toute atteinte à sa liberté, à sa propriété ou à sa sûreté. Art. 
13. La liberté, la propriété, la sûreté ne doivent jamais être violées impunément. Art. 14. Nul 
homme ne doit être exposé à voir agir contre lui la force du gouvernement, si ce n’est dans 
le cas où il aurait attenté à la liberté, à la propriété ou à la sûreté d’un autre homme. Car il n’y 
a de délits que les actions qui nuisent à la liberté, à la propriété ou à la sûreté de quelqu’un. 
Art. 15. Tout homme accusé d’un délit a droit de n’être pas emprisonné à moins d’avoir été 
convaincu, tant qu’il y a quelque autre moyen de s’assurer que, si le jugement le déclare 
coupable, il ne pourra pas échapper à la punition. Art. 16. S’il n’a pas d’autre moyen de s’as-
surer qu’un accusé, qui par le jugement se trouverait coupable, ne pourrait échapper à la pu-
nition, le gouvernement a droit de faire emprisonner l’accusé ; mais l’accusé a droit de n’être 
emprisonné que sous les conditions et selon les formes prévues et prescrites par la loi. Art. 
17. Tout homme emprisonné doit être jugé, dans le plus court délai possible, par les juges que 
la loi indique à l’accusé. Art. 18. Tout accusé doit être admis à employer les conseils qu’il 
trouve convenables, et à prouver en tout temps les faits qu’il peut alléguer en sa faveur. Il a 
droit de le faire en présence de tous ses concitoyens, par une procédure entièrement pub-
lique. Art. 19. Tout accusé que le jugement déclare innocent a droit d’être dédommagé par 
ses accusateurs. Art. 20. Tout accusé qui a été emprisonné, si son innocence est reconnue et 
si ses accusateurs sont insolvables, a droit d’exiger de l’Etat, c’est-à-dire du corps entier de 
la société, l’indemnité à laquelle ses accusateurs auraient été condamnés, tant à raison de 
l’injustice de l’accusation, qu’à raison du dommage et de la peine qu’il a soufferts par la sus-
pension de sa liberté. Art. 21. Tout homme qui possède un revenu libre est obligé de con-
courir, en raison de ce revenu, aux dépenses publiques qui sont nécessaires pour garantir la 
liberté, la propriété et la sûreté des autres hommes, ainsi que les siennes propres. Art. 22. 
L’homme qui n’a point de revenu libre ne doit pas être obligé à contribuer. Car, où il n’y 
a rien, la société perd ses droits ; mais elle ne perd pas ses devoirs ; et l’homme même 
qui ne peut pas contribuer doit être protégé comme les autres, de toute la force pub-
lique. Il est, relativement à la force publique, dans le cas de l’infirme qui doit être secou-
ru gratuitement. Art. 23. Tout revenu libre doit contribuer, en raison1 proportionnelle de sa 
valeur, au maintien de la force publique, conservatrice de tous les revenus et de toutes les 
propriétés. Art. 24. Aucun revenu ne doit contribuer au delà de ce qui est nécessaire pour 
fournir sa juste quote-part des dépenses qu’exigent la force publique, l’administration de la 
justice, l’instruction, les propriétés indivises de la société, telles que les chemins, les canaux 
et autres ouvrages publics, et la conservation de la dignité nationale. Art. 25. Tous les pro-
priétaires de revenus, tous les contribuables ont droit de juger, dans une assemblée générale, 
d’eux-mêmes, ou de leurs représentants librement élus, de ce qui est nécessaire aux beso-
ins publics, et de la proportion dans laquelle les revenus doivent contribuer, ainsi que de la 
meilleure forme de contribution. Art. 26. Aucune autorité ne peut suppléer, à cet égard, celles 
des propriétaires de revenus ou de leurs représentants. Art. 27. Lorsque l’assemblée 
générale a réglé la quotité et la forme de la contribution sociale, aucun ordre de citoyens, au-
cune province, aucun propriétaire en particulier n’a droit de refuser sa part proportionnelle de 
cette contribution, ni de résister, lors de sa perception, au corps de la société. Art. 28. Tout 
homme vivant sous les lois politiques, civiles et criminelles, a droit de concourir de ses lu-
mières, ou par ses réclamations, à leur amélioration, et d’invoquer à cet effet, par les discus-
sions les plus libres, l’attention et la décision de l’assemblée générale. Art. 29. Nul homme 
ne peut être puni pour avoir dit, écrit et publié sa pensée sur les formes qu’il estime néces-
saires dans les lois, de quelque espèce qu’elles puissent être ; car concourir à perfectionner 
les lois ne peut pas être un délit. Art. 30. 11 ne peut y avoir de délit dans les paroles ou dans 
les écrits, que l’injure ou la calomnie. Tout homme qui a souffert de l’une ou de l’autre a droit 
d’invoquer contre elles la vengeance des lois, comme il le ferait contre tout autre attentat 
commis sur sa personne. CHAPITRE II. De l’instruction publique. La déclaration des droits 
doit renfermer la base de la législation et les principes de l’administration; mais pour que 
l’Etat puisse en retirer tous les avantages dont elle sera le germe, il faut qu’il n’y ait pas un ci-
toyen qui ne puisse la lire, et qui ne puisse écrire les réflexions qu’elle lui suggérera. Il faut 
qu’un grand nombre de citoyens soient à portée de faire de bonnes observations sur ses 
conséquences, et des réclamations bien motivées et bien déduites sur ce que les particuli-
ers, ou le gouvernement, pourraient faire de contraire à cette déclaration. </text> 
5_21 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier de doleances de la noblesse 
des bailliages de mantes et de meulan.  Art. 1. Nous prescrivons à notre député de demander 
qu’après les règlements nécessaires pour l’ordre intérieur et extérieur de l’assemblée, il soit 
procédé immédiatement à la formation d’une déclaration des droits, c’est-à-dire d’un acte par 
lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à 
tous les hommes en leur qualité d’êtres sensibles, raisonnables et capables d’idées morales 
; droits qui sont antérieurs à toute institution sociale : et nous déclarons en même temps-que 
tous les hommes soumis aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu’aucune au-
torité puisse légitimement y porter atteinte. Art. 2. Nous lui prescrivons de fonder cette déc-
laration sur le développement des droits primitifs et universellement reconnus, tels que la 
sûreté et la liberté des personnes, la sûreté et la liberté des bien, et l’égalité des droits poli-
tiques et civils. Art. 3. Nous lui prescrivons en conséquence de déclarer, d’abord, Quant aux 
personnes : 1. Qu’aucun individu ne pourra être condamné à aucune peine, sinon pour une 
violation gravé du droit d’un autre homme ou de celui de la société ; et à moins que la peine 
n’ait été décernée d’avance contré cette violation par une loi précise et légalement; prom-
ulguée. Qu’il ne pourra être jugé que par un tribunal, établi ou reconnu par la nation, sans 
que les juges puissent modifier ni interpréter la loi, sans que les causes puissent être évo-
quées pour aucuns motifs, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et en rendant les jug-
es responsables de l’autorité qui leur est confiée; enfin, avec cette condition expresse que, 
dans l’instruction, la loi réservera toujours à l’accusé le libre usage de ses moyens naturels 
de défense. 2. Qu’aucun individu ne pourra être emprisonné que star une accusation 
de crime emportant peine afflictive ou infamante ; ni retenu en prison que sur le décret 
d’un tribunal, et en vertu d’une loi qui détermine les causes légitimes de ces décrets, et 
veille à ce que la détention ne puisse jamais être indéfinie : article qui renferme la pro-
scription de tout ordre illégal, et la nécessité de restreindre à une juste mesure envers 
les citoyens l’obéissance illimitée ou militaire. 3. Que tout individu jouira la liberté d’écrire 
et d’imprimer, sans que la liberté d’écrire puisse être gênée par l’ouverture clandestine des 
lettres, et sans que personne puisse être recherché et soumis à une peine pour ce qu’il aura 
dit, imprimé ou distribué, à moins que (conformément à l’article 1er) il ne résulte de ces dis-
cours, de cette publicité une violation du droit d’autrui, déclarée telle par la loi.  Nous pensons 
que, dans ce cas, on peut prévenir tous les inconvénients de la liberté en rendant l’imprimeur 
responsable, s’il ne fait pas connaître l’auteur. Nous prescrivons à notre député de déclarer 
ensuite, Quant auto biens : Art. 1. Qu’aucun citoyen ne pourra être dépossédé des propriétés 
dont il jouit, sinon en vertu du jugement d’un tribunal légalement établi. Art. 2. Qu’aucun ci-
toyen ne pourra être privé d’aucune partie de s§ propriété, si ce n’est pour une contribution à 
la dépense commune, ou pour que cette propriété soit consacrée à un usage public, déclar-
ant en même temps que, dans ce premier cas, la contribution ne sera point regardée comme 
légitime, à moins que, pour les dépenses générales, elle n’ait été consentie par la pluralité 
des représentants de la nation, et pour les dépenses locales et particulières, par la pluralité 
des représentants de la province ; et que dans le second cas, on ne pourra prendre pour un 
usage public aucune partie de la propriété qu’en vertu de la décision des mêmes pluralités, et 
qu’après que le remboursement, ou convenu de gré a gré, ou contradictoirement fixé par un 
jugement régulier, aura été entièrement effectué. Art. 3. Que les lois conserveront à tous les 
individus leur liberté naturelle de travailler, de choisir leur domicile, d’acheter ou de vendre, 
excepté dans les cas où l’exercice de cette liberté nuirait aux droits d’autrui, car la loi est faite 
pour conserver les droits des hommes, et non pour accorder des privilèges. Art. 4. Nous es-
pérons que notre député présentera à ses concitoyens ces grandes et éternelles maximes, 
non-seulement avec la précision et la clarté qui subjuguent la raison, mais encore avec ce 
sentiment d’énergie qui pénètre les cœurs et y grave les vérités de la nature en caractères 
ineffaçables! Art. 5. Nous lui prescrivons de ne prendre part à aucune délibération, que ce-
tte déclaration des droits n’ait été formée par l’assemblée ; parce que, sans une telle déclara-
tion, les députés ne peuvent se regarder comme des hommes libres, et que jusque-là ils ne 
doivent se permettre d’accepter ni de s’attribuer aucune immunité qui ne leur serait pas com-
mune avec tous les citoyens. Art. 6. Mais comme il n’est pas possible de présumer qu’au-
cun être raisonnable ose se refuser à l’évidence de la précédente déclaration, considérant 
que les objets qu’elle énonce sont tous de l’intérêt le plus pressant, nous prescrivons à no-
tre député de demander que ces objets soient érigés incontinent en une loi soigneusement 
combinée  dans toutes ses branches, qui applique aux personnes les droits que l’on vient 
d’établir, et se réserve de les appliquer pareillement aux biens, avec le temps et les précau-
tions nécessaires ; en abrogeant néanmoins dès à présent toutes les institutions qu’il est ur-
gent d’abroger pour la conservation des biens, telles que les capitaineries, dont la suppres-
sion sera demandée; et en statuant une révision des droits féodaux considérés chacun dans 
son origine, dans sa nature et dans ses effets. Art. 7. Enfin, comme aucune des réclamations 
de l’humanité ne peut être étrangère à des amis de la liberté et de la justice, nous recom-
mandons à notre député de solliciter l’abolition de la servitude de la glèbe, abolition dont le 
Roi a donné l’exemple dans ses domaines ; nous lui recommandons aussi de proposer l’exa-
men des moyens de détruire la traite, et de préparer |a destruction de l’esclavage des noirs. 
Il doit nous être permis de désirer pour la France l’honneur d’effacer jusqu’aux dernières trac-
es de la dégradation de la nature humaine.
5_21 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier de doleances de la noblesse 
des bailliages de mantes et de meulan.  Art. 1. Nous prescrivons à notre député de demander 
qu’après les règlements nécessaires pour l’ordre intérieur et extérieur de l’assemblée, il soit 
procédé immédiatement à la formation d’une déclaration des droits, c’est-à-dire d’un acte par 
lequel les représentants de la nation énonceront en son nom les droits qui appartiennent à 
tous les hommes en leur qualité d’êtres sensibles, raisonnables et capables d’idées morales 
; droits qui sont antérieurs à toute institution sociale : et nous déclarons en même temps-que 
tous les hommes soumis aux lois françaises doivent jouir de ces droits sans qu’aucune au-
torité puisse légitimement y porter atteinte. Art. 2. Nous lui prescrivons de fonder cette déc-
laration sur le développement des droits primitifs et universellement reconnus, tels que la 
sûreté et la liberté des personnes, la sûreté et la liberté des bien, et l’égalité des droits poli-
tiques et civils. Art. 3. Nous lui prescrivons en conséquence de déclarer, d’abord, Quant aux 
personnes : 1. Qu’aucun individu ne pourra être condamné à aucune peine, sinon pour une 
violation gravé du droit d’un autre homme ou de celui de la société ; et à moins que la peine 
n’ait été décernée d’avance contré cette violation par une loi précise et légalement; prom-
ulguée. Qu’il ne pourra être jugé que par un tribunal, établi ou reconnu par la nation, sans 
que les juges puissent modifier ni interpréter la loi, sans que les causes puissent être évo-
quées pour aucuns motifs, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et en rendant les jug-
es responsables de l’autorité qui leur est confiée; enfin, avec cette condition expresse que, 
dans l’instruction, la loi réservera toujours à l’accusé le libre usage de ses moyens naturels de 
défense. 2. Qu’aucun individu ne pourra être emprisonné que star une accusation de crime 
emportant peine afflictive ou infamante ; ni retenu en prison que sur le décret d’un tribunal, 
et en vertu d’une loi qui détermine les causes légitimes de ces décrets, et veille à ce que la 
détention ne puisse jamais être indéfinie : article qui renferme la proscription de tout ordre 
illégal, et la nécessité de restreindre à une juste mesure envers les citoyens l’obéissance il-
limitée ou militaire. 3. Que tout individu jouira la liberté d’écrire et d’imprimer, sans que la lib-
erté d’écrire puisse être gênée par l’ouverture clandestine des lettres, et sans que personne 
puisse être recherché et soumis à une peine pour ce qu’il aura dit, imprimé ou distribué, à 
moins que (conformément à l’article 1er) il ne résulte de ces discours, de cette publicité une 
violation du droit d’autrui, déclarée telle par la loi.  Nous pensons que, dans ce cas, on peut 
prévenir tous les inconvénients de la liberté en rendant l’imprimeur responsable, s’il ne fait 
pas connaître l’auteur. Nous prescrivons à notre député de déclarer ensuite, Quant auto bi-
ens : Art. 1. Qu’aucun citoyen ne pourra être dépossédé des propriétés dont il jouit, sinon en 
vertu du jugement d’un tribunal légalement établi. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne pourra être 
privé d’aucune partie de s§ propriété, si ce n’est pour une contribution à la dépense 
commune, ou pour que cette propriété soit consacrée à un usage public, déclarant en 
même temps que, dans ce premier cas, la contribution ne sera point regardée comme 
légitime, à moins que, pour les dépenses générales, elle n’ait été consentie par la plu-
ralité des représentants de la nation, et pour les dépenses locales et particulières, par 
la pluralité des représentants de la province ; et que dans le second cas, on ne pourra 
prendre pour un usage public aucune partie de la propriété qu’en vertu de la décision des 
mêmes pluralités, et qu’après que le remboursement, ou convenu de gré a gré, ou contra-
dictoirement fixé par un jugement régulier, aura été entièrement effectué. Art. 3. Que les lois 
conserveront à tous les individus leur liberté naturelle de travailler, de choisir leur domicile, 
d’acheter ou de vendre, excepté dans les cas où l’exercice de cette liberté nuirait aux droits 
d’autrui, car la loi est faite pour conserver les droits des hommes, et non pour accorder des 
privilèges. Art. 4. Nous espérons que notre député présentera à ses concitoyens ces grandes 
et éternelles maximes, non-seulement avec la précision et la clarté qui subjuguent la raison, 
mais encore avec ce sentiment d’énergie qui pénètre les cœurs et y grave les vérités de la 
nature en caractères ineffaçables! Art. 5. Nous lui prescrivons de ne prendre part à aucune 
délibération, que cette déclaration des droits n’ait été formée par l’assemblée ; parce que, 
sans une telle déclaration, les députés ne peuvent se regarder comme des hommes libres, 
et que jusque-là ils ne doivent se permettre d’accepter ni de s’attribuer aucune immunité qui 
ne leur serait pas commune avec tous les citoyens. Art. 6. Mais comme il n’est pas possible 
de présumer qu’aucun être raisonnable ose se refuser à l’évidence de la précédente décla-
ration, considérant que les objets qu’elle énonce sont tous de l’intérêt le plus pressant, nous 
prescrivons à notre député de demander que ces objets soient érigés incontinent en une loi 
soigneusement combinée  dans toutes ses branches, qui applique aux personnes les droits 
que l’on vient d’établir, et se réserve de les appliquer pareillement aux biens, avec le temps 
et les précautions nécessaires ; en abrogeant néanmoins dès à présent toutes les institutions 
qu’il est urgent d’abroger pour la conservation des biens, telles que les capitaineries, dont la 
suppression sera demandée; et en statuant une révision des droits féodaux considérés cha-
cun dans son origine, dans sa nature et dans ses effets. Art. 7. Enfin, comme aucune des ré-
clamations de l’humanité ne peut être étrangère à des amis de la liberté et de la justice, nous 
recommandons à notre député de solliciter l’abolition de la servitude de la glèbe, abolition 
dont le Roi a donné l’exemple dans ses domaines ; nous lui recommandons aussi de propos-
er l’examen des moyens de détruire la traite, et de préparer |a destruction de l’esclavage des 
noirs. Il doit nous être permis de désirer pour la France l’honneur d’effacer jusqu’aux dern-
ières traces de la dégradation de la nature humaine.
6_22 un projet anonyme parisien. Le gouvernement, contre l’intention bien connue du roi qui 
désire le bonheur du peuple et a convoqué des états libres et généraux, veut priver le peuple 
de Paris,  Art. 1. Du droit qui appartient à toute assemblée libre de choisir ses présidents et 
officier, et qu’il n’ôte point à des corps privilégiés.  Art. 2. De celui faire des cahiers, droits 
qu’a exercé le plus petit village de France.  Art. 3. De celui de nommer ses députés dans 
toute l’étendue de la cité qu’il habite, en le restreignant à son quartier.  Art. 4. Enlever le droit 
de cité à ceux qui payent moins de six livres de capitation.  Le salut de l’état dans la crise où 
il se trouve, dépend de la tenue des prochains états-généraux. Tous les bons citoyens ne 
doivent donc apporter aucuns obstacles pour retarder le moment de leur ouverture, fixée au 
27 de ce mois.  Le peuple devrait se borner à protester contre toutes les illégalités de sa con-
vocation.  Et n’ayant pas le temps de rédiger des cahiers, il doit faire la déclaration des droits 
sacrés, imprescriptibles et inaliénables qu’il tient du Dieu de la nature.  Cette déclaration peut 
être faite de la manière suivante.  La réunion, sous les mêmes lois, des différents peuples qui 
composent la France, forme ce qu’on appelle une société humaine. Ces lois sont la condition 
de la société. Elles marquent à tous les associés leurs droits et leurs devoirs. Tous doivent 
donc connaître ces conditions. Le temps et l’autorité arbitraire ont altéré et fait oublier celles 
de la société française. De là le vœu universel des Français par l’opinion publique et consigné 
dans les cahiers de toutes les provinces de France; de régler de nouveau les conditions de la 
société en faisant une Constitution. Il n’y a que des êtres de la même nature, ayant des droits 
communs et égaux, qui puissent former une société. La Constitution doit donc être fondée 
sur la déclaration précise de ces droits. Ces droits sont, Article premier. La liberté at-
tribut essentiel et inséparable d’un être intelligent, pensant, voulant, qui a la faculté de 
s’instruire et de se perfectionner, qui parcourt et s’assujettit la terre ; crée les arts, les 
sciences et les différentes formes de gouvernement et fait servir à son bonheur tout ce 
qui existe dans l’univers. De là la liberté de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier, 
d’aller où bon lui semble et de faire librement usage de ses facultés en tout ce qui n’est 
pas contraire à la loi de la société, enfin de ne pouvoir être empêché dans l’exercice de 
toutes ses facultés que dans les formes et dans les cas prescrits par la loi. Art. 2. L’égal-
ité :  1° dans l’instruction publique, où l’on apprenne au peuple sa Constitution ; 2° Dans la 
distribution de la justice, des récompenses et des peines, laquelle donne à tous les associés 
les mêmes droits, les mêmes avantages; les soumet tous également au pouvoir des lois, et 
n’admet d’autres distinctions que celles des fonctions nécessaires pour l’administration de la 
société, et celles que peuvent procurer le génie, les talents et les travaux. Art. 3. La propriété 
:  1° de la terre qui fixe les nations ;  2° de tous les biens que la terre, le génie et le travail de 
l’homme produisent. De ce droit sacré dérivent ceux du peuple français d’être franc et libre 
de toutes impositions tendant à diminuer, altérer ou détruire la propriété; de n’en assigner 
que la portion nécessaire pour le maintien et la garantie des propriétés communes; d’être 
seul juge de cette portion, d’en ordonner la destination tant en recettes qu’en dépenses, de 
nommer et révoquer ceux qui font la recette et la dépense et d’en entendre le compte; et 
conséquemment de supprimer toutes les impositions qui ont été mises sans le consente-
ment de la nation. Enfin, de ce droit sacré de propriété dérive l’impossibilité par la société 
française de manquer, envers ses membres et les nations étrangères, à des engagements 
contractes sous la foi publique. Art. 4. Le droit de s’assembler, tant pour ses affaires pub-
liques et privées, que pour jouir de tous les agréments de la vie. De s’assembler pour ses af-
faires publiques, tous les ans, à jour fixé par la Constitution sociale, dans le lieu qu’indique 
l’Assemblée, et dans le temps le plus convenable, eu égard aux travaux de l’agriculture, afin 
de régler les objets qui intéressent la chose publique. Cette assemblée annuelle est prescrite 
à l’homme social : 1° Par la nature qui lui donne tous les ans une récolte, produite par les so-
ins d’une culture annuelle ; 2° Et par l’établissement même delà société civile qui nécessite 
une recette et une dépense annuelle. Du droit de s’assembler tous les ans dérivent: 1° Celui 
de n’établir que pour une année, soit par des impôts, soit par des emprunts, les fonds qui 
sont nécessaires à l’administration intérieure de la chose publique; 2° Celui d’établir, pour le 
même temps seulement, l’armée qui est destinée à garantir l’Etat des attaques extérieures, 
de recevoir son serment et d’assigner les fonds nécessaires à sa subsistance. L’armée étant 
établie pour cette destination et payée par le peuple, doit être entièrement soumise à l’au-
torité civile. Art. 5. Le droit de toute assemblée d’hommes libres de se constituer et de s’or-
ganiser d’une manière libre. Tous ceux qui la composent sont des personnes sacrées et invi-
olables et responsables uniquement à l’assemblée. Art. 6. Les conditions de la société étant 
les garants de la liberté, de l’égalité et de la propriété, unique but des hommes qui se réunis-
sent en société, les associés ont seuls droit de faire ces conditions, connues sous le nom de 
lois politiques civiles et criminelles; de les modifier et les changer quand ils le jugent néces-
saire, et de faire rendre compte à tous ceux qui sont chargés de les exécuter. Art. 7. Les 
hommes étant des êtres susceptibles de passions et d’erreurs, et par une fatalité attachée à 
l’espèce humaine, tous les hommes qui exercent des pouvoirs étant très enclins à en abus-
er, la raison et le bon sens démontrent que la fonction de faire des lois et celle de les exécut-
er sont inconciliables, incompatibles; la même personne ne peut donner la procuration et la 
recevoir; être la puissance constituante, et le pouvoir constitué ; rendre compte de sa procu-
ration et être juge du compte. Le peuple a donc le droit de ne point accorder sa confiance, 
pour remplir la fonction législative à toutes les personnes qui sont chargées de quelques 
fonctions du pouvoir appelé exécutif, et à plus forte raison d’exclure tous les privilégiés qui 
sont les ennemis nés de la société; (jusqu’à ce qu’ils rentrent dans le grand corps du peuple 
dont ils se sont séparés par usurpation) et ne peuvent que songer à conserver leurs privilèges 
aux dépens de la communauté. A l’égard des personnes qui exercent les fonctions honora-
bles et utiles du pouvoir exécutif, elles peuvent, en y renonçant, avoir part à la confiance du 
peuple pour la législation. Art. 8. Le droit qu’a le peuple de ne reconnaître pour conditions et 
lois de la société que celles qui lui ont été proposées par ses véritables représentants 
chargés de les rédiger, et qu’il a adoptées après en avoir délibéré dans des assemblées libres. 
Art. 9. Et comme la France est un Etat d’une grande étendue, que la nature met des bornes 
aux facultés de l’homme et des différences dans les productions des divers pays; que les lois 
et l’administration des hommes ne peuvent être justes, praticables et légitimes, lorsqu’elles 
ne s’accordent pas avec les lois de la nature, chaque province a le droit d’avoir des Etats sanc-
tionnés et garantis par les Etats généraux. Protestation et pouvoirs. La prochaine assemblée 
des Etats généraux ne sera point légale, parce qu’elle sera composée pour la moitié de priv-
ilégiés, nommés par des privilégiés, et aura en outre plusieurs personnes chargées de 
quelques fonctions du gouvernement. Dans cette position :  1° la présente Assemblée dé-
clare qu’elle proteste contre les illégalités de sa convocation et contre la disproportion qui ex-
iste entre le peuple et les corps privilégiés dans le nombre des députés du peuple aux 
prochains Etats généraux, lequel nombre devrait être en proportion de la quantité des citoy-
ens; 2° L’Assemblée donne pouvoir à ceux qu’elle va nommer de faire la déclaration de droits 
ci-dessus, de supprimer toutes les impositions à présent existantes, comme ayant été mises 
sans le consentement de la nation ; de les rétablir seulement pour un an ; de déclarer que la 
nation ayant seul le droit de les administrer, tous ceux qui les perçoivent lui sont comptables, 
à compter du jour de l’ouverture des Etats généraux; d’examiner et vérifier la situation active 
et passive de l’Etat; de fixer tous les objets de l’administration, tant en recettes qu’en 
dépenses, de reconnaître la dette du roi comme dette nationale, à compter aussi du jour de 
l’ouverture des Etats généraux ; De prendre toutes les mesures nécessaires pour anéantir 
l’agiotage, lequel prive l’agriculture et le commerce du numéraire qui peut seul les vivifier; De 
nommer trois commissions pour former trois plans : Le premier d’une Constitution sociale, 
fondée sur la déclaration des droits ci-dessus; Le second, sur l’éducation du peuple ; Le 
troisième, sur la meilleure forme d’asseoir et administrer les impôts ; Lesquels plans seront 
rapportés à l’Assemblée des Etats généraux et soumis par eux à l’examen et à la ratification 
de la nation ; D’ordonner que les procès soient faits à tous ceux qui ont abusé des pouvoirs 
qui leur étaient confiés pour administrer la chose publique; Enfin, de faire des remerciements 
publics aux hommes généreux qui, par leur patriotisme, ont ramené la nation à la liberté. L’As-
semblée déclare qu’elle ne nomme des électeurs que sous la condition de l’exécution des 
pouvoirs ci-dessus et qu’ils nommeront les députés aux Etats généraux sous la même con-
dition. 
6_22 un projet anonyme parisien. Le gouvernement, contre l’intention bien connue du roi qui 
désire le bonheur du peuple et a convoqué des états libres et généraux, veut priver le peuple 
de Paris,  Art. 1. Du droit qui appartient à toute assemblée libre de choisir ses présidents et 
officier, et qu’il n’ôte point à des corps privilégiés.  Art. 2. De celui faire des cahiers, droits 
qu’a exercé le plus petit village de France.  Art. 3. De celui de nommer ses députés dans 
toute l’étendue de la cité qu’il habite, en le restreignant à son quartier.  Art. 4. Enlever le droit 
de cité à ceux qui payent moins de six livres de capitation.  Le salut de l’état dans la crise où 
il se trouve, dépend de la tenue des prochains états-généraux. Tous les bons citoyens ne 
doivent donc apporter aucuns obstacles pour retarder le moment de leur ouverture, fixée au 
27 de ce mois.  Le peuple devrait se borner à protester contre toutes les illégalités de sa con-
vocation.  Et n’ayant pas le temps de rédiger des cahiers, il doit faire la déclaration des droits 
sacrés, imprescriptibles et inaliénables qu’il tient du Dieu de la nature.  Cette déclaration peut 
être faite de la manière suivante.  La réunion, sous les mêmes lois, des différents peuples qui 
composent la France, forme ce qu’on appelle une société humaine. Ces lois sont la condition 
de la société. Elles marquent à tous les associés leurs droits et leurs devoirs. Tous doivent 
donc connaître ces conditions. Le temps et l’autorité arbitraire ont altéré et fait oublier celles 
de la société française. De là le vœu universel des Français par l’opinion publique et consigné 
dans les cahiers de toutes les provinces de France; de régler de nouveau les conditions de la 
société en faisant une Constitution. Il n’y a que des êtres de la même nature, ayant des droits 
communs et égaux, qui puissent former une société. La Constitution doit donc être fondée 
sur la déclaration précise de ces droits. Ces droits sont, Article premier. La liberté attribut es-
sentiel et inséparable d’un être intelligent, pensant, voulant, qui a la faculté de s’instruire et 
de se perfectionner, qui parcourt et s’assujettit la terre ; crée les arts, les sciences et les dif-
férentes formes de gouvernement et fait servir à son bonheur tout ce qui existe dans l’univ-
ers. De là la liberté de parler, d’écrire, d’imprimer et de publier, d’aller où bon lui semble et de 
faire librement usage de ses facultés en tout ce qui n’est pas contraire à la loi de la société, 
enfin de ne pouvoir être empêché dans l’exercice de toutes ses facultés que dans les formes 
et dans les cas prescrits par la loi. Art. 2. L’égalité :  1° dans l’instruction publique, où l’on ap-
prenne au peuple sa Constitution ; 2° Dans la distribution de la justice, des récompenses et 
des peines, laquelle donne à tous les associés les mêmes droits, les mêmes avantages; les 
soumet tous également au pouvoir des lois, et n’admet d’autres distinctions que celles des 
fonctions nécessaires pour l’administration de la société, et celles que peuvent procurer le 
génie, les talents et les travaux. Art. 3. La propriété :  1° de la terre qui fixe les nations ;  2° de 
tous les biens que la terre, le génie et le travail de l’homme produisent. De ce droit sacré 
dérivent ceux du peuple français d’être franc et libre de toutes impositions tendant à 
diminuer, altérer ou détruire la propriété; de n’en assigner que la portion nécessaire 
pour le maintien et la garantie des propriétés communes; d’être seul juge de cette por-
tion, d’en ordonner la destination tant en recettes qu’en dépenses, de nommer et révo-
quer ceux qui font la recette et la dépense et d’en entendre le compte; et conséquem-
ment de supprimer toutes les impositions qui ont été mises sans le consentement de 
la nation. Enfin, de ce droit sacré de propriété dérive l’impossibilité par la société 
française de manquer, envers ses membres et les nations étrangères, à des engage-
ments contractes sous la foi publique. Art. 4. Le droit de s’assembler, tant pour ses affair-
es publiques et privées, que pour jouir de tous les agréments de la vie. De s’assembler pour 
ses affaires publiques, tous les ans, à jour fixé par la Constitution sociale, dans le lieu qu’in-
dique l’Assemblée, et dans le temps le plus convenable, eu égard aux travaux de l’agriculture, 
afin de régler les objets qui intéressent la chose publique. Cette assemblée annuelle est pre-
scrite à l’homme social : 1° Par la nature qui lui donne tous les ans une récolte, produite par 
les soins d’une culture annuelle ; 2° Et par l’établissement même delà société civile qui né-
cessite une recette et une dépense annuelle. Du droit de s’assembler tous les ans dérivent: 
1° Celui de n’établir que pour une année, soit par des impôts, soit par des emprunts, les fonds 
qui sont nécessaires à l’administration intérieure de la chose publique; 2° Celui d’établir, pour 
le même temps seulement, l’armée qui est destinée à garantir l’Etat des attaques ex-
térieures, de recevoir son serment et d’assigner les fonds nécessaires à sa subsistance. 
L’armée étant établie pour cette destination et payée par le peuple, doit être entièrement 
soumise à l’autorité civile. Art. 5. Le droit de toute assemblée d’hommes libres de se con-
stituer et de s’organiser d’une manière libre. Tous ceux qui la composent sont des personnes 
sacrées et inviolables et responsables uniquement à l’assemblée. Art. 6. Les conditions de la 
société étant les garants de la liberté, de l’égalité et de la propriété, unique but des hommes 
qui se réunissent en société, les associés ont seuls droit de faire ces conditions, connues 
sous le nom de lois politiques civiles et criminelles; de les modifier et les changer quand ils 
le jugent nécessaire, et de faire rendre compte à tous ceux qui sont chargés de les exécuter. 
Art. 7. Les hommes étant des êtres susceptibles de passions et d’erreurs, et par une fatalité 
attachée à l’espèce humaine, tous les hommes qui exercent des pouvoirs étant très enclins 
à en abuser, la raison et le bon sens démontrent que la fonction de faire des lois et celle de 
les exécuter sont inconciliables, incompatibles; la même personne ne peut donner la procu-
ration et la recevoir; être la puissance constituante, et le pouvoir constitué ; rendre compte de 
sa procuration et être juge du compte. Le peuple a donc le droit de ne point accorder sa con-
fiance, pour remplir la fonction législative à toutes les personnes qui sont chargées de 
quelques fonctions du pouvoir appelé exécutif, et à plus forte raison d’exclure tous les priv-
ilégiés qui sont les ennemis nés de la société; (jusqu’à ce qu’ils rentrent dans le grand corps 
du peuple dont ils se sont séparés par usurpation) et ne peuvent que songer à conserver 
leurs privilèges aux dépens de la communauté. A l’égard des personnes qui exercent les 
fonctions honorables et utiles du pouvoir exécutif, elles peuvent, en y renonçant, avoir part à 
la confiance du peuple pour la législation. Art. 8. Le droit qu’a le peuple de ne reconnaître pour 
conditions et lois de la société que celles qui lui ont été proposées par ses véritables 
représentants chargés de les rédiger, et qu’il a adoptées après en avoir délibéré dans des as-
semblées libres. Art. 9. Et comme la France est un Etat d’une grande étendue, que la nature 
met des bornes aux facultés de l’homme et des différences dans les productions des divers 
pays; que les lois et l’administration des hommes ne peuvent être justes, praticables et légi-
times, lorsqu’elles ne s’accordent pas avec les lois de la nature, chaque province a le droit 
d’avoir des Etats sanctionnés et garantis par les Etats généraux. Protestation et pouvoirs. La 
prochaine assemblée des Etats généraux ne sera point légale, parce qu’elle sera composée 
pour la moitié de privilégiés, nommés par des privilégiés, et aura en outre plusieurs per-
sonnes chargées de quelques fonctions du gouvernement. Dans cette position :  1° la 
présente Assemblée déclare qu’elle proteste contre les illégalités de sa convocation et con-
tre la disproportion qui existe entre le peuple et les corps privilégiés dans le nombre des 
députés du peuple aux prochains Etats généraux, lequel nombre devrait être en proportion de 
la quantité des citoyens; 2° L’Assemblée donne pouvoir à ceux qu’elle va nommer de faire la 
déclaration de droits ci-dessus, de supprimer toutes les impositions à présent existantes, 
comme ayant été mises sans le consentement de la nation ; de les rétablir seulement pour 
un an ; de déclarer que la nation ayant seul le droit de les administrer, tous ceux qui les 
perçoivent lui sont comptables, à compter du jour de l’ouverture des Etats généraux; d’exam-
iner et vérifier la situation active et passive de l’Etat; de fixer tous les objets de l’administra-
tion, tant en recettes qu’en dépenses, de reconnaître la dette du roi comme dette nationale, 
à compter aussi du jour de l’ouverture des Etats généraux ; De prendre toutes les mesures 
nécessaires pour anéantir l’agiotage, lequel prive l’agriculture et le commerce du numéraire 
qui peut seul les vivifier; De nommer trois commissions pour former trois plans : Le premier 
d’une Constitution sociale, fondée sur la déclaration des droits ci-dessus; Le second, sur l’éd-
ucation du peuple ; Le troisième, sur la meilleure forme d’asseoir et administrer les impôts ; 
Lesquels plans seront rapportés à l’Assemblée des Etats généraux et soumis par eux à l’exa-
men et à la ratification de la nation ; D’ordonner que les procès soient faits à tous ceux qui 
ont abusé des pouvoirs qui leur étaient confiés pour administrer la chose publique; Enfin, de 
faire des remerciements publics aux hommes généreux qui, par leur patriotisme, ont ramené 
la nation à la liberté. L’Assemblée déclare qu’elle ne nomme des électeurs que sous la condi-
tion de l’exécution des pouvoirs ci-dessus et qu’ils nommeront les députés aux Etats 
généraux sous la même condition. 
7_23 AP version l’esquisse de declaration.... L’assemblée pressée par le temps et réduite 
à exprimer, à la hâte, les maximes fondamentales d’où doivent découler tous les bi-
ens généraux et particuliers, dans tous les départements do l’administration publique, 
charge ses députés électeurs, et par eux, ses députés aux États généraux, de déclarer 
solennellement et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, 
qui sont: La liberté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son in-
dépendance absolue de toute autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, 
de parler, d’écrire d’imprimer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, 
ceux qui se seront rendus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La pro-
priété des biens qui doit être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui 
ne peut être enlevée à personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les 
besoins de l’Etat, en dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il 
sera formellement, déclaré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à 
chacun la conservation de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur 
la terre, il n’existerait pas de puissances.  Il sera pareillement déclaré : Art. 1. Que la France 
est une monarchie héréditaire de mâle en mâle, dans la1 maison régnante ; Art. 2. Que la pu-
issance législative, âme dé l’Etat, n’est que le produit de la volonté générale, et appartient es-
sentiellement à la nation représentée par lés Etats généraux, quoique les lois qu’elle établit 
doivent être sanctionnées par le Roi ; Art. 3. Que la puissance exécutive est placée dans les 
mains du monarque ; Art. 4. Que la puissance judiciaire ne peut s’exercer au nom du Roi, que 
par des magistrats ou juges établis ou approuvés par la nation, sans que jamais le citoyen pu-
isse être traduit, par évocation, commission ou attribution, à autre tribunal que celui de ses 
juges légaux et compétents ; Art. 5. Que les magistrats doivent être assurés de leur état, et 
ne dépendre d’aucun acte de la puissance exécutive, mais seulement de la loi faite, ou dés 
volontés de la nation assemblée, à laquelle ils sont essentiellement responsables ; Art. 6. 
Que pour assurer à jamais les droits du citoyen, et l’exécution des lois, tous ministres admin-
istrateurs en chef, dans chaque département sont responsables à la nation de leurs malver-
sations, et du mauvais emploi des fonds publics, et qu’ils doivent en être punis par les tribu-
naux que la nation croira convenable de désigner ; Art. 7. Qu’aucun impôt ne peut être établi, 
ni aucun emprunt fait, sans la volonté expresse de la nation assemblée ; Art. 8. Que tous 
les impôts seront levés et perçus indistinctement, sur tous les citoyens de toutes les class-
es, sans aucune distinction ni privilège ; Art. 9. Qu’aucun impôt ne peut être octroyé qu’à 
temps, et seulement pendant l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à la seconde et 
d’après une fixation précise des dépenses de chaque département, laquelle ne pourra jamais 
être excédée pendant cet intervalle ; Art. 10. Que les Etats généraux s’assembleront à des 
époques^ fixes, périodiques^ rapprochées et indiquées par l’Assemblée nationale, indépen-
damment des assemblées extraordinaires; et que si, au jour déterminé, les Etats généraux 
ne sont pas réunis, toute perception d’impôt cessera dans tout le royaume, à peine de con-
cussion contre les percepteurs ; Art. 11. Que l’administration publique, en tout ce qui con-
cerne l’agriculture, le commerce, l’industrie, les communications, l’instruction et les mœurs, 
sera confiée aux assemblées provinciales, de départements et municipalités, composées de 
membres librement élus par la généralité des citoyens ; Art. 12. Que la perception des im-
pôts sera uniquement confiée à ces assemblées civiques, sans pouvoir être faite par aucun 
autre préposé, en vertu de quelque commission que ce puisse être ; Art. 13. Que la dette 
nationale sera consolidée, et qu’il sera pourvu aux moyens de l’acquitter, en tout ou en par-
tie, par aliénation de fonds publics.
7_23 AP version l’esquisse de declaration.... L’assemblée pressée par le temps et réduite 
à exprimer, à la hâte, les maximes fondamentales d’où doivent découler tous les biens 
généraux et particuliers, dans tous les départements do l’administration publique, charge 
ses députés électeurs, et par eux, ses députés aux États généraux, de déclarer solennelle-
ment et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, qui sont: La lib-
erté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son indépendance absolue 
de toute autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, de parler, d’écrire d’im-
primer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui se seront ren-
dus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La propriété des biens qui doit 
être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne peut être enlevée à 
personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les besoins de l’Etat, en 
dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il sera formellement, dé-
claré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à chacun la conserva-
tion de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur la terre, il n’existe-
rait pas de puissances.  Il sera pareillement déclaré : Art. 1. Que la France est une monarchie 
héréditaire de mâle en mâle, dans la1 maison régnante ; Art. 2. Que la puissance législa-
tive, âme dé l’Etat, n’est que le produit de la volonté générale, et appartient essentiel-
lement à la nation représentée par lés Etats généraux, quoique les lois qu’elle établit 
doivent être sanctionnées par le Roi ; Art. 3. Que la puissance exécutive est placée dans 
les mains du monarque ; Art. 4. Que la puissance judiciaire ne peut s’exercer au nom du Roi, 
que par des magistrats ou juges établis ou approuvés par la nation, sans que jamais le citoy-
en puisse être traduit, par évocation, commission ou attribution, à autre tribunal que celui de 
ses juges légaux et compétents ; Art. 5. Que les magistrats doivent être assurés de leur état, 
et ne dépendre d’aucun acte de la puissance exécutive, mais seulement de la loi faite, ou 
dés volontés de la nation assemblée, à laquelle ils sont essentiellement responsables ; Art. 6. 
Que pour assurer à jamais les droits du citoyen, et l’exécution des lois, tous ministres admin-
istrateurs en chef, dans chaque département sont responsables à la nation de leurs malver-
sations, et du mauvais emploi des fonds publics, et qu’ils doivent en être punis par les tribu-
naux que la nation croira convenable de désigner ; Art. 7. Qu’aucun impôt ne peut être établi, 
ni aucun emprunt fait, sans la volonté expresse de la nation assemblée ; Art. 8. Que tous 
les impôts seront levés et perçus indistinctement, sur tous les citoyens de toutes les class-
es, sans aucune distinction ni privilège ; Art. 9. Qu’aucun impôt ne peut être octroyé qu’à 
temps, et seulement pendant l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à la seconde et 
d’après une fixation précise des dépenses de chaque département, laquelle ne pourra jamais 
être excédée pendant cet intervalle ; Art. 10. Que les Etats généraux s’assembleront à des 
époques^ fixes, périodiques^ rapprochées et indiquées par l’Assemblée nationale, indépen-
damment des assemblées extraordinaires; et que si, au jour déterminé, les Etats généraux 
ne sont pas réunis, toute perception d’impôt cessera dans tout le royaume, à peine de con-
cussion contre les percepteurs ; Art. 11. Que l’administration publique, en tout ce qui con-
cerne l’agriculture, le commerce, l’industrie, les communications, l’instruction et les mœurs, 
sera confiée aux assemblées provinciales, de départements et municipalités, composées de 
membres librement élus par la généralité des citoyens ; Art. 12. Que la perception des im-
pôts sera uniquement confiée à ces assemblées civiques, sans pouvoir être faite par aucun 
autre préposé, en vertu de quelque commission que ce puisse être ; Art. 13. Que la dette 
nationale sera consolidée, et qu’il sera pourvu aux moyens de l’acquitter, en tout ou en par-
tie, par aliénation de fonds publics.
7_23 AP version l’esquisse de declaration.... L’assemblée pressée par le temps et réduite 
à exprimer, à la hâte, les maximes fondamentales d’où doivent découler tous les biens 
généraux et particuliers, dans tous les départements do l’administration publique, charge ses 
députés électeurs, et par eux, ses députés aux États généraux, de déclarer solennellement 
et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, qui sont: La liberté indi-
viduelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son indépendance absolue de toute 
autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, de parler, d’écrire d’imprimer et 
de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui se seront rendus 
coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La propriété des biens qui doit 
être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne peut être enlevée à 
personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les besoins de l’Etat, en 
dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il sera formellement, dé-
claré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à chacun la conservation 
de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur la terre, il n’existerait pas 
de puissances.  Il sera pareillement déclaré : Art. 1. Que la France est une monarchie héréd-
itaire de mâle en mâle, dans la1 maison régnante ; Art. 2. Que la puissance législative, âme 
dé l’Etat, n’est que le produit de la volonté générale, et appartient essentiellement à la nation 
représentée par lés Etats généraux, quoique les lois qu’elle établit doivent être sanctionnées 
par le Roi ; Art. 3. Que la puissance exécutive est placée dans les mains du monarque ; Art. 4. 
Que la puissance judiciaire ne peut s’exercer au nom du Roi, que par des magistrats ou juges 
établis ou approuvés par la nation, sans que jamais le citoyen puisse être traduit, par évoca-
tion, commission ou attribution, à autre tribunal que celui de ses juges légaux et compétents ; 
Art. 5. Que les magistrats doivent être assurés de leur état, et ne dépendre d’aucun acte de 
la puissance exécutive, mais seulement de la loi faite, ou dés volontés de la nation assem-
blée, à laquelle ils sont essentiellement responsables ; Art. 6. Que pour assurer à jamais les 
droits du citoyen, et l’exécution des lois, tous ministres administrateurs en chef, dans chaque 
département sont responsables à la nation de leurs malversations, et du mauvais emploi des 
fonds publics, et qu’ils doivent en être punis par les tribunaux que la nation croira convenable 
de désigner ; Art. 7. Qu’aucun impôt ne peut être établi, ni aucun emprunt fait, sans la volonté 
expresse de la nation assemblée ; Art. 8. Que tous les impôts seront levés et perçus indis-
tinctement, sur tous les citoyens de toutes les classes, sans aucune distinction ni privilège ; 
Art. 9. Qu’aucun impôt ne peut être octroyé qu’à temps, et seulement pendant l’intervalle 
d’une tenue des Etats généraux à la seconde et d’après une fixation précise des dépenses 
de chaque département, laquelle ne pourra jamais être excédée pendant cet intervalle ; Art. 
10. Que les Etats généraux s’assembleront à des époques^ fixes, périodiques^ rapprochées 
et indiquées par l’Assemblée nationale, indépendamment des assemblées extraordinaires; et 
que si, au jour déterminé, les Etats généraux ne sont pas réunis, toute perception d’impôt 
cessera dans tout le royaume, à peine de concussion contre les percepteurs ; Art. 11. Que 
l’administration publique, en tout ce qui concerne l’agriculture, le commerce, l’industrie, les 
communications, l’instruction et les mœurs, sera confiée aux assemblées provinciales, de 
départements et municipalités, composées de membres librement élus par la généralité des 
citoyens ; Art. 12. Que la perception des impôts sera uniquement confiée à ces assemblées 
civiques, sans pouvoir être faite par aucun autre préposé, en vertu de quelque commission 
que ce puisse être ; Art. 13. Que la dette nationale sera consolidée, et qu’il sera pourvu aux 





8_23 pdf version l’esquisse de declaration des droits du cahier primaire du tiers etat du dis-
trict des blanc-manteaux a paris[Parmi les vœux des rédacteurs, il y a celui] de déclarer 
solennellement et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, 
qui sont: La liberté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son in-
dépendance absolue de toute autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, 
de parler, d’écrire d’imprimer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, 
ceux qui se seront rendus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La pro-
priété des biens qui doit être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui 
ne peut être enlevée à personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les 
besoins de l’Etat, en dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il 
sera formellement, déclaré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à 
chacun la conservation de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur 
la terre, il n’existerait pas de puissances.
8_23 pdf version l’esquisse de declaration des droits du cahier primaire du tiers etat du dis-
trict des blanc-manteaux a paris[Parmi les vœux des rédacteurs, il y a celui] de déclarer so-
lennellement et de ‘faire sanctionner les droits naturels de l’homme et du citoyen, qui sont: 
La liberté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel qu’il soit, et son indépendance ab-
solue de toute autre autorité que de celle de la loi ; La liberté de penser, de parler, d’écri-
re d’imprimer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui 
se seront rendus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave; La propriété 
des biens qui doit être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne 
peut être enlevée à personne, si ce n’est: par la disposition d’une loi précise, ou pour les be-
soins de l’Etat, en dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ; Et il sera 
formellement, déclaré en outre, que tout gouvernement n’est établi que pour assurer à cha-
cun la conservation de ses droits essentiels; en sorte que, s’il n’existait pas de droits sur la 
terre, il n’existerait pas de puissances.
9_24 le projet de declaration de brissot de warville Privé par une circonstance singulière de 
l’honneur de siéger parmi vous, permettez-moi de vous écrire ce que je vous aurais dit, si 
j’avais été Membre de votre Assemblée. - Vos moments sont précieux; je n’en abuserai pas; 
je serai court. Aux hommes instruits les généralités suffisent. Vous êtes assemblés pour faire 
les Cahiers de Paris, et pour élire ses députés. Vous ne tomberez pas, je l’espère, dans l’er-
reur de plusieurs provinces; vous ne vous égarerez pas dans des détails inutiles; vous suivrez 
une marche systématique.  Quand on a sous les yeux la méthode adoptée dans les Consti-
tutions libres pour la discussion des affaires, on ne conçoit pas comment on persiste dans la 
routine des Cahiers, comment ça ne se borne pas à rassembler les Représentants de la Na-
tion, et par leur organe, à faire successivement des motions ou des pétitions, dont on circon-
scrit les objets? C’est la seule voie pour arriver à la réforme. Deux mille Cahiers contenant dix 
à douze mille articles, ne peuvent jamais conduire qu’à la confusion, qu’à rendre la réforme 
impraticable. - J’imagine donc ques vous élaguerez de votre Cahier cette multitude de de-
mandes dont les autres sont surchargés et que vous les réserverez pour le tems où les bas-
es de notre Constitution seront posées, que vous bornerez enfin l’instruction de vos Députés 
aux quatre grands articles dont on doive s’occuper immédiatement.  Ces quatre grands arti-
cles sont :   1. L’organisation des États-Généraux de 1789, et la manière d’y délibérer  2. La 
déclaration de droits   3. La Constitution.  4. La consolidation de la dette, et les secours pro-
visoires pour la payer.  Article II.  De la Déclaration des Droits.  C’est un acte énonciatif 
des droits essentiels, inhérents aux hommes en société.  Cette Déclaration peut se renfer-
mer dans cette ligne :  Tous les hommes sont nés libres et égaux en droits.  Ils sont li-
bres et égaux en droits, et par conséquent tout pouvoir dérive d’eux.  Ils sont libres, et par 
conséquent ils ne peuvent être arrêtés qu’en vertu de la loi.  Ils sont libres, et par conséquent 
ils peuvent imprimer et publier leurs idées.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent s’as-
sembler quand bon leur semble.  Ils sont libres, et par conséquent aucune loi ne peut être 
faite, aucun impôt levé, aucun emprunt ouvert sans leur consentement.  Ils sont libres, et par 
conséquent ils ont le droit d’assigner, de répartir, de vérifier l’emploi des fonds.  Ils sont li-
bres, et par conséquent ils peuvent s’assembler en États Généraux, en tel tems, en tel lieu 
qu’ils le jugent convenable, et indépendamment du pouvoir exécutif.  Ils sont libres, et par 
conséquent ils peuvent revoir leur Constitution à telle époque qu’ils jugent à propos de fix-
er, convoquer des Assemblées extraordinaires.  Ils sont libres, et par conséquent ils peuvent 
lier tout pouvoir, et aucun pouvoir ne peut les lier.  Il me semble que voilà les droits essentiel-
lement inhérents à tous les Français, droits qui doivent servir de base à la Constitution. Vo-
tre arrêté pour vos députés ne doit pas s’étendre au-delà. Il doit les astreindre impérieuse-
ment à n’en changer ni en modifier aucun.  Il faut bien se garder surtout de faire, comme l’ont 
fait presque toutes les provinces, de confondre avec cette déclaration de droits, la Constitu-
tion dont nous allons parler. La Constitution peut changer, jamais les droits ne peuvent varier.
10_25 Anon
May 
10_25 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier de doleances du tiers 
etat de ka prevote et vicomte de paris hors les murs. SECTION II. Déclaration des 
droits. Nous demandons qu’il soit passe en loi fondamentale et constitutionnelle: Art. 
l. Que tous les hommes sont nés libres, et ont un droit égal à la sûreté et a la propriété 
de leur personne et de leurs biens. Liberté. Art. 2. Qu’en conséquence, nul citoyen ne peut 
être enlevé a ses juges naturels. Art. 3. Que nul ne peut être prive de sa liberty qu’en vertu 
d’ordonnance de son juge compétent qui répondra des abus de l’autorité qui lui est confiée. 
Art. 4. Qu’il est défendu, sous peine de punition corporelle, a toutes personnes d’attenter à 
la liberté d’aucun citoyen, si ce n’est d’ordonnance de justice. Art. 5. Que toute personne qui 
aura sollicité ou signe ce qu’on appelle lettre de cachet, ordre ministériel, ou autre ordre sem-
blable de détention ou d’exil, sous quelque dénomination que ce soit, sera poursuivie devant 
les juges ordinaires el punie de peine grave. Art. 6. Que si les États généraux jugeant les em-
prisonnements provisoires nécessaires dans quelques circonstances, il sera ordonné que le 
détenu soit remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel, et que 
l’élargissement provisoire sera toujours accorde, en fournissant caution, hors le cas de délit 
qui entraînerait peine corporelle. Art. 7. Qu’aucun décret de prise de corps ne sera prononcé 
que sur une accusation de crime emportant peine corporelle. Art. 8. Que nul citoyen ne sera 
condamné à aucune peine, sinon pour une violation grave du droit d’un autre homme, ou de 
celui de la société, et que cette violation sera déterminée par une loi précise et légalement 
promulguée. Art. 9. Qu’il est du droit naturel de tout citoyen de ne pouvoir être condamné 
en matière criminelle que sur la décision de ses pairs. Art. 10. Que nul ne peut être accusé, 
persécuté ni puni pour ses opinions et paroles, lorsqu’elles n’auront été accompagnées d’au-
cun acte tendant directement a l’exécution d’un crime condamné par la loi. Art. 11. Que le 
libre usage des moyens naturels de défense sera toujours réservé à l’accusé. Art. 12. Que 
tout citoyen, de quelque ordre ct classe qu’il soit, peut exercer librement telle profession, art, 
métier et commerce qu’il jugera à propos. Art. 13. Que toute violation du secret à la poste 
sera sévèrement proscrite et punie. Art. 14. Que tous les citoyens ont le droit de parler, d’écri-
re et d’imprimer, ou de faire imprimer, sans être soumis à aucune peine, si ce n’est en cas de 
violation des droits d’autrui, déclarée telle par la loi. Art. 15. Que la servitude de la glèbe sera 
abolie. Art. 16. Que l’esclavage des noirs est contre le droit naturel. Art 17. Que la différence 
de religion, même entre les parties contractantes, ne peut être un obstacle à la liberté des 
mariages ni a l’état civil des citoyens. Art. 18. Que les milices et classes forcées des matelots 
doivent être supprimées. Propriété. Art. 19. Que toute propriété est inviolable, en sorte que 
nul citoyen ne peut en être privé, même pour raison d’intérêt public, qu’il n’en soit préalable-
ment dédommagé, ce qui aura un effet rétroactif en faveur des propriétaires qui auraient été 
dépouilles de leurs biens sans en avoir été indemnisés. Art. 20. Que tous les droits qui n’ont 
jamais pu être une propriété, comme présentant une violation constante du droit naturel, se-
ront supprimés, ainsi que ceux qui, étant une propriété dans le principe, ont dû cesser de 
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priété. Art. 24. Qu’il est libre à tout propriétaire et cultivateur de détruire sur ses terres toute 
espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 25. Que les corvées royales doivent être sup-
primées à jamais, et converties en une prestation en argent, qui sera acquittée par tous les 
ordres de l’État. Art. 26. Que les rivières navigables et grands chemins publics appartiennent, 
quant à l’usage, à la nation, et quant à la propriété n’appartiennent à personne. Art. 27. Que 
c’est un droit essentiel de tous les citoyens de pouvoir s’assembler, de faire des représenta-
tions et pétitions, et de nommer des délégués pour suivre l’effet de ces pétitions, tant auprès 
des États généraux qu’auprès du pouvoir exécutif.
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blable de détention ou d’exil, sous quelque dénomination que ce soit, sera poursuivie devant 
les juges ordinaires el punie de peine grave. Art. 6. Que si les États généraux jugeant les em-
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cun acte tendant directement a l’exécution d’un crime condamné par la loi. Art. 11. Que le 
libre usage des moyens naturels de défense sera toujours réservé à l’accusé. Art. 12. Que 
tout citoyen, de quelque ordre ct classe qu’il soit, peut exercer librement telle profession, art, 
métier et commerce qu’il jugera à propos. Art. 13. Que toute violation du secret à la poste 
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11_26 le projet de declaration des droits contenu dans le cahier general du tiers etat de la 
ville de paris. Déclaration des droits. Dans toute société politique tous les hommes sont 
égaux en droits. Les droits de la Nation seront établis et déclarés d’après les principes qui 
suivent : Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur. La 
volonté générale fait la loi; la force publique en assure l’exécution. La nation peut seule con-
céder le subside; elle a le droit d’en déterminer la quotité, d’en limiter la durée, d’en faire la 
répartition, d’en assigner l’emploi, d’en demander le compte, d’en exiger la publication. Les 
lois n’existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sûreté, de sa 
personne. Tonte propriété est inviolable.  Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par un 
jugement légal. Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement. Tout 
citoyen a le droit d’être admis à tous les emplois, professions et dignités. La liberté natur-
elle, civile, religieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue 
de toute_ autre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses dis- 
cours, ses écrits, ses actions, en tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public et ne blessent pas 
les droits d’autrui. En conséquence de la Déclaration des droits de la Nation, nos représent-
ants demanderont expressément l’abolition de la servitude personnelle, sans aucune indem-
nité; de la servitude réelle en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée; de toutes 
commissions extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la 
poste; et de tous privilèges exclusifs, si ce n’est pour les inventeurs, à qui ils ne seront ac-
cordés que pour un temps déterminé. Par une suite de ces principes, la liberté dé la presse 
doit être accordée, sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits, que l’im-
primeur en répondra, et que l’un et l’autre seront responsables des suites de la publication. 
La déclaration de ces droits naturels, civils et politiques, telle qu’elle sera arrêtée dans les 
États généraux, deviendra la charte nationale et la base du gouvernement français. </text>  
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Tout pouvoir émane de la nation, et ne peut être exercé que pour son bonheur. La volonté 
générale fait la loi; la force publique en assure l’exécution. La nation peut seule concéder le 
subside; elle a le droit d’en déterminer la quotité, d’en limiter la durée, d’en faire la répar-
tition, d’en assigner l’emploi, d’en demander le compte, d’en exiger la publication. Les lois 
n’existent que pour garantir à chaque citoyen la propriété de ses biens et la sûreté, de 
sa personne. Tonte propriété est inviolable.  Nul citoyen ne peut être arrêté ni puni que par 
un jugement légal. Nul citoyen, même militaire, ne peut être destitué sans un jugement. Tout 
citoyen a le droit d’être admis à tous les emplois, professions et dignités. La liberté natur-
elle, civile, religieuse de chaque homme, sa sûreté personnelle, son indépendance absolue 
de toute_ autre autorité que celle de la loi, excluent toute recherche sur ses opinions, ses dis- 
cours, ses écrits, ses actions, en tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public et ne blessent pas 
les droits d’autrui. En conséquence de la Déclaration des droits de la Nation, nos représent-
ants demanderont expressément l’abolition de la servitude personnelle, sans aucune indem-
nité; de la servitude réelle en indemnisant les propriétaires ; de la milice forcée; de toutes 
commissions extraordinaires ; de la violation de la foi publique dans les lettres confiées à la 
poste; et de tous privilèges exclusifs, si ce n’est pour les inventeurs, à qui ils ne seront ac-
cordés que pour un temps déterminé. Par une suite de ces principes, la liberté dé la presse 
doit être accordée, sous la condition que les auteurs signeront leurs manuscrits, que l’im-
primeur en répondra, et que l’un et l’autre seront responsables des suites de la publication. 
La déclaration de ces droits naturels, civils et politiques, telle qu’elle sera arrêtée dans les 
États généraux, deviendra la charte nationale et la base du gouvernement français. </text>  
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12_27 un deuxieme projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables ; tels sont le droit de propriété, le soin de son 
industrie, de toutes ses facultés; la recherche du bien-être et la résistance à l’oppression. « 
L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent les mêmes droits à 
la société. « Nul homme ne peut être inquiété ni pour sa religion, ni pour ses opinions, ni 
pour la Communication de ses pensées par la parole ; l’écriture ou l’impression à moins qu’il 
n’ait troublé par des Calomnies la paix des Citoyens.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à 
des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement 
appliquées. « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. « Nul corps, nul indi-
vidu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. « Tout gouvernement a pour 
unique but le bien commun ; les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts 
et définis : nul corps et nul individu ne pouvant avoir une Autorité qui n’émane expressément 
de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être essentiellement exercé par des députés choisis 
dans tous les districts par des Elections libres, régulières et fréquents. « Le Pouvoir exécu-
tif étant exercé par le Roi dont la personne est sacrée, tous ses agents individuels ou collec-
tifs sont comptables et responsables à la nation quel qu’autorisation qu’ils ayant reçue.  « Le 
Pouvoir Judiciaire doit être borné à l’application de la Loi ; la procédure doit être publique et 
la distribution de la Justice facile et impartiale. « Les lois doivent être claires, précises, uni-
formes pour tous les citoyens. « Les subsides doivent être librement consentis et proportion-
nellement répartis. « Et comme l’introduction des abus et le droit des générations qui se suc-
cèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être indiqué des moyens 
constitutionnels qui assurent dans certains cas une convocation extraordinaire de représent-
ants dont le seul objet soit d’examiner et modifier, s’il le faut, la forme du Gouvernement. » 
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sion à moins qu’il n’ait troublé par des Calomnies la paix des Citoyens.  « Nul homme ne peut 
être soumis qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promul-
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doivent être distincts et définis : nul corps et nul individu ne pouvant avoir une Autorité qui 
n’émane expressément de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être essentiellement ex-
ercé par des députés choisis dans tous les districts par des Elections libres, régulières et 
fréquents. « Le Pouvoir exécutif étant exercé par le Roi dont la personne est sacrée, tous 
ses agents individuels ou collectifs sont comptables et responsables à la nation quel qu’au-
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la Communication de ses pensées par la parole ; l’écriture ou l’impression à moins qu’il n’ait 
troublé par des Calomnies la paix des Citoyens.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à des 
lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement ap-
pliquées. « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. « Nul corps, nul in-
dividu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. « Tout gouvernement 
a pour unique but le bien commun ; les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent 
être distincts et définis : nul corps et nul individu ne pouvant avoir une Autorité qui 
n’émane expressément de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être essentiellement 
exercé par des députés choisis dans tous les districts par des Elections libres, régulières 
et fréquents. « Le Pouvoir exécutif étant exercé par le Roi dont la personne est sacrée, tous 
ses agents individuels ou collectifs sont comptables et responsables à la nation quel qu’au-
torisation qu’ils ayant reçue.  « Le Pouvoir Judiciaire doit être borné à l’application de la Loi ; 
la procédure doit être publique et la distribution de la Justice facile et impartiale. « Les lois 
doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens. « Les subsides doivent être 
librement consentis et proportionnellement répartis. « Et comme l’introduction des abus et 
le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement hu-
main, il doit être indiqué des moyens constitutionnels qui assurent dans certains cas une con-
vocation extraordinaire de représentants dont le seul objet soit d’examiner et modifier, s’il le 
faut, la forme du Gouvernement. » 
12_27 un deuxieme projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées sur l’utilité générale. « 
Tout homme naît avec des droits inaliénables ; tels sont le droit de propriété, le soin de son 
industrie, de toutes ses facultés; la recherche du bien-être et la résistance à l’oppression. « 
L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent les mêmes droits à la 
société. « Nul homme ne peut être inquiété ni pour sa religion, ni pour ses opinions, ni pour 
la Communication de ses pensées par la parole ; l’écriture ou l’impression à moins qu’il n’ait 
troublé par des Calomnies la paix des Citoyens.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à 
des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et lé-
galement appliquées. « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. « Nul corps, 
nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. « Tout gouvernement 
a pour unique but le bien commun ; les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être 
distincts et définis : nul corps et nul individu ne pouvant avoir une Autorité qui n’émane ex-
pressément de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être essentiellement exercé par des 
députés choisis dans tous les districts par des Elections libres, régulières et fréquents. « Le 
Pouvoir exécutif étant exercé par le Roi dont la personne est sacrée, tous ses agents indi-
viduels ou collectifs sont comptables et responsables à la nation quel qu’autorisation qu’ils 
ayant reçue.  « Le Pouvoir Judiciaire doit être borné à l’application de la Loi ; la procédure 
doit être publique et la distribution de la Justice facile et impartiale. « Les lois doivent être 
claires, précises, uniformes pour tous les citoyens. « Les subsides doivent être librement 
consentis et proportionnellement répartis. « Et comme l’introduction des abus et le droit 
des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il 
doit être indiqué des moyens constitutionnels qui assurent dans certains cas une convo-
cation extraordinaire de représentants dont le seul objet soit d’examiner et modifier, s’il le 
faut, la forme du Gouvernement. » 
12_27 un deuxieme projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées sur l’utilité générale. « 
Tout homme naît avec des droits inaliénables ; tels sont le droit de propriété, le soin de son 
industrie, de toutes ses facultés; la recherche du bien-être et la résistance à l’oppression. « 
L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent les mêmes droits à 
la société. « Nul homme ne peut être inquiété ni pour sa religion, ni pour ses opinions, 
ni pour la Communication de ses pensées par la parole ; l’écriture ou l’impression à 
moins qu’il n’ait troublé par des Calomnies la paix des Citoyens.  « Nul homme ne peut 
être soumis qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promul-
guées et légalement appliquées. « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. « 
Nul corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. « Tout gou-
vernement a pour unique but le bien commun ; les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire 
doivent être distincts et définis : nul corps et nul individu ne pouvant avoir une Autorité qui 
n’émane expressément de La Nation.  « Le Pouvoir législatif doit être essentiellement ex-
ercé par des députés choisis dans tous les districts par des Elections libres, régulières et 
fréquents. « Le Pouvoir exécutif étant exercé par le Roi dont la personne est sacrée, tous 
ses agents individuels ou collectifs sont comptables et responsables à la nation quel qu’au-
torisation qu’ils ayant reçue.  « Le Pouvoir Judiciaire doit être borné à l’application de la Loi ; 
la procédure doit être publique et la distribution de la Justice facile et impartiale. « Les lois 
doivent être claires, précises, uniformes pour tous les citoyens. « Les subsides doivent être 
librement consentis et proportionnellement répartis. « Et comme l’introduction des abus et 
le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement hu-
main, il doit être indiqué des moyens constitutionnels qui assurent dans certains cas une con-
vocation extraordinaire de représentants dont le seul objet soit d’examiner et modifier, s’il le 
faut, la forme du Gouvernement. » 
13_28 une declaration selon les vœux du roi la seance royale. Les députés se sont rendus à 
l’heure indiquée au lieu ordinaire des séances. Une garde nombreuse entourait la salle; on 
avait établi des barrières ; dans les rues circonvoisines et sur l’avenue de Paris, on avait placé 
des détachements de gardes françaises et suisses, de gardes de la prévôté et de la 
maréchaussée. Les portes ayant été ouvertes, on a d’abord placé les deux ordres privilégiés. 
Les membres de l’Assemblée nationale ont été obligés d’attendre plus d’une heure, la plupart 
exposés à la pluie. L’Assemblée nationale a témoigné son mécontentement par des mur-
mures réitérés. Les deux secrétaires sont allés se plaindre de l’indécence d’une attente si 
longue. On proposait de se retirer. M. de Brézé est arrivé ; M. le président a dit qu’il se plaind-
rait au Roi du manquement des maîtres des cérémonies. Les membres de l’Assemblée na-
tionale sont entrés deux à deux, dans le plus profond silence, à dix heures et demie. L’entrée 
a été sévèrement interdite au public. Le Trône était placé dans le fond de la salle ; à droite 
était le clergé et à gauche la noblesse dans les deux côtés du milieu, jusqu’au fond, étaient 
les membres de l’Assemblée nationale ; les quatre hérauts et le roi d’armes étaient placés au 
milieu. Le trône était élevé sur une estrade qui occupait le fond de la salle jusqu’à la seconde 
colonne. Au bas de cette estrade, autour d’une table, se trouvaient rangés les ministres. Un 
seul tabouret était vacant : c était celui de M. Necker. Sur les onze heures, le Roi sortit de son 
château. La voiture du Roi était précédée et suivie de la fauconnerie, des pages, des écuyers, 
et i enfin des quatre compagnies des gardes du corps. Le Roi, accompagné des princes du 
sang, des ducs et pairs, des capitaines des gardes du corps, est entré dans la salle. A son ar-
rivée, les députés se lèvent et ils se replacent ensuite. Le Roi prononce un discours pour an-
noncer l’objet de la séance. Il est conçu en ces termes : Messieurs, je croyais avoir fait tout 
ce qui était en mon pouvoir pour le bien de mes peuples, lorsque j’avais pris la résolution de 
vous rassembler, lorsque j’avais surmonté toutes les difficultés dont votre convocation était 
entourée, lorsque j’étais allé, pour ainsi dire, au devant des vœux de la nation, en manifestant 
à l’avance ce que je voulais faire pour son bonheur. Il semblait que vous n’aviez qu’à finir mon 
ouvrage, et la nation attendait avec impatience ; le moment où, par le concours des vues bi-
enfaisantes de son souverain et du zèle éclairé de ses représentants, elle allait jouir des 
prospérités que I cette union devait leur procurer.  Les États généraux sont ouverts depuis 
près de deux mois, et ils n’ont point pu encore s’entendre sur les préliminaires de leurs opéra-
tions. Une parfaite intelligence aurait dû naître du seul amour de la patrie, et une funeste di-
vision jette l’alarme dans tous les esprits. Je veux le croire, et j’aime à le penser, les Français 
ne sont pas changés. Mais, pour éviter de faire à aucun de vous des reproches, je considère 
que le renouvellement des États généraux après un si long terme, l’agitation qui l’a précédé, 
le but de cette convocation, si différent de celui qui rassemblait vos ancêtres, les restrictions 
dans les pouvoirs, et plusieurs autres circonstances, ont dû nécessairement amener des op-
positions, des débats et des prétentions exagérées. Je dois au bien commun de mon 
royaume, je me dois à moi-même de faire cesser ces funestes divisions. C’est dans cette 
résolution, Messieurs, que je vous rassemble de nouveau autour de moi ; c’est comme le 
père commun de tous mes sujets, c’est comme le défenseur des lois de mon royaume, que 
je viens en retracer le véritable esprit, et réprimer les atteintes qui ont pu y être portées. 
Mais, Messieurs, après avoir établi clairement les droits respectifs des différents ordres, j’at-
tends du zèle pour la patrie, des deux premiers ordres, j’attends de leur attachement pour ma 
personne, j’attends de la connaissance qu’ils ont des maux urgents de l’État, que dans les af-
faires qui regardent le bien général, ils seront les premiers à i proposer une réunion d’avis et 
de sentiments que je regarde comme nécessaire dans la crise actuelle, qui doit opérer le 
salut de l’État. Un des secrétaires d’État lit ensuite la déclaration suivante : Déclaration du 
Roi, concernant la présente tenue des États généraux. Art. 1er, Le Roi veut que l’ancienne 
distinction des trois ordres de l’État soit conservée en son entier, comme essentiellement 
liée à la constitution de son royaume ; que les députés librement élus par chacun des trois or-
dres, formant trois Chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec l’approbation du souve-
rain, convenir de délibérer en commun, puissent seuls être considérés comme formant le 
corps des représentants de la nation. En conséquence, le Roi a déclaré nulles les délibéra-
tions prises par les députés de l’ordre du tiers-état, le 17 de ce mois, ainsi que celle qui au-
raient pu s’ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles. Art. 2. Sa Majesté déclare val-
ides tous les pouvoirs vérifiés ou à vérifier dans chaque Chambre, sur lesquels il ne s’est 
point élevé ou ne s’élèvera point de contestation ; ordonne Sa Majesté qu’il en sera donné 
communication respective entre les ordres. Quant aux pouvoirs qui pourraient être contestés 
dans chaque ordre, et sur lesquels les parties intéressées se pourvoiraient, il y sera statué, 
pour la présente tenue des États généraux seulement, ainsi qu’il sera ci-après ordonné. Art. 
3. Le Roi casse et annule, comme anticonstitutionnelles, contraires aux lettres de convoca-
tion et opposées à l’intérêt de l’État, les restrictions des pouvoirs qui, en gênant la liberté des 
députés aux États généraux, les empêcheraient d’adopter les formes de délibération prises 
séparément par ordre ou en commun, par le vœu distinct des trois ordres. Art. 4. Si, contre 
les intentions du Roi, quelques-uns des députés avaient fait le serment téméraire de ne point 
s’écarter d’une forme de délibération quelconque, Sa Majesté laisse à leur conscience de 
considérer si les dispositions qu’elle va régler s’écartent de la lettre ou de l’esprit de l’engage-
ment qu’ils auront pris. Art. 5. Le Roi permet aux députés qui se croiront gênés par leurs man-
dats de demander à leurs commettants un nouveau pouvoir ; mais Sa Majesté leur enjoint de 
rester, en attendant, aux États généraux pour assister à toutes les délibérations sur les affair-
es pressantes de l’État et y donner un avis consultatif. Art. 6. Sa Majesté déclare que, dans 
les tenues suivantes d’États généraux, elle ne souffrira pas que les cahiers ou mandats puis-
sent être jamais considérés comme impératifs ; ils ne doivent être que de simples instruc-
tions confiées à la conscience et à la libre opinion des députés dont on aura fait choix. Art. 7. 
Sa Majesté ayant exhorté, pour le salut de l’État, les trois ordres à se réunir pendant cette 
tenue d’État seulement, pour délibérer en commun sur les affaires d’une utilité générale, 
veut faire connaître ses intentions sur la manière dont il pourra y être procédé. Art. 8. Seront 
nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun, celles qui re-
gardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à don-
ner aux prochains États généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et 
les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres. Art. 9. Le consentement particulier 
du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la 
discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers. Art. 10. Les 
délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs contestés et sur lesquelles 
les parties intéressées se pourvoiraient aux États généraux, seront prises à la pluralité des 
suffrages; mais si les deux tiers des voix, dans l’un des trois ordres, réclamaient contre la 
délibération de l’Assemblée, l’affaire sera rapportée au Roi pour y être définitivement statué 
par Sa Majesté. Art. 11. Si, dans la vue de faciliter la réunion des trois ordres, ils désiraient que 
les délibérations qu’ils auront à prendre en commun passassent seulement à la pluralité des 
deux tiers des voix, Sa Majesté est disposée à autoriser cette forme. Art. 12. Les affaires qui 
auront été décidées dans les Assemblées des trois ordres réunis seront remises le lende-
main en délibération, si cent membres de l’Assemblée se réunissent pour en faire la de-
mande. Art 13. Le Roi désire que, dans cette circonstance, et pour ramener les esprits à la 
conciliation, les trois Chambres commencent à nommer séparément une commission com-
posée du nombre des députés qu’elles jugeront convenable, pour préparer la forme et la dis-
tribution des bureaux de conférences qui devront traiter les différentes affaires. Art. 14. L’As-
semblée générale des députés des trois ordres sera présidée par les présidents choisis par 
chacun des ordres et selon leur rang ordinaire. Art. 15. Le bon ordre, la décence et la liberté 
même des suffrages exigent que Sa Majesté défende, comme elle le fait expressément, 
qu’aucune personne, autre que les membres des trois ordres composant les États généraux, 
puisse assister à leurs délibérations, soit qu’ils les prennent en commun ou séparément. Le 
Roi reprend la parole : « J’ai voulu aussi, Messieurs, vous faire remettre sous les yeux les dif-
férents bienfaits que j’accorde à mes peuples. Ce n’est pas pour circonscrire votre zèle dans 
le cercle que je vais tracer, car j’adopterai avec plaisir toute autre vue de bien public qui sera 
proposée par les États généraux. Je puis dire, sans me faire illusion, que jamais Roi n’en a au-
tant fait pour aucune nation ; mais quelle autre peut l’avoir mieux mérité par ses sentiments 
que la nation française ! Je ne craindrai pas de l’exprimer; ceux qui, par des prétentions ex-
agérées ou par des difficultés hors de propos, retarderaient encore l’effet de mes intentions 
paternelles, se rendraient indignes d’être regardés comme Français. » Ce discours est suivi 
de la lecture de la déclaration que voici : Déclaration des intentions du Roi. Art. Ier. Aucun nou-
vel impôt ne sera établi, aucun ancien ne sera prorogé au delà du terme fixé par les lois sans 
le consentement des représentants de la nation. Art. 2. Les impositions nouvelles qui seront 
établies, ou les anciennes qui seront prorogées, ne le seront que pour l’intervalle qui devra 
s’écouler jusqu’à l’époque de la tenue suivante des États généraux. Art. 3. Les emprunts pou-
vant devenir l’occasion nécessaire d’un accroissement d’impôts, aucun n’aura lieu sans Je 
consentement des États généraux, sous la condition toutefois, qu’en cas de guerre, ou d’au-
tre danger national, le souverain aura la faculté d’emprunter sans délai jusqu’à concurrence 
d’une somme de cent millions; car l’intention formelle du Roi est de ne jamais mettre le salut 
de son empire dans la dépendance de personne. Art. 4. Les États généraux examineront avec 
soin la situation des finances, et ils demanderont tous les renseignements propres à les 
éclairer parfaitement. Art. 5. Le tableau des revenus et des dépenses sera rendu public 
chaque année, dans une forme proposée par les États généraux, et approuvée par Sa Majes-
té. Art. 6. Les sommes attribuées à chaque département seront déterminées d’une manière 
fixe et invariable, et le Roi soumet à cette règle générale les fonds mêmes qui sont destinés 
à l’entretien de sa maison. Art. 7. Le Roi veut que, pour assurer cette fixité des diverses 
dépenses de l’État, il lui soit indiqué par les États généraux les dispositions propres à remplir 
ce but, et Sa Majesté les adoptera, si elles s’accordent avec la dignité royale et la célérité in-
dispensable au service public. Art. 8. Les représentants d’une nation fidèle aux lois de l’hon-
neur et de la probité ne donneront aucune atteinte à la foi publique, et le Roi attend d’eux que 
la confiance des créanciers de l’État soit assurée et consolidée de la manière la plus authen-
tique. Art. 9. Lorsque les dispositions formelles annoncées par le clergé et la noblesse, de 
renoncer à leurs privilèges pécuniaires, auront été réalisés par leurs délibérations, l’intention 
du Roi est de les sanctionner, et qu’il n’existe plus, dans le payement des contributions pécu-
niaires, aucune espèce de privilèges ou de distinctions. Art. 10. Le Roi veut que, pour consa-
crer une disposition si importante, le nom de taille soit aboli dans tout le royaume, et qu’on 
réunisse cet impôt soit aux vingtièmes, soit à toute autre imposition territoriale, ou qu’il soit 
enfin remplacé • de quelque manière, mais toujours d’après des proportions justes, égales, 
et sans distinction d’état, de rang et de naissance. Art. 11. Le Roi veut que le droit de franc-
fief soit aboli du moment où les revenus et les dépenses fixes de l’État auront été mis dans 
une exacte balance. Art. 12. Toutes les propriétés sans exception seront constamment re-
spectées, et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriétés les dîmes, 
cens, rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux, et généralement tous les droits et 
prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et fiefs, ou appartenant aux per-
sonnes. Art. 13. Les deux premiers ordres de l’État continueront à jouir de l’exemption des 
charges personnelles; mais le Roi approuvera que les États généraux s’occupent des moyens 
de convertir ces sortes de charges en contributions pécuniaires, et qu’alors tous les ordres 
de l’État y soient assujettis également. Art. 14. L’intention de Sa Majesté est de déterminer, 
d’après l’avis des États généraux, quels seront les emplois et les charges qui conserveront à 
l’avenir le privilège de donner et de transmettre la noblesse. Sa Majesté, néanmoins, selon le 
droit inhérent à sa couronne, accordera des lettres de noblesse à ceux de ses sujets qui, par 
des services rendus au Roi et à l’État, se seraient montrés dignes de cette récompense. Art. 
15. Le Roi, désirant assurer la liberté individuelle de tous les citoyens d’une manière solide et 
durable, invite les États généraux à chercher et à lui proposer les moyens les plus convena-
bles de concilier l’abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le main-
tien de la sûreté publique, et avec les précautions nécessaires, soit pour ménager, dans cer-
tains cas, l’honneur des familles, soit pour réprimer avec célérité les commencements de 
sédition, soit pour garantir l’État des effets d’une intelligence criminelle avec les puissances 
étrangères. Art. 16. Les États généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté le moy-
en le plus convenable de concilier la liberté de la presse avec le respect dû à la religion, aux 
mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 17. 11 sera établi, dans les diverses provinces ou 
généralités du royaume, des États provinciaux composés de deux dixièmes des membres du 
clergé, dont une partie sera nécessairement choisie dans l’ordre épiscopal; de trois dixièmes 
de membres de la noblesse, et de cinq dixièmes de membres du tiers-état. Art. 18. Les mem-
bres de ces États provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure 
quelconque de propriétés sera nécessaire pour être électeur ou éligible. Art. 19. Les députés 
à ces États provinciaux délibéreront en commun sur toutes les affaires, privant l’usage ob-
servé dans les Assemblées provinciales, que ces États remplaceront. Art. 20. Une commis-
sion intermédiaire, choisie par ces États, administrera les affaires de la province pendant l’in-
tervalle d’une tenue à l’autre, et ces commissions intermédiaires, devenant seules 
responsables de leur, gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par 
elles ou par les États provinciaux. Art. 21. Les États généraux proposeront au Roi leurs vues 
pour toutes les autres parties de l’organisation intérieure des États provinciaux, et pour le 
choix des formes applicables à l’élection des membres de cette Assemblée. Art. 22. Indépen-
damment des objets d’administration dont les Assemblées provinciales sont (chargées, le 
Roi confiera aux États provinciaux l’administration des hôpitaux, des prisons, des dépôts de 
mendicité, des Enfants-trouvés; l’inspection des dépenses des villes, la surveillance sur l’en-
tretien des forêts, sur la garde et la vente des bois, et sur d’autres objets qui pourraient être 
administrés plus utilement par les provinces. Art. 23. Les contestations survenues dans les 
provinces où il existe d’anciens États, et les réclamations élevées contre la constitution de 
ces assemblées, devront fixer l’attention des États généraux; ils feront connaître à Sa Majes-
té les dispositions de justice et de sagesse qu’il est convenable d’adopter pour établir un or-
dre fixe dans l’administration de ces mêmes provinces. Art. 24. Le Roi invite les États 
généraux à s’occuper de la recherche des moyens propres à tirer je parti le plus avantageux 
des domaines qui sont dans ses mains, et de lui proposer également leurs vues sur ce qu’il 
peut y avoir de plus convenable à faire, relativement aux domaines engagés. Art. 25. Les 
États généraux s’occuperont du projet conçu depuis longtemps par Sa Majesté, de porter les 
douanes aux frontières du royaume, afin que la plus parfaite liberté règne dans la circulation 
intérieure des marchandises nationales ou étrangères. Art. 26. Sa Majesté désire que les 
fâcheux effets de l’impôt sur le sel et l’importance de ce revenu soient discutés soigneuse-
ment, et que dans toutes les suppositions on propose, au moins, des moyens d’en adoucir la 
perception. Art. 27. Sa Majesté veut aussi qu’on examine attentivement les avantages et les 
inconvénients des droits d’aides et autres impôts, mais sans perdre de vue la nécessité ab-
solue d’établir une exacte balance entre les revenus et les dépenses de l’État. Art. 28. Selon 
le vœu que le Roi a manifesté par sa déclaration du 23 septembre dernier, Sa Majesté exam-
inera avec une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l’admin-
istration de la justice, et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles. Art. 29. Le 
Roi veut que les lois qu’il aura fait promulguer pendant la tenue et d’après l’avis ou selon le 
vœu des États généraux, n’éprouvent, pour leur enregistrement et pour leur exécution, aucun 
retardement ni aucun obstacle dans toute l’étendue de son royaume. Art. 30. Sa Majesté 
veut que l’usage de la corvée pour la confection et l’entretien des chemins soit entièrement 
et pour toujours aboli dans son royaume. Art. 31. Le Roi désire que l’abolition du droit de 
main-morte, dont Sa Majesté a donné l’exemple dans ses domaines, soit étendue à toute la 
France, et qu’il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l’indemnité qui pourrait être due aux 
seigneurs en possession de ce droit. Art. 32. Sa Majesté fera connaître incessamment aux 
États généraux les règlements dont elle s’occupe pour restreindre les capitaineries, et don-
ner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles, un nou-
veau témoignage de son amour pour ses peuples. Art. 33. Le Roi invite les États généraux à 
considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports, et à s’occuper des moyens de concili-
er ce qui est dû à la défense de l’État avec les adoucissements que Sa Majesté désire pou-
voir procurer à ses sujets. Art. 34. Le Roi veut que toutes les dispositions d’ordre public et de 
bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité pendant 
la présente tenue des États généraux, celles entre autres relatives à la liberté personnelle, à 
l’égalité des contributions, à l’établissement des États provinciaux, ne puissent jamais être 
changés sans le consentement des trois ordres, pris séparément ; Sa Majesté les place à 
l’avance au rang des propriétés nationales, qu’elle veut mettre, comme toutes les autres pro-
priétés, sous la garde la plus assurée. Art. 35. Sa Majesté, après avoir appelé les États 
généraux à s’occuper, de concert avec elle, des grands objets d’utilité publique, et de 
tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple, déclare de la manière la plus ex-
presse qu’elle -veut conserver en son entier, et sans la moindre atteinte, l’institution de 
l’armée, ainsi que toute autorité, police et pouvoir sur le militaire, tels que les 
monarques français en ont constamment joui. Le Roi, avant de se retirer, prononce un 
troisième discours que nous transcrivons. Vous venez, Messieurs, d’entendre le résultat de 
mes dispositions et de mes vues ; elles sont conformes au vif désir que j’ai d’opérer le bien 
public ; et si, par une fatalité loin de ma pensée, vous m’abandonniez dans une si belle entre-
prise, seul, je ferai le bien de mes peuples ; seul, je me considérerai comme leur véritable 
représentant ; et connaissant vos cahiers, connaissant l’accord parfait qui existe entre le vœu 
le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j’aurai toute la confiance que doit 
inspirer une si rare harmonie, et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre avec tout le 
courage et la fermeté qu’il doit m’inspirer. Réfléchissez, Messieurs, qu’aucun de vos projets, 
aucune de vos dispositions ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je 
suis le garant naturel de vos droits respectifs ; et tous les ordres de l’État peuvent se repos-
er sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. 
C’est moi, jusqu’à présent, qui fais tout le bonheur de mes peuples ; et il est rare peut-être 
que l’unique ambition d’un souverain soit d’obtenir de ses sujets qu’ils s’entendent enfin 
pour accepter ses bienfaits. Je vous ordonne, Messieurs, de vous séparer tout de suite, et de 
vous rendre demain matin chacun dans les Chambres affectées à votre ordre, pour y repren-
dre vos séances. J’ordonne, en conséquence, au grand-maître des cérémonies de faire 
préparer les salles. Après le départ du Roi, les députés de la noblesse et une partie de ceux 
du clergé se retirent, tous les membres de l’Assemblée nationale et plusieurs curés restent 
immobiles à leur place. M. le comte de Mirabeau, élevant la voix le premier dit : J’avoue que 
ce que vous venez d’entendre pourrait être le salut de la patrie si les présents du despotisme 
n’étaient pas toujours dangereux. Quelle est cette insultante dictature? l’appareil des armes, 
la violation du temple national, pour vous commander d’être heureux? Qui vous fait ce com-
mandement? Votre mandataire. Qui vous donne des lois impérieuses ? Votre mandataire, lui 
qui doit les recevoir de vous, de nous, Messieurs, qui sommes revêtus d’un sacerdoce poli-
tique et inviolable ; de nous enfin, de qui seuls vingt-cinq millions d’hommes attendent un 
bonheur certain, parce qu’il doit être consenti, donné et reçu par tous. Mais la liberté de vos 
délibérations est enchaînée, une force militaire environne l’Assemblée. Où sont les ennemis 
de la nation? Catilina est-il à nos portes? Je demande qu’en vous couvrant de votre dignité, 
de votre puissance législative, vous vous renfermiez dans la religion de votre serment ; il ne 
nous permet de nous séparer qu’après avoir fait la constitution.  Quelque temps après, le 
marquis de Brézé s’approche du président, et dit : Messieurs, vous avez entendu les inten-
tions du Roi.  M. le comte de Mirabeau se lève avec le ton et les gestes de l’indignation, et 
répond ainsi: Oui, Monsieur, nous avons entendu les intentions qu’on a suggérées au Roi ; et 
vous, qui ne sauriez être son organe auprès des États généraux ; vous, qui n’avez ici ni place, 
ni droit de parler, vous n’êtes pas fait pour nous rappeler son discours. Cependant, pour évit-
er tout équivoque et tout délai, je déclare que si l’on vous a chargé de nous faire sortir d’ici, 
vous devez demander des ordres pour employer la force ; car nous ne quitterons nos places 
que par la puissance des baïonnettes.  D’une voix unanime les députés se sont écriés : Tel est 
le vœu de l’Assemblée.  Le grand-maître des cérémonies se retire.  Un morne silence règne 
dans l’Assemblée. </text>     
14_29 le project de declaration de servan. Projet de déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, par M. de Servan, avocat au parlement de Grenoble. Art. 1. Toute société civile est le 
produit d’une convention entre tous ses membres, et jamais celui de la force ; Art. 2. Le con-
trat social, qui constitue la société civile, n’est et ne peut être que l’union de tous pour l’avan-
tage de chacun; Art. 3. Ce qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par la vo-
lonté générale, laquelle est la seule véritable loi. Art. 4. Nul membre de la société civile n’est 
obligé d’obéir à d’autre autorité qu’à celle de la loi. Art. 5. La loi, par rapport à la société civile, 
n’étant que la volonté générale, la puissance législative appartient originairement à tous. Art. 
6. Quand même que cette puissance ne peut être convenablement exercée par tous, elle ne 
peut être irrévocablement aliénée par eux. Art. 7. La puissance législative ne peut être con-
fiée par la nation à des représentants que sous des conditions exactement relatives à l’objet 
de l’établissement de toute société civile. Art. 8. L’objet de la société civile peut se réduire 
à la liberté civile, laquelle est le pouvoir que chaque citoyen a d’exercer toutes ses fac-
ultés dans toute l’étendue qui n’est pas interdite par la loi. Art. 9. Les facultés du citoyen 
se réduisent à disposer de ses pensées, de sa personne et de ses propriétés. Art. 10. Toute 
vraie législation n’est qu’un système de lois qui doivent se rapporter et tendre à la liberté civ-
ile, comme à leur centre commun à leur centre commun. Art. 11. Les lois politiques ou consti-
tutives conduisent à la liberté civile, lorsque la puissance législative est instituée de manière 
à connaître et vouloir le bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant jamais 
de pouvoir pour faire obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer. Les lois civiles con-
duisent à la liberté civile, lorsqu’après avoir borné l’usage indéfini de la propriété, sous tous 
les points seulement qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison de 
chaque homme. Les lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme inno-
cent peut agir sans craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut être 
jugé sans craindre un châtiment excessif. Les lois religieuses sont conformes à la liberté civ-
ile, lorsque, prescrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des 
hommes, par le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires 
pour affermir les préceptes de la morale. Enfin les lois, surtout de l’opinion, maintiennent la 
liberté civile, lorsque, dans les actions où les lois positives n’ont rien voulu prescrire, cha-
cun se dirige vers le bien public par la loi seule de l’opinion, qui châtie par la honte et récom-
pense par l’estime. Art. 12. D’après ces principes, dans toute société civile légitimement 
gouvernée, tout citoyen doit être libre de communiquer et publier ses pensées sur les objets 
qui ne sont point interdits par les lois. Tout citoyen doit être libre de disposer et de sa per-
sonne, de ses actions, de toutes les manières que les lois n’ont pas défendues. Tout citoyen 
sera libre de jouir de sa propriété dans toute l’étendue que les lois lui auront laissée. Art. 13. 
Les droits de l’homme et du citoyen deviendraient illusoires dans la société civile, si tous les 
membres ne veillaient en commun à leur maintien ; et tous, par conséquent, doivent être li-
bres de former des Assemblées nationales, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants, 
pour veiller à la conservation de leurs droits. La liberté de former des Assemblées nationales 
doit être regardée comme le premier garant de la liberté civile. </text>   
14_29 le project de declaration de servan. Projet de déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, par M. de Servan, avocat au parlement de Grenoble. Art. 1. Toute société civile est le 
produit d’une convention entre tous ses membres, et jamais celui de la force ; Art. 2. Le con-
trat social, qui constitue la société civile, n’est et ne peut être que l’union de tous pour l’avan-
tage de chacun; Art. 3. Ce qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par 
la volonté générale, laquelle est la seule véritable loi. Art. 4. Nul membre de la société 
civile n’est obligé d’obéir à d’autre autorité qu’à celle de la loi. Art. 5. La loi, par rapport à la 
société civile, n’étant que la volonté générale, la puissance législative appartient orig-
inairement à tous. Art. 6. Quand même que cette puissance ne peut être convenablement 
exercée par tous, elle ne peut être irrévocablement aliénée par eux. Art. 7. La puissance légis-
lative ne peut être confiée par la nation à des représentants que sous des conditions exacte-
ment relatives à l’objet de l’établissement de toute société civile. Art. 8. L’objet de la société 
civile peut se réduire à la liberté civile, laquelle est le pouvoir que chaque citoyen a d’exercer 
toutes ses facultés dans toute l’étendue qui n’est pas interdite par la loi. Art. 9. Les facultés 
du citoyen se réduisent à disposer de ses pensées, de sa personne et de ses propriétés. Art. 
10. Toute vraie législation n’est qu’un système de lois qui doivent se rapporter et tendre à la 
liberté civile, comme à leur centre commun à leur centre commun. Art. 11. Les lois politiques 
ou constitutives conduisent à la liberté civile, lorsque la puissance législative est instituée de 
manière à connaître et vouloir le bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant 
jamais de pouvoir pour faire obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer. Les lois civ-
iles conduisent à la liberté civile, lorsqu’après avoir borné l’usage indéfini de la propriété, sous 
tous les points seulement qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison 
de chaque homme. Les lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme 
innocent peut agir sans craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut 
être jugé sans craindre un châtiment excessif. Les lois religieuses sont conformes à la liberté 
civile, lorsque, prescrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté 
des hommes, par le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont néces-
saires pour affermir les préceptes de la morale. Enfin les lois, surtout de l’opinion, maintien-
nent la liberté civile, lorsque, dans les actions où les lois positives n’ont rien voulu prescri-
re, chacun se dirige vers le bien public par la loi seule de l’opinion, qui châtie par la honte et 
récompense par l’estime. Art. 12. D’après ces principes, dans toute société civile légitime-
ment gouvernée, tout citoyen doit être libre de communiquer et publier ses pensées sur les 
objets qui ne sont point interdits par les lois. Tout citoyen doit être libre de disposer et de sa 
personne, de ses actions, de toutes les manières que les lois n’ont pas défendues. Tout ci-
toyen sera libre de jouir de sa propriété dans toute l’étendue que les lois lui auront laissée. 
Art. 13. Les droits de l’homme et du citoyen deviendraient illusoires dans la société civile, 
si tous les membres ne veillaient en commun à leur maintien ; et tous, par conséquent, 
doivent être libres de former des Assemblées nationales, soit par eux-mêmes, soit par leurs 
représentants, pour veiller à la conservation de leurs droits. La liberté de former des Assem-
blées nationales doit être regardée comme le premier garant de la liberté civile. </text>   
14_29 le project de declaration de servan. Projet de déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, par M. de Servan, avocat au parlement de Grenoble. Art. 1. Toute société civile est le 
produit d’une convention entre tous ses membres, et jamais celui de la force ; Art. 2. Le con-
trat social, qui constitue la société civile, n’est et ne peut être que l’union de tous pour l’avan-
tage de chacun; Art. 3. Ce qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par la vo-
lonté générale, laquelle est la seule véritable loi. Art. 4. Nul membre de la société civile n’est 
obligé d’obéir à d’autre autorité qu’à celle de la loi. Art. 5. La loi, par rapport à la société civile, 
n’étant que la volonté générale, la puissance législative appartient originairement à tous. Art. 
6. Quand même que cette puissance ne peut être convenablement exercée par tous, elle ne 
peut être irrévocablement aliénée par eux. Art. 7. La puissance législative ne peut être con-
fiée par la nation à des représentants que sous des conditions exactement relatives à l’objet 
de l’établissement de toute société civile. Art. 8. L’objet de la société civile peut se réduire à 
la liberté civile, laquelle est le pouvoir que chaque citoyen a d’exercer toutes ses facultés dans 
toute l’étendue qui n’est pas interdite par la loi. Art. 9. Les facultés du citoyen se réduisent à 
disposer de ses pensées, de sa personne et de ses propriétés. Art. 10. Toute vraie législation 
n’est qu’un système de lois qui doivent se rapporter et tendre à la liberté civile, comme à leur 
centre commun à leur centre commun. Art. 11. Les lois politiques ou constitutives conduis-
ent à la liberté civile, lorsque la puissance législative est instituée de manière à connaître et 
vouloir le bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant jamais de pouvoir pour 
faire obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer. Les lois civiles conduisent à la lib-
erté civile, lorsqu’après avoir borné l’usage indéfini de la propriété, sous tous les points seule-
ment qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison de chaque homme. 
Les lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme innocent peut 
agir sans craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut être jugé 
sans craindre un châtiment excessif. Les lois religieuses sont conformes à la liberté civile, 
lorsque, prescrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des 
hommes, par le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires 
pour affermir les préceptes de la morale. Enfin les lois, surtout de l’opinion, maintiennent la 
liberté civile, lorsque, dans les actions où les lois positives n’ont rien voulu prescrire, cha-
cun se dirige vers le bien public par la loi seule de l’opinion, qui châtie par la honte et récom-
pense par l’estime. Art. 12. D’après ces principes, dans toute société civile légitimement 
gouvernée, tout citoyen doit être libre de communiquer et publier ses pensées sur les objets 
qui ne sont point interdits par les lois. Tout citoyen doit être libre de disposer et de sa per-
sonne, de ses actions, de toutes les manières que les lois n’ont pas défendues. Tout citoyen 
sera libre de jouir de sa propriété dans toute l’étendue que les lois lui auront laissée. Art. 13. 
Les droits de l’homme et du citoyen deviendraient illusoires dans la société civile, si tous les 
membres ne veillaient en commun à leur maintien ; et tous, par conséquent, doivent être li-
bres de former des Assemblées nationales, soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants, 
pour veiller à la conservation de leurs droits. La liberté de former des Assemblées nationales 
doit être regardée comme le premier garant de la liberté civile. </text>   
14_29 le project de declaration de servan. Projet de déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, par M. de Servan, avocat au parlement de Grenoble. Art. 1. Toute société civile est le 
produit d’une convention entre tous ses membres, et jamais celui de la force ; Art. 2. Le con-
trat social, qui constitue la société civile, n’est et ne peut être que l’union de tous pour l’avan-
tage de chacun; Art. 3. Ce qui convient au bien commun ne peut être déterminé que par la vo-
lonté générale, laquelle est la seule véritable loi. Art. 4. Nul membre de la société civile n’est 
obligé d’obéir à d’autre autorité qu’à celle de la loi. Art. 5. La loi, par rapport à la société civile, 
n’étant que la volonté générale, la puissance législative appartient originairement à tous. Art. 
6. Quand même que cette puissance ne peut être convenablement exercée par tous, elle ne 
peut être irrévocablement aliénée par eux. Art. 7. La puissance législative ne peut être con-
fiée par la nation à des représentants que sous des conditions exactement relatives à l’objet 
de l’établissement de toute société civile. Art. 8. L’objet de la société civile peut se réduire 
à la liberté civile, laquelle est le pouvoir que chaque citoyen a d’exercer toutes ses facultés 
dans toute l’étendue qui n’est pas interdite par la loi. Art. 9. Les facultés du citoyen se ré-
duisent à disposer de ses pensées, de sa personne et de ses propriétés. Art. 10. Toute 
vraie législation n’est qu’un système de lois qui doivent se rapporter et tendre à la liberté civ-
ile, comme à leur centre commun à leur centre commun. Art. 11. Les lois politiques ou consti-
tutives conduisent à la liberté civile, lorsque la puissance législative est instituée de manière 
à connaître et vouloir le bien public, et lorsque la puissance exécutive, ne manquant jamais 
de pouvoir pour faire obéir aux lois, en est toujours privée pour les violer. Les lois civiles con-
duisent à la liberté civile, lorsqu’après avoir borné l’usage indéfini de la propriété, sous tous 
les points seulement qui touchent au bien public, elles abandonnent le reste à la raison de 
chaque homme. Les lois criminelles se rapportent à la liberté civile, lorsque tout homme inno-
cent peut agir sans craindre un châtiment injuste, et lorsque tout homme coupable peut être 
jugé sans craindre un châtiment excessif. Les lois religieuses sont conformes à la liberté civ-
ile, lorsque, prescrivant dans la morale des actions utiles à tous, elles ne gênent la liberté des 
hommes, par le dogme et par le culte, qu’autant que ce dogme et ce culte sont nécessaires 
pour affermir les préceptes de la morale. Enfin les lois, surtout de l’opinion, maintiennent la 
liberté civile, lorsque, dans les actions où les lois positives n’ont rien voulu prescrire, chacun 
se dirige vers le bien public par la loi seule de l’opinion, qui châtie par la honte et récompense 
par l’estime. Art. 12. D’après ces principes, dans toute société civile légitimement gou-
vernée, tout citoyen doit être libre de communiquer et publier ses pensées sur les ob-
jets qui ne sont point interdits par les lois. Tout citoyen doit être libre de disposer et de sa 
personne, de ses actions, de toutes les manières que les lois n’ont pas défendues. Tout ci-
toyen sera libre de jouir de sa propriété dans toute l’étendue que les lois lui auront laissée. 
Art. 13. Les droits de l’homme et du citoyen deviendraient illusoires dans la société civile, 
si tous les membres ne veillaient en commun à leur maintien ; et tous, par conséquent, 
doivent être libres de former des Assemblées nationales, soit par eux-mêmes, soit par leurs 
représentants, pour veiller à la conservation de leurs droits. La liberté de former des Assem-
blées nationales doit être regardée comme le premier garant de la liberté civile. </text>   
15_30 SIEYÈS PROJET DE CONSTITUTION SOUMIS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE Des 
droits et des principes constitutifs. Les représentants de la nation, munis de ses pouvoirs 
pour fixer la Constitution de l’État, déterminer les droits et l’exercice de la puissance législa-
tive et de la puissance exécutive, considérant que la liberté, l’ordre et la félicité publique ne 
peuvent être solidement fondés que sur les principes immuables de la justice et de la raison 
; que l’homme est sorti libre des mains de la nature ; qu’en devenant membre d’une société 
politique, son intention a été de mettre ses droits naturels sous la protection d’une force com-
mune ; lesdits représentants réunis en Assemblée nationale reconnaissent et consacrent à 
jamais, comme inviolables, les droits de l’homme et du citoyen ; déclarent : Art. 1er. Que la 
nation française est éminemment libre et indépendante de toute autorité, pactes, tributs, lois 
et statuts qu’elle ne consentirait point à l’avenir. Art. 2. Que le culte public volontairement 
adopté par le peuple français doit être religieusement pratiqué et dirigé par l’église Gal-
licane, sans qu’aucun citoyen ou étranger ne puisse être troublé ou inquiété dans l’ex-
ercice d’une autre religion. Art. 3. Que la volonté générale est que les provinces et pays 
composant l’empire français soient soumis à un gouvernement monarchique, sans altération 
ni dérogation aux principes et aux droits nationaux qui constituent un tel gouvernement. Art. 
4. Que la nation a seule le droit et confère à des représentants l’exercice du pouvoir législa-
tif, conjointement avec le Roi. Art. 5. Que le roi et ses successeurs légitimes en ligne directe 
sont et seront personne sacrée et inviolable, chef suprême de la nation, dépositaire inamovi-
ble de la puissance royale, ayant indivisiblement le pouvoir de gouverner et administrer l’Etat, 
conformément aux lois proposées, consenties et promulguées en l’assemblée des Etats 
généraux, ayant spécialement le droit de commuer et remettre les peines encourues par les 
coupables, de distribuer les dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires, de ren-
dre et faire rendre la justice dans les tribunaux légalement établis, de pourvoir à la sûreté in-
térieure et extérieure de l’empire, de déclarer la guerre, faire la paix, contracter des allianc-
es, et d’avoir dans toutes les parties de l’administration civile et politique, une autorité légale, 
ponctuellement obéie, sous les peines prononcées, ou qui seront prononcées par les lois. 
Art. 6. Qu’aucune personne, prince ou magistrat, autres que les représentants ae la nation 
assemblés, n’ont le droit et le pouvoir d’arrêter et proposer au Roi aucune contribution, lois, 
statuts, création, réformation et suppression des tribunaux, ou de consentir et de sanction-
ner de tels actes, dans le cas où ils seraient proposés par le Roi. Art. 7. Que tous les pouvoirs 
législatifs et exécutifs doivent être essentiellement et continuellement employés à protéger 
la vie, la liberté, l’honneur et la propriété de tous les citoyens ; de sorte que chacun ne soit 
responsable de sa conduite qu’aux lois, et n’ait à redouter, dans aucun cas, le pouvoir arbi-
traire d’aucun magistrat ou agent de la puissance exécutive, Art. 8. Que l’Assemblée nation-
ale sera permanente et organisée ainsi qu’il sera ci-après statué. Art. 9. Que tout accusé doit 
être jugé coupable ou non coupable par ses pairs, avant que le tribunal devant lequel il est 
traduit puisse prononcer une peine. Art. 10. Qu’il est libre à tout citoyen de publier, pour sa 
propre défense ou pour l’instruction publique, tout ce qu’il avisera, en demeurant responsa-
ble de ses écrits. Art. 11. Qu’aucune considération politique, aucun besoin ou service public 
ne pouvant prévaloir sur le droit que tout homme a à sa propre subsistance, ceux dépourvus 
de toute propriété, tels que les manœuvres et journaliers, ne peuvent être soumis à aucune 
contribution personnelle. Art. 12. Que tous les impôts doivent être mesurés sur les besoins 
effectifs de l’Etat, et également supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur 
fortune, sans distinction ni privilège pour qui que ce soit. Art. 13. Qu’il ne peut être établi ni 
toléré, à la charge delà nation, aucun droit abusif. Art. 14. Que tous les citoyens, de quelque 
rang et condition qu’ils soient, ont droit à toute profession et industrie légitimes, et peuvent 
être promus aux honneurs et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, proportionnelle-
ment à leurs mérites, talents et services. Art. 15. Que tout officier et bas officier de l’armée 
de terre et de mer, avant d’être admis à son grade, sera tenu de prêter serment de fidélité au 
Roi et à la nation. Art. 16. Qu’aucune troupe militaire ne peut être employée, même en cas 
d’émeute, contre le peuple, que sur la réquisition d’un magistrat civil, ou d’après une proc-
lamation royale, scellée et contresignée par le chancelier. Art. 17. Que les principes élémen-
taires de la législation et les droits constitutifs de la nation seront professés et enseignés 
dans tous les collèges et maisons d’éducation. </text>  
16_30 un projet de constitution soumis a l’assemblee nationale ver 2. Art. 1er. La liberté 
légale étant l’attribut essentiel et le droit inaliénable de toute société politique, les États-
Généraux déclarent, que la nation française est éminemment libre et indépendante de toute 
autorité, pactes, tributs, lois, statuts qu’elle ne consentirait point à l’avenir. Art. 2. Que la vo-
lonté générale est que les provinces et pays composant l’empire français soient soumis à un 
gouvernement monarchique, sans altération ni dérogation aux principes et aux droits nation-
aux qui constituent un tel gouvernement. Art. 3. Que la nation a seule le droit et confère à des 
représentants l’exercice du pouvoir législatif, conjointement avec le Roi. Art. 4. Que le Roi et 
ses successeurs légitimes en ligne directe sont et seront personne sacrée et inviolable, chef 
suprême de la nation, dépositaire inamovible de la puissance royale, ayant indivisiblement le 
pouvoir de gouverner et administrer l’État, conformément aux lois proposées, consenties et 
promulguées en l’assemblée des États généraux, ayant spécialement le droit de commuer 
et remettre les peines encourues par les coupables, de distribuer les dignités et emplois ec-
clésiastiques, civils et militaires, de rendre et faire rendre la justice dans les tribunaux légale-
ment établis, de pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de l’empire, de déclarer la guerre, 
faire la paix, contracter des alliances, et d’avoir dans toutes les parties de l’administration civ-
ile et politique, une autorité légale, ponctuellement obéie, sous les peines prononcées, ou qui 
seront prononcées par les lois. Art. 5. Qu’aucune personne, prince ou magistrat, autres que 
les représentants de la nation assemblés, n’ont le droit et le pouvoir d’arrêter et proposer au 
Roi aucune contribution, lois, statuts, création, réformation et suppression des tribunaux, ou 
de consentir et de sanctionner de tels actes, dans le cas où ils seraient proposés par le Roi. 
Art. 6. Que tous les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent être essentiellement et continuel-
lement employés à protéger la vie, la liberté, l’honneur et la propriété de tous les citoyens ; de 
sorte que chacun ne soit responsable de sa conduite qu’aux lois, et n’ait à redouter, dans au-
cun cas, le pouvoir arbitraire d’aucun magistrat ou agent de la puissance exécutive. Art. 7. Que 
tout abus d’autorité, déni de justice, interprétation arbitraire, et inexécution des lois par les 
administrateurs et magistrats individuels ou collectifs, soient dénoncés aux États-Généraux, 
lesquels, après avoir admis l’accusation et les informations, arrêteront et proposeront au Roi 
le renvoi de l’instruction et jugement à tel tribunal qu’ils aviseront. Art. 8. Que tout accusé 
doit être jugé, coupable ou non coupable, par ses pairs, avant que le tribunal devant lequel il 
est traduit, puisse prononcer une peine. Art. 9. Qu’il est libre à tout citoyen de publier, pour sa 
propre défense ou pour l’instruction publique, tout ce qu’il avisera, en demeurant responsa-
ble de ses écrits. Art. 10. Qu’aucune considération politique, aucun besoin ou service public 
ne pouvant prévaloir sur le droit que tout homme a à sa propre subsistance, ceux dépourvus 
de toute propriété, tels que les manœuvres et journaliers, ne peuvent être soumis à aucune 
contribution personnelle. Art. 11. Que tous les impôts doivent être mesurés sur les besoins 
effectifs de l’Etat, et également supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur 
fortune, sans distinction ni privilège pour qui que ce soit. Art. 12. Que toutes les recettes et 
dépenses de l’État doivent être inspectées et vérifiés, par les représentants de la nation Art. 
13. Qu’aucun impôt ne peut être établi pour un plus long terme que deux années, et qu’il 
cessera de droit et de fait au jour indiqué pour une nouvelle séance des États-Généraux, s’ils 
n’étoient effectivement assemblés au jour indiqué. Art. 14. Qu’il ne peut être établi ni toléré 
à la charge de la nation, aucun emploi inutile, aucun droit abusif. Art. 15 Que tous les citoy-
ens, de quelque rang et condition qu’ils soient, ont droit à toute profession et industrie 
légitimes, et peuvent être promus aux honneurs et dignités ecclésiastiques, civils et 
militaires, proportionnellement à leurs mérites, talents et services. Art. 16. Que l’organi-
sation des assemblées nationales, paroissiales, municipales, provinciales et États-Généraux, 
leur police, la forme des élections, la durée des séances, leur retour périodique ou leur per-
manence, seront déterminés par les représentants de la nation en la présente session, sauf 
la sanction royale. Art. 17. Que l’intérêt générale exige la confection d’un code national, civil et 
criminel, dans lequel seront classés tous les droits et actions civils, les délits et les peines, les 
formes de procédure, instruction et jugement en matière civile et criminelle, et que les lois 
pénales soient conséquentes aux mœurs, aux lumières et à l’humanité de la nation. Art. 18. 
Qu’aucune troupe militaire ne peut être employée, même en cas d’émeute, contre le peu-
ple, que sur la réquisition d’un magistrat civil, ou d’après une proclamation royale, scellée et 
contresignée par le chancelier. Art. 19. Que les principes élémentaires de la législation et les 
droits constitutifs de la nation seront professés et enseignés dans tous les collèges et mai-
sons d’éducation. Art. 20. Que la présente déclaration soit lue dans toutes les paroisses, au 
son des cloches, le premier jour de chaque année, et imprimée dans tous les livres de prières.
17_31 un projet de declaration anonyme. L’homme dans l’état de nature avait droit d’user et 
usait indifféremment de toutes les productions des sols qu’il habitait; il n’était  I.  Je m’étais 
proposé d’établir les rapports et les devoirs des êtres entr’eux. Des occupations particulières 
ne m’ayant pas permis de compléter cet Ouvrage, j’ai cru que, dans un moment ou tous les 
esprits sont tournés vers ces objets, quelques réflexions sur les différentes constitutions des 
Gouvernements pourraient être utiles à mes Compatriotes.  II.  L’Être sensible est plus aisé à 
concevoir qu’à définir. Néanmoins pour fixer autant qu’il est en nous nos idées sur l’acception 
de ce mot, nous dirons que l’être sensible est celui qui est pourvu d’organes, tels l’ouïe, tels 
la vue, tels le tact ou autres équivalents, à l’aide desquels il reçoit les impressions des objets 
qui l’environnent. D’après cela l’on conçoit qu’il peut y avoir un nombre indéfini d’êtres de ce 
genre, puisque le plus ou moins grand nombre d’organes, leurs formes plus ou moins 
variées, leur plus ou moins d’intensité, leur plus ou moins de délicatesse, feront autant d’es-
pèces différentes que l’on peut supposer de modifications diverses dans leurs combinaisons; 
mais quelques diversifiés que l’on les suppose, les principes que nous nous proposons 
d’établir leur seront applicables à tous.  III.  Il est de l’essence de l’être sensible de recherch-
er les objets qui lui procurent des impressions agréables, et de fuir ceux qui lui en font éprou-
ver de désagréables, parce que l’essence d’un être est ce sans quoi on ne peut le concevoir 
; or, on ne peut concevoir un être sentant qui recherche ce qui lui fait de la peine et qui fuit ce 
qui lui fait plaisir. Cela implique contradiction, et par là même est inconcevable.  IV.  Il est de 
l’essence de l’être sensible de tendre à sa conservation et à son bonheur, et de faire tout ce 
qui est en lui pour cela; parce que, par sa constitution, il ne peut cesser d’être sans un 
dérangement considérable dans son organisation, et ce dérangement ne peut se faire sans 
douleur : or, comme nous avons démontré ci-dessus, qu’il est de son essence de fuir la 
douleur et de rechercher le plaisir, il en résulte qu’il est de son essence d’employer toutes ses 
forces et toute son activité à se conserver, et se rendre heureux.  La douleur et le plaisir étant 
les grands moyens employés par la nature pour perpétuer et conserver ses productions.  V. 
Étant de l’essence de l’être sensible de se conserver et de se rendre heureux; il a donc es-
sentiellement droit à ce qu’il juge nécessaire à l’un et à l’autre, parce qu’ayant droit à la fin, il 
doit avoir droit aux moyens.  VI.  Dans l’état de nature, l’être sensible peut seul être juge de 
ce qui lui est agréable ou désagréable, de ce qui lui est utile ou nuisible; parce que lui seul 
peut apprécier et juger l’effet que lui font les impressions des objets qui l’environnent; et 
nous avons établi plus haut qu’il doit essentiellement se conduire d’après le plaisir ou la 
douleur que lui font ces impressions : d’où il résulte qu’il ne peut dépendre que de lui-même, 
et tout être qui ne dépend que de lui est essentiellement libre.  VII.  Ce droit de juger seul des 
impressions qu’il reçoit, constitue ce que j’appelle liberté (car on ne peut en concevoir d’au-
tre que celle d’un être qui n’est assujetti à d’autres impulsions que celles de ses sens); il tient 
à l’essence de l’être, il en est donc inséparable et indivisible; conséquemment il est inaliéna-
ble, imprescriptible et incessible.  VIII.  L’être sensible devant par essence veiller à sa conser-
vation et à son bonheur, doit user de tout ce qu’il juge nécessaire à l’un et à l’autre (c’est ce 
qui constitue ce que j’appelle droit), parce qu’autrement il cesserait volontairement d’exister; 
ce qui serait contradictoire avec son essence.  De ces maximes dérivent tous les droits des 
êtres, nous allons le prouver en prenant l’homme pour exemple. Dans l’inaction avait autant 
de droit par l’état de nature aux productions de ce sol que celui qui l’avait travaillé; ce dernier 
n’a cependant pu tranquillement se voir enlever le fruit de ses peines; de-là est résulté un 
combat. (C’est l’origine de la guerre.) État qui n’est pas plus naturel à l’homme (malgré l’opin-
ion de quelques Auteurs), qu’aux autres animaux. Les lions n’attaquent pas les lions. Au con-
traire, nous voyons tous les êtres avoir une prédilection pour ceux de leur espèce, et cette loi 
générale n’est contrariée que par quelques circonstances particulières.   Le combat étant 
l’unique voie de décider les querelles, elles l’ont toujours été en faveur de la force et de 
l’adresse. (Ce ne serait que par cas fortuit que l’équité s’y serait trouvée réunie.) Il n’est resté 
de ressource au vaincu, pour pouvoir user de ses droits, que de chercher à multiplier ses forc-
es pour obtenir, sinon la prépondérance, du moins l’égalité. 11 n’a pu y parvenir que par une 
association : de-là l’origine des sociétés. Nous ne nous occuperons pas à de vaines conjec-
tures pour établir, si elles ont été la suite de l’attrait des sexes, si elles ont eu pour base la ten-
dresse paternelle et le respect filial, si, etc. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elles sont nées du 
besoin; l’esprit d’indépendance si naturel à l’homme, nous est un sûr garant qu’il n’y a que 
l’impérieuse nécessité qui ait pu le contraindre à se soumettre à des lois.  Ayant établi que le 
besoin est la source de toute société, examinons quel est, et quel a dû être le contrat d’asso-
ciation.  Il a dû avoir pour but l’emploi de toutes les forces, et de tous les moyens de la masse 
des coassociés, pour le plus grand bien de chacun des membres. Il a donc fallu que chacun 
des individus de l’association se soit engagé à aider de tout son pouvoir, soit le corps général 
des associés, soit chacun des membres en particulier dans les circonstances où il en serait 
requis; et par réciprocité, que le corps général de la société, et chaque membre en particuli-
er, se soient engagés à l’aider et le secourir dans ses besoins; il a fallu que chacun des asso-
ciés renonçât en faveur de ses coassociés à ses droits sur la propriété générale de l’associa-
tion, pour en acquérir un plus grand, et un exclusif sur une partie. Il a fallu qu’il y eût une 
volonté générale qui dirigeât la totalité des forces vers l’intérêt commun : il a fallu que 
chaque individu de l’association fût soumis à cette volonté générale.  Cette volonté 
générale à laquelle chacun est obligé de se soumettre, ne peut être que le résultat de la vo-
lonté de tous : c’est ce que j’appelle loi.  La loi ne peut se faire que par un consentement et 
un engagement expresse de tous les intéressés, parce que tous les êtres étant essentielle-
ment libres, ne peuvent être tenus de l’exécution d’aucuns statuts, qu’ils n’y aient acquiescé 
et qu’ils ne s’y soient soumis.  La volonté générale doit tendre infailliblement vers l’intérêt 
public, puisqu’elle n’est, comme nous l’avons vu, que la réunion des volontés particulières, et 
qu’il est contre l’essence d’un être de chercher à se nuire. Ce qu’il faudrait cependant admet-
tre si l’on voulait qu’il fût possible que la volonté générale s’écartât de ce but.  Il résulte de ce 
que nous avons dit précédemment, que l’homme est essentiellement libre, que sa liberté est 
inaliénable.  Que le bien public est la base et le but de toute association légitime.  Que le be-
soin seul a pu engager l’homme à se soumettre à la loi.  Que cet assujettissement n’est point 
contraire à sa liberté, parce qu’il a concouru à la formation de la loi, ou y a donné son consen-
tement; que par là elle est devenue la volonté.  Qu’il trouve dans la jouissance paisible et as-
surée de ses droits, au-delà de l’équivalent des sacrifices qu’il fait à l’association.  De ces 
principes naissent nos idées de juste et d’injuste : car rien n’est l’un ou l’autre que relative-
ment.  Dans l’état de nature, l’individu n’ayant d’autres devoirs que celui de sa conservation, 
tout ce qui contribue à son avantage est juste pour lui, même en lésant les intérêts d’autrui. 
Il en est autrement dans l’état social où le bien public devient le premier devoir, puisque c’est 
la base du contrat d’association.  Ainsi tout ce qui contribue au bien général sans léser l’in-
térêt particulier, est souverainement juste.  Ce qui contribue au bien général, même en lésant 
l’intérêt particulier, sitôt qu’il sera constant qu’il n’y avait pas d’autres moyens, devient juste. 
Ce qui contribue au bien particulier sans léser le général est juste.  Mais ce qui contribue au 
bien particulier en lésant l’intérêt général, par là même devient injuste, puisque le premier de-
voir d’une société est de sacrifier les considérations particulières à l’intérêt public.  Les 
bonnes lois sont donc celles qui concilient l’intérêt particulier avec l’intérêt général, et la meil-
leure possible serait celle qui les identifierait.  Les plus imparfaites de toutes les lois sont 
donc celles qui mettent l’intérêt général en opposition avec le particulier, d’où il résulte un 
choc continuel entre toutes les parties de l’association : ce qui constitue une guerre intestine 
dans l’état; d’où nait le désir dans chaque individu de voir l’association se dissoudre au plutôt 
: aussi, ne faut-il qu’une légère commotion pour anéantir un pareil Gouvernement. Nous ap-
pelions lois naturelles celles qui prennent leurs sources dans l’essence de la chose; et lois 
positives celles qui sont d’institution humaine.  D’où il résulte que plus les lois positives au-
ront d’analogie avec les lois naturelles, plus leur exécution sera facile et assurée. Et récipro-
quement plus elles s’en écarteront, plus leur observation deviendra pénible et incertaine. Et 
enfin, que si on les met en opposition, celles qui tiennent à l’essence de l’être auront cer-
tainement la prépondérance.  Un statut ne peut être obligatoire pour une société, qu’autant 
que chacun des individus qui la composent y ont donné leur assentiment après un examen li-
bre et réfléchi, parce que si, après l’examen, ils n’étaient pas libres dans la détermination, ce 
statut cesserait d’être leur opinion et leur volonté, par là même il cesserait d’être loi; par là 
même il cesserait d’être obligatoire, ayant établi que le consentement libre est de l’essence 
de la loi.   Il faut également le consentement de tous, parce qu’aucun individu ne peut être 
engagé que par sa volonté; et que s’il n’a pas donné son consentement à la loi, rien ne con-
state que ce soit sa volonté (à plus forte raison s’il a protesté).  J’appelle Souverain celui qui 
a droit de faire la loi : et d’après sa définition, elle ne peut exister que par le consentement de 
tous les associés; d’où il résulte que le Souverain n’est et ne peut être que le Corps entier de 
la Nation.  Le droit législatif est incessible et inaliénable ; car autrement ce serait s’engager à 
l’exécution de choses que l’on ne connaîtrait pas, conséquemment auxquelles on n’a pu don-
ner son consentement : d’où il résulterait que la loi cesserait d’être le consentement de tous; 
ce qui équivaut à cesser d’être loi. Ce serait s’engager à l’exécution de choses qui pourraient 
être nuisibles à l’individu qui serait engagé; ce qui serait contre l’essence de l’être, puisqu’il 
s’engagerait à se nuire.   Ayant prouvé que la loi est le consentement de tous; que la volonté 
de tous doit nécessairement tendre vers le bien public; que le bien public est la base et le but 
de toute association; que toutes considérations particulières doivent être sacrifiées à l’intérêt 
général, il faut donc, lorsqu’on voudra faire des lois, une assemblée de tous les associés, 
dans laquelle ils examineront mûrement et délibéreront librement sur ce qui peut leur être 
plus ou moins avantageux, pour ensuite de la décision être rédige des statuts ou lois que cha-
cun des associés s’engagera d’observer.  Il est nécessaire que la prépondérance des voix 
dans ces assemblées puissent opérer décision, parce que, si l’unanimité était requise, il en 
résulterait que souvent par la mauvaise volonté, par le caprice ou l’ignorance de quelques in-
dividus, les Règlements les plus sages seraient rejetés, et le bien général devant toujours 
l’emporter sur l’intérêt particulier, l’équité veut que dans ces cas la décision de la pluralité 
fasse loi, sauf aux opposants à renoncer à l’association, s’ils le jugent à propos.   Cette 
prépondérance doit néanmoins être soumise à des règles; car nous ne pouvons nous taire 
qu’il arrive fréquemment que la pluralité n’embrasse point le parti le plus avantageux : ainsi, 
la prudence veut que, plus l’objet sur lequel on se propose de statuer est important, plus ce-
tte prépondérance doit être considérable.  Les grands moyens du despotisme sont les 
troupes, comme faisant la partie active de la force nationale; et l’argent comme procurant les 
troupes. Ainsi, si le Magistrat peut en diriger l’effort et en augmenter la force à son gré; s’il 
peut déterminer la quotité et l’emploi de l’impôt, dès-lors il ne lui manque que la volonté 
d’être despote pour le devenir : car, il n’a qu’à augmenter le nombre des troupes jusqu’à ce 
qu’elles soient parvenues au degré de force nécessaire pour asservir la Nation, et elle sera 
asservie par un seul acte de sa volonté.   Qu’elle est la Nation qui ne tremblât de voir sa con-
stitution, et conséquemment sa prospérité assise sur une pareille base?  Sans vouloir faire 
l’application à aucunes, nous pouvons cependant dire qu’il en est peu dont la constitution pu-
isse les rassurer sur de pareilles appréhensions.  Mais, au reste, nous ne nous occuperons 
pas de ce qui est : nous allons essayer d’établir ce qui devrait être.  Une Nation soigneuse du 
maintien de sa constitution, doit veiller à ce que son Magistrat ne puisse jamais s’arroger le 
droit de commenter, de restreindre, d’amplier, de suppléer et de suspendre l’effet des lois, à 
plus forte raison d’en créer de nouvelles :  A ce qu’il ne puisse asseoir et percevoir d’impôt 
que de son consentement; à ce qu’il ne puisse en changer l’emploi, à ne lui accorder que 
ceux nécessaires aux frais de l’Administration; tout excédent étant un moyen inutile et dan-
gereux, mis entre ses mains :  A ce que l’emploi des troupes soit déterminément fixé à main-
tenir les droits de la Nation vis-à-vis les Nations étrangères; à ce qu’elles ne puissent dans au-
cun cas être dirigées contre les citoyens, ne pouvant y avoir aucunes circonstances dans un 
Gouvernement où le Magistrat ait besoin de ce degré de force pour le maintien des lois :   A 
ce que les actes de la Souveraineté soient fréquents; car ils sont à la chose publique ce qu’est 
l’œil du maître dans les affaires particulières :  A ce que ces actes soient indépendants de la 
volonté et de l’influence du Magistrat.  Ces causes principales sont incontestablement celles 
dont l’action est la plus prompte et la plus marquée sur les constitutions : néanmoins il en ex-
iste d’autres dont les effets, quoique moins rapides et moins frappants, ne laissent pas que 
d’être aussi réels; tels, l’éducation, les mœurs, la Religion, le luxe, etc. Mais pour éviter la 
confusion et l’obscurité qui naîtraient nécessairement d’un examen de l’ensemble de ces 







18_32 le projet de declaration de terme. Des droits de l’homme dérivent les droits du citoyen 
et ses devoirs.  Le rapport parfait, l’accord des droits et des devoirs du citoyen avec la morale 
chrétienne et le caractère national français, présentent la base la plus étendue et la plus 
solide, sur laquelle ne puisse jamais porter l’édifice des lois.  L’avantage de leur union est in-
calculable, et leur chaîne conduite jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social fixerait à 
jamais le bonheur de la Nation et là gloire du Monarque qui l’a provoqué et le désire.  Mais 
malheureusement hélas! les droits naturels de l’homme sont à peine sortis de l’oubli! Le 
principe sur lequel reposent ces droits, a resté ignoré et méconnu; et cependant, marqué au 
coin de la nature, comme elle en évidence, ce principe est simple, unique, invariable, incon-
testable, universelle.  C’est en partant d’un tel principe, que d’inductions en inductions et par 
des conséquences absolues, je me propose d’établir les droits de l’homme et du citoyen. 
Ces conséquences non moins fécondes qu’heureuses, applicables à tout bon gouvernement 
s’adaptent d’elles-mêmes à celui qui convient à la Nation, afin de rendre le peuple Français le 
premier et le modèle des Peuples, et ses Rois, les Rois les plus puissants et les plus heureux 
qui jamais aient régné.  Si la nature qui a placé l’existence de l’homme sous la sauve garde 
du plaisir et de la douleur, a imprimé évidemment en lui le vœu qu’elle a qu’il se conserve et 
améliore son sort; si elle le contraint à remplir ce vœu qu’elle lui imprime, de manière que 
l’homme soit récompensé par le plaisir qu’il goûte, s’il y satisfait; et qu’il soit puni par la 
douleur qu’il ressent, s’il s’en écarte, c’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible 
que le droit que l’homme tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pour-
voir à ses divers besoins.  Mais si l’homme, à raison de sa faiblesse individuelle, relativement 
à ses besoins, aux périls où l’exposent la force supérieure et la férocité de certains animaux, 
les intempéries de l’air, les accidents des saisons, les maladies et les divers périodes de sa 
vie; l’homme dénué du secours de son semblable, ne peut que difficilement s’assurer des 
moyens de conserver, de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à ses divers be-
soins; - la nature engage donc l’homme si elle ne le nécessite, à unir ses forces à celles de 
son semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union, un usage plus libre, plus as-
suré et plus étendu de leurs facultés respectives.  Si c’est pour se procurer mutuellement par 
leur union un usage plus libre, plus assuré et plus étendu de leurs facultés respectives, que 
les hommes s’unissent et se lient en société - l’objet suprême, le but absolu de toute société 
doit donc être de maintenir et de protéger les intérêts et les droits particuliers de chaque 
membre, de faire qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur sont 
propres et qui peuvent résulter d’une union réciproque.  Si l’objet suprême et le but absolu 
de toute société doit être de maintenir et de protéger ses intérêts et les droits particuliers de 
chaque membre, de faire qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur 
sont propres et qui peuvent résulter d’une union réciproque, - les intérêts et les droits respec-
tifs des membres qui composent une société, doivent donc servir de fondement et de base 
aux conventions nécessaires pour asseoir une bonne constitution, c’est-à-dire pour établir 
dans la société une garantie réciproque entre les hommes qui la forment, de la faculté que 
chacun d’eux peut avoir d’opérer son bien-être et son bonheur, de manière que dans l’exer-
cice qu’ils en font, ils ne s’entre-nuisent, ni ne s’entrechoquent.  Si les intérêts et les droits 
respectifs des membres qui composent une société doivent servir de base aux conven-
tions nécessaires pour asseoir une bonne constitution, - il est de nécessité et il importe 
donc, non seulement de consulter les volontés particulières, mais encore de connaître, 
de rapprocher, d’apprécier, de peser les intérêts divers, afin de déterminer le moyen, et 
le degré de force publique nécessaire pour protéger et défendre de toute atteinte les in-
térêts communs et privés.  1. Ainsi le droit du citoyen est de concourir non seulement pour 
déterminer, aviser, approuver et consentir les conventions ou lois qui doivent fixer les rap-
ports divers qu’ont entre eux les membres d’une société, de leur en garantir également et 
réciproquement le libre exercice et l’usage, mais encore à les changer, à les modifier ces con-
ventions, selon qu’il est jugé utile à la société et à ses membres.  2. Le droit du citoyen est 
de concourir non seulement aux conventions ou lois qui peuvent tendre à multiplier et accroî-
tre les avantages de la société, à perfectionner les moyens desquels ils peuvent résulter, à en 
régler l’administration et l’emploi; mais encore à s’en faire rendre un compte exact et fidèle. 
3. Le droit du citoyen est de concourir non seulement aux conventions ou lois qui 
doivent constituer un degré de force publique suffisante pour assurer complètement, 
soit au dedans, soit au dehors, les droits d’un chacun; à celles qui doivent confier, déter-
miner et limiter l’existence de la force publique, pour qu’elle ne puisse point en abuser 
au préjudice des intérêts et des droits du citoyen, mais encore aux conventions, suiv-
ant lesquelles doivent être choisis, désignés, établis, révoqués, punis les dépositaires 
de cette force publique, toutes les fois qu’ils la détournent de l’objet pour lequel elle a 
été constituée (l’utilité publique) et qu’ils en abusent en tournant d’une manière con-
traire et opposée à l’objet et au but de l’association, les moyens qu’elle fournit pour 
son maintien et sa défense.  D’un autre côté, si tel est le succès du gouvernement, que con-
formément au but qu’il doit avoir, il procure à l’homme dans l’état social,, un exercice plus li-
bre, plus assuré, plus étendu de ses droits naturels; ayant le plus grand intérêt que la société 
de laquelle il est membre, soit conservée, qu’elle soit nantie d’une force publique suffisante, 
qui en maintenant le corps entier de la société, protège également et mette à l’abri d’atteinte 
l’intégrité des droits de chaque Membre, sa personne, ses biens, ses moyens et facultés; - 
chaque citoyen participant ainsi aux avantages de la société, suivant l’étendue plus ou moins 
grande des facultés et des moyens de bien-être qui sont en sa possession, et desquels la so-
ciété lui garantit la propriété et l’usage; chaque citoyen doit donc contribuer aux besoins de la 
société proportionnellement à ses forces, à ses moyens et facultés.  Enfin par un effet de la 
liaison intime des droits de l’homme avec ses devoirs, si tout citoyen a le droit, comme le dé-
sir de conserver hors d’atteinte, sa vie, sa liberté, ses facultés, ses biens, ses richesses; - tout 
citoyen doit donc respecter la vie, la liberté, les facultés, les biens, les richesses de ses con-
citoyens; il y a plus : si la faiblesse individuelle de l’homme le met en général dans la 
dépendance-des services d’autrui; -dans le cas qu’il en ait reçus, c’est un devoir pour lui de 
les reconnaître, s’il en a l’occasion et le pouvoir; - dans le cas contraire, il lui importe d’aller 
au-devant de ses besoins à venir, et son intérêt doit l’engager à prévenir par ses services 
ceux de ses semblables qui sont en péril ou qui souffrent, parce que jamais l’homme n’en est 
pleinement à l’abri. - S’il était nécessaire d’en produire des preuves, les circonstances actu-
elles n’en fourniraient sans doute que trop d’exemples.  RÉSUMÉ  L’homme placé par la na-
ture sous la sauvegarde du plaisir et de la douleur, est sans cesse contraint par la douleur, ex-
cité par le plaisir, à vouloir conserver son existence, et satisfaire à ses besoins : cette volonté, 
principe de toutes ses actions et de toutes ses démarches, ne l’abandonne jamais; il est im-
possible qu’il s’en dépouille. C’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible, que le 
droit que l’homme tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à 
ses besoins.  Mais la faiblesse individuelle de l’homme, relativement à ses besoins, et aux 
périls qui l’environnent, ne lui offrant que des moyens peu faciles de se défendre des uns et 
de pourvoir aux autres, un égal et même intérêt doit porter chaque individu à réunir ses forc-
es à celles de son semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union un usage plus 
libre, plus assuré et plus étendu de leurs forces, facultés et moyens respectifs.  L’objet su-
prême, le but absolu de toute société, doit être de maintenir et de protéger les intérêts et les 
droits particuliers de chaque membre; et ces intérêts Se droits respectifs doivent servir de 
fondement et de base, afin d’établir entr’eux un moyen certain d’empêcher que dans l’usage 
et l’exercice qu’ils en font, ils ne s’entre-nuisent ni ne s’entrechoquent.  Mais afin d’établir un 
pareil moyen, il est non seulement indispensable de consulter les volontés particulières, mais 
encore de connaître, de rapprocher, de peser les intérêts et les droits d’un chacun; et dans 
cet objet, il n’est pas moins nécessaire que chaque membre d’une société concoure directe-
ment ou indirectement par une volonté libre et expresse, pour aviser, déterminer, consentir, 
approuver, changer, modifier, s’il y a lieu,   1. Les conventions ou lois qui doivent fixer le libre 
exercice et l’usage des intérêts, des droits et devoirs respectifs.  2. Celles qui peuvent tendre 
à multiplier et accroître les avantages de la société, à en régler l’administration, la distribution 
et l’emploi; à en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Celles qui doivent constituer un 
degré de force publique, suffisante pour assurer complètement, soit au dedans, soit au de-
hors, les intérêts et les droits de tous et de chacun des membres de la société; celles qui 
doivent déterminer et limiter l’exercice et l’usage de cette force; fixer les régies suivant 
lesquelles doivent être choisis, désignés, établis, jugés, révoqués et punis les dépositaires de 
toute force et de toute administration publique quelconque, si ces dépositaires coupables 
abusent au détriment et contre le vœu de la société, des moyens qu’elle a destinés, et qu’elle 
leur confie pour son maintien et sa défense.  Enfin, par une suite de cette liaison intime des 
droits du citoyen et de ses devoirs,   1. Si tel est le succès du Gouvernement qu’il lui procure 
et lui assure un exercice plus libre, plus assuré, plus étendu de ses droits et des moyens 
utiles à son bien être, chaque citoyen participant aux avantages de la société, suivant l’éten-
due plus ou moins grande des moyens qui lui sont propres, et desquels la société lui garantit 
l’exercice et l’usage; chaque citoyen doit donc contribuer aux besoins de la société, propor-
tionnellement à ses forces, à ses moyens et facultés.  2. Si tout citoyen a le droit comme le 
désir de conserver hors d’atteinte sa vie, sa liberté, ses facultés, ses biens, ses richesses. 
Tout citoyen doit respecter la vie, la liberté, les facultés, les biens, les richesses de ses conci-
toyens.  3. Si la faiblesse individuelle place tout homme dans la dépendance des services 
d’autrui, il est du devoir, comme de l’intérêt de tous les hommes, de s’entre-secourir, s’ils 
sont en péril et s’ils souffrent, et de se prévenir par des services réciproques et mutuels dans 
leurs besoins.  </text>
18_32 le projet de declaration de terme. Des droits de l’homme dérivent les droits du citoyen 
et ses devoirs.  Le rapport parfait, l’accord des droits et des devoirs du citoyen avec la morale 
chrétienne et le caractère national français, présentent la base la plus étendue et la plus 
solide, sur laquelle ne puisse jamais porter l’édifice des lois.  L’avantage de leur union est in-
calculable, et leur chaîne conduite jusqu’aux dernières ramifications de l’ordre social fixerait à 
jamais le bonheur de la Nation et là gloire du Monarque qui l’a provoqué et le désire.  Mais 
malheureusement hélas! les droits naturels de l’homme sont à peine sortis de l’oubli! Le 
principe sur lequel reposent ces droits, a resté ignoré et méconnu; et cependant, marqué au 
coin de la nature, comme elle en évidence, ce principe est simple, unique, invariable, incon-
testable, universelle.  C’est en partant d’un tel principe, que d’inductions en inductions et par 
des conséquences absolues, je me propose d’établir les droits de l’homme et du citoyen. 
Ces conséquences non moins fécondes qu’heureuses, applicables à tout bon gouvernement 
s’adaptent d’elles-mêmes à celui qui convient à la Nation, afin de rendre le peuple Français le 
premier et le modèle des Peuples, et ses Rois, les Rois les plus puissants et les plus heureux 
qui jamais aient régné.  Si la nature qui a placé l’existence de l’homme sous la sauve garde 
du plaisir et de la douleur, a imprimé évidemment en lui le vœu qu’elle a qu’il se conserve et 
améliore son sort; si elle le contraint à remplir ce vœu qu’elle lui imprime, de manière que 
l’homme soit récompensé par le plaisir qu’il goûte, s’il y satisfait; et qu’il soit puni par la 
douleur qu’il ressent, s’il s’en écarte, c’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible 
que le droit que l’homme tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pour-
voir à ses divers besoins.  Mais si l’homme, à raison de sa faiblesse individuelle, relativement 
à ses besoins, aux périls où l’exposent la force supérieure et la férocité de certains animaux, 
les intempéries de l’air, les accidents des saisons, les maladies et les divers périodes de sa 
vie; l’homme dénué du secours de son semblable, ne peut que difficilement s’assurer des 
moyens de conserver, de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à ses divers be-
soins; - la nature engage donc l’homme si elle ne le nécessite, à unir ses forces à celles de 
son semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union, un usage plus libre, plus as-
suré et plus étendu de leurs facultés respectives.  Si c’est pour se procurer mutuellement par 
leur union un usage plus libre, plus assuré et plus étendu de leurs facultés respectives, que 
les hommes s’unissent et se lient en société - l’objet suprême, le but absolu de toute société 
doit donc être de maintenir et de protéger les intérêts et les droits particuliers de chaque 
membre, de faire qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur sont 
propres et qui peuvent résulter d’une union réciproque.  Si l’objet suprême et le but absolu 
de toute société doit être de maintenir et de protéger ses intérêts et les droits particuliers de 
chaque membre, de faire qu’ils jouissent paisiblement et sans trouble des avantages qui leur 
sont propres et qui peuvent résulter d’une union réciproque, - les intérêts et les droits respec-
tifs des membres qui composent une société, doivent donc servir de fondement et de base 
aux conventions nécessaires pour asseoir une bonne constitution, c’est-à-dire pour établir 
dans la société une garantie réciproque entre les hommes qui la forment, de la faculté que 
chacun d’eux peut avoir d’opérer son bien-être et son bonheur, de manière que dans l’exer-
cice qu’ils en font, ils ne s’entre-nuisent, ni ne s’entrechoquent.  Si les intérêts et les droits 
respectifs des membres qui composent une société doivent servir de base aux conventions 
nécessaires pour asseoir une bonne constitution, - il est de nécessité et il importe donc, non 
seulement de consulter les volontés particulières, mais encore de connaître, de rapprocher, 
d’apprécier, de peser les intérêts divers, afin de déterminer le moyen, et le degré de force 
publique nécessaire pour protéger et défendre de toute atteinte les intérêts communs et 
privés.  1. Ainsi le droit du citoyen est de concourir non seulement pour déterminer, aviser, ap-
prouver et consentir les conventions ou lois qui doivent fixer les rapports divers qu’ont entre 
eux les membres d’une société, de leur en garantir également et réciproquement le libre ex-
ercice et l’usage, mais encore à les changer, à les modifier ces conventions, selon qu’il est 
jugé utile à la société et à ses membres.  2. Le droit du citoyen est de concourir non seule-
ment aux conventions ou lois qui peuvent tendre à multiplier et accroître les avantages de la 
société, à perfectionner les moyens desquels ils peuvent résulter, à en régler l’administration 
et l’emploi; mais encore à s’en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Le droit du citoy-
en est de concourir non seulement aux conventions ou lois qui doivent constituer un 
degré de force publique suffisante pour assurer complètement, soit au dedans, soit au 
dehors, les droits d’un chacun; à celles qui doivent confier, déterminer et limiter l’exist-
ence de la force publique, pour qu’elle ne puisse point en abuser au préjudice des in-
térêts et des droits du citoyen, mais encore aux conventions, suivant lesquelles doivent 
être choisis, désignés, établis, révoqués, punis les dépositaires de cette force publique, 
toutes les fois qu’ils la détournent de l’objet pour lequel elle a été constituée (l’utilité 
publique) et qu’ils en abusent en tournant d’une manière contraire et opposée à l’objet 
et au but de l’association, les moyens qu’elle fournit pour son maintien et sa défense. 
D’un autre côté, si tel est le succès du gouvernement, que conformément au but qu’il doit 
avoir, il procure à l’homme dans l’état social,, un exercice plus libre, plus assuré, plus étendu 
de ses droits naturels; ayant le plus grand intérêt que la société de laquelle il est membre, soit 
conservée, qu’elle soit nantie d’une force publique suffisante, qui en maintenant le corps en-
tier de la société, protège également et mette à l’abri d’atteinte l’intégrité des droits de 
chaque Membre, sa personne, ses biens, ses moyens et facultés; - chaque citoyen participant 
ainsi aux avantages de la société, suivant l’étendue plus ou moins grande des facultés et des 
moyens de bien-être qui sont en sa possession, et desquels la société lui garantit la propriété 
et l’usage; chaque citoyen doit donc contribuer aux besoins de la société proportionnellement 
à ses forces, à ses moyens et facultés.  Enfin par un effet de la liaison intime des droits de 
l’homme avec ses devoirs, si tout citoyen a le droit, comme le désir de conserver hors d’at-
teinte, sa vie, sa liberté, ses facultés, ses biens, ses richesses; - tout citoyen doit donc re-
specter la vie, la liberté, les facultés, les biens, les richesses de ses concitoyens; il y a plus : 
si la faiblesse individuelle de l’homme le met en général dans la dépendance-des services 
d’autrui; -dans le cas qu’il en ait reçus, c’est un devoir pour lui de les reconnaître, s’il en a l’oc-
casion et le pouvoir; - dans le cas contraire, il lui importe d’aller au-devant de ses besoins à 
venir, et son intérêt doit l’engager à prévenir par ses services ceux de ses semblables qui 
sont en péril ou qui souffrent, parce que jamais l’homme n’en est pleinement à l’abri. - S’il 
était nécessaire d’en produire des preuves, les circonstances actuelles n’en fourniraient sans 
doute que trop d’exemples.  RÉSUMÉ  L’homme placé par la nature sous la sauvegarde du 
plaisir et de la douleur, est sans cesse contraint par la douleur, excité par le plaisir, à vouloir 
conserver son existence, et satisfaire à ses besoins : cette volonté, principe de toutes ses ac-
tions et de toutes ses démarches, ne l’abandonne jamais; il est impossible qu’il s’en 
dépouille. C’est donc un droit à jamais inviolable et imprescriptible, que le droit que l’homme 
tient de la nature de défendre son existence d’atteintes, et de pourvoir à ses besoins.  Mais 
la faiblesse individuelle de l’homme, relativement à ses besoins, et aux périls qui l’environ-
nent, ne lui offrant que des moyens peu faciles de se défendre des uns et de pourvoir aux au-
tres, un égal et même intérêt doit porter chaque individu à réunir ses forces à celles de son 
semblable, afin de se procurer mutuellement par leur union un usage plus libre, plus assuré 
et plus étendu de leurs forces, facultés et moyens respectifs.  L’objet suprême, le but absolu 
de toute société, doit être de maintenir et de protéger les intérêts et les droits particuliers de 
chaque membre; et ces intérêts Se droits respectifs doivent servir de fondement et de base, 
afin d’établir entr’eux un moyen certain d’empêcher que dans l’usage et l’exercice qu’ils en 
font, ils ne s’entre-nuisent ni ne s’entrechoquent.  Mais afin d’établir un pareil moyen, il est 
non seulement indispensable de consulter les volontés particulières, mais encore de connaî-
tre, de rapprocher, de peser les intérêts et les droits d’un chacun; et dans cet objet, il n’est 
pas moins nécessaire que chaque membre d’une société concoure directement ou indirecte-
ment par une volonté libre et expresse, pour aviser, déterminer, consentir, approuver, chang-
er, modifier, s’il y a lieu,   1. Les conventions ou lois qui doivent fixer le libre exercice et l’us-
age des intérêts, des droits et devoirs respectifs.  2. Celles qui peuvent tendre à multiplier et 
accroître les avantages de la société, à en régler l’administration, la distribution et l’emploi; à 
en faire rendre un compte exact et fidèle.  3. Celles qui doivent constituer un degré de force 
publique, suffisante pour assurer complètement, soit au dedans, soit au dehors, les intérêts 
et les droits de tous et de chacun des membres de la société; celles qui doivent déterminer 
et limiter l’exercice et l’usage de cette force; fixer les régies suivant lesquelles doivent être 
choisis, désignés, établis, jugés, révoqués et punis les dépositaires de toute force et de toute 
administration publique quelconque, si ces dépositaires coupables abusent au détriment et 
contre le vœu de la société, des moyens qu’elle a destinés, et qu’elle leur confie pour son 
maintien et sa défense.  Enfin, par une suite de cette liaison intime des droits du citoyen et 
de ses devoirs,   1. Si tel est le succès du Gouvernement qu’il lui procure et lui assure un ex-
ercice plus libre, plus assuré, plus étendu de ses droits et des moyens utiles à son bien être, 
chaque citoyen participant aux avantages de la société, suivant l’étendue plus ou moins 
grande des moyens qui lui sont propres, et desquels la société lui garantit l’exercice et l’us-
age; chaque citoyen doit donc contribuer aux besoins de la société, proportionnellement à 
ses forces, à ses moyens et facultés.  2. Si tout citoyen a le droit comme le désir de conserv-
er hors d’atteinte sa vie, sa liberté, ses facultés, ses biens, ses richesses. Tout citoyen doit re-
specter la vie, la liberté, les facultés, les biens, les richesses de ses concitoyens.  3. Si la faib-
lesse individuelle place tout homme dans la dépendance des services d’autrui, il est du 
devoir, comme de l’intérêt de tous les hommes, de s’entre-secourir, s’ils sont en péril et s’ils 
souffrent, et de se prévenir par des services réciproques et mutuels dans leurs besoins.  </
text>
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité 
générale.  « Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la 
liberté de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la 
disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communica-
tion de toutes ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la ré-
sistance à l’oppression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en as-
surent la jouissance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être soumis 
qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légale-
ment appliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul corps, nul 
individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouvernement a 
pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire, soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre des ci-
toyens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être claires, 
précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement consentis 
et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des généra-
tions qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être pos-
sible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont 
le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la liberté 
de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la dis-
position entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communica-
tion de toutes ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et 
la résistance à l’oppression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui 
en assurent la jouissance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être 
soumis qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées 
et légalement appliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul 
corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouverne-
ment a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire, soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre 
des citoyens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être 
claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement 
consentis et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des 
générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit 
être possible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, 
dont le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la liberté de 
toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la disposi-
tion entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communication de 
toutes ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance 
à l’oppression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent la 
jouissance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à des 
lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement ap-
pliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul corps, nul in-
dividu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouvernement 
a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire, soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre 
des citoyens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être 
claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement 
consentis et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des 
générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit 
être possible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, 
dont le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la liberté de 
toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la disposition 
entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communication de toutes 
ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l’op-
pression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent la 
jouissance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à 
des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement 
appliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul corps, nul indi-
vidu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouvernement a pour 
unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, 
soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre des citoy-
ens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être claires, 
précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement consentis 
et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des généra-
tions qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être pos-
sible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont 
le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la liberté de 
toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la disposition 
entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communication de toutes 
ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être et la résistance à l’op-
pression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent la jouis-
sance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être soumis qu’à des lois 
consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et légalement 
appliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul corps, nul indi-
vidu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouvernement a pour 
unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, 
soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre des citoy-
ens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être claires, 
précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement consentis 
et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des généra-
tions qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être pos-
sible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont 
le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
19_33 le dernier projet de declaration de lafayette. La nature a fait les hommes libres et 
égaux; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur l’utilité générale. 
« Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles; tels sont la liberté 
de toutes ses opinions, le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété, la dis-
position entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés; la communi-
cation de toutes ses pensées par tous les moyens possibles, la recherche du bien-être 
et la résistance à l’oppression.  « L’exercice des droits naturels n’a de bornes que celles 
qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.  « Nul homme ne peut être 
soumis qu’à des lois consenties par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées 
et légalement appliquées.  « Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.  « Nul 
corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément.  « Tout gouverne-
ment a pour unique but le bien commun. Cet intérêt exige que les pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire, soient distincts et définis ; et que leur organisation assure la représentation libre 
des citoyens, la responsabilité des agents et l’impartialité des juges.  « Les lois doivent être 
claires, précises, uniformes pour tous les citoyens.  « Les subsides doivent être librement 
consentis et proportionnellement répartis.  « Et comme l’introduction des abus et le droit des 
générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit 
être possible à la nation d’avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, 
dont le seul objet soit d’examiner et corriger, s’il est nécessaire, les vices de la constitution. » 
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire 
de sa personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul 
n’a ce droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui 
qui est chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seule-
ment un droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les 
hommes. La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle 
refuse aux autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégal-
ité de consommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de 
droits. Tous ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait 
sur le droit d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun 
doit être respecté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être 
réciproques. Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lor-
sque le fort parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’im-
poser un devoir nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de re-
pousser l’oppression. C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux 
hommes, que l’acte par lequel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un 
droit ; et qu’au contraire l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un 
droit, que c’est un devoir toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules 
relations qui puissent légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui nais-
sent d’un engagement réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre 
des contractants. Donc, point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat récip-
roque, volontaire et libre de la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vou-
loir pour son bien, il peut vouloir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que 
c’est son avantage. Il a été reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le 
bonheur les uns des autres. Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritable-
ment sur la ligne des moyens naturels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son 
but ; donc cette union est un avantage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une 
suite, comme un complément de l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés 
sensibles de l’homme ne le porteraient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique 
non encore éclaircie, à vivre en société, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union 
sociale est le bonheur des associés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce 
but; et certes, il n’a pas prétendu en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. 
Donc l’état social ne tend pas à dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les enno-
blir, à les perfectionner. Donc la société n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers 
que chaque individu apporte à l’association pour son utilité privée ; au contraire, elle les agran-
dit, elle les multiplie par un plus grand développement des facultés morales et physiques ; 
elle les augmente encore par le concours inestimable des travaux et des secours publics: de 
sorte que, si le citoyen paye ensuite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une 
sorte de restitution ; c’est la plus légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc 
l’état social n’établit pas une injuste inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moy-
ens; au contraire, il protège l’égalité des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de 
l’inégalité des moyens. La loi sociale n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; 
au contraire, elle s’occupe de mettre le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de 
son autorité tutélaire l’universalité des citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs 
droits. L’état social favorise et augmente la liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait 
pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : même hors du lien social, nul n’avait le droit de 
nuire à un autre. Ce principe est vrai dans toutes les positions où l’on voudra supposer l’es-
pèce humaine : le droit de nuire n’a jamais pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la lib-
erté individuelle, l’état social en étend et en assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles 
et de dangers, auxquels elle était trop exposée, sous la seule garantie d’une force privée, et 
il la confie à la garde toute-puissante de l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, 
l’homme croît en moyens moraux et physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux in-
quiétudes qui en accompagnaient l’usage, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et 
plus entière dans l’ordre social, qu’elle ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La 
liberté s’exerce sur des choses communes, et sur des choses propres. La propriété de sa per-
sonne est le premier des droits. De ce droit primitif découle la propriété des actions et celle 
du travail, car le travail qu’est que l’usage utile de ses facultés; il émane évidemment de la 
propriété de la personne et des actions. La propriété des objets extérieurs, ou la propriété 
réelle, n’est pareillement qu’une suite et comme une extension de la propriété personnelle. 
L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment 
en notre propre substance, par l’effet d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. 
Par des opérations analogues, quoique plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un ob-
jet qui n’appartient à personne, et dont j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare 
à mon usage. Mon travail était à moi ; il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai 
investi, était à moi comme à tout le monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque 
j’avais sur lui, de plus que les autres, le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffis-
ent pour faire de cet objet ma propriété exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force 
d’une convention générale, une sorte de consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce 
dernier acte, pour pouvoir donner au mot propriété toute l’étendue du sens que nous 
sommes accoutumés à y attacher dans nos sociétés policées. Les propriétés territoriale s 
sont la partie la plus importante de la propriété réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent 
moins au besoin personnel qu’au besoin social; leur théorie est différente : ce n’est pas ici le 
lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance 
de n’être point inquiété dans l’exercice de sa propriété personnelle, et dans l’usage de 
sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rester, d’aller, de penser, de parler, 
d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de produire, de garder, de transporter, 
d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la liberté individuelle ne sont placées 
qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’autrui. C’est à la loi à reconnaître ces 
limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour tous : car l’union sociale n’a pas 
seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs individus, mais la liberté de tous. Une so-
ciété dans laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à coup sûr, fort 
mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la reconstituer. Rapports des engage-
ments avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui qui contracte un engagement, 
perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au moment où il contracte, loin d’être 
gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement est un échange 
où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant que dure l’engagement, sans 
doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et la liberté, avons-
nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un changement de rapports a 
déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est pas moins 
entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on a fait. Garantie de la lib-
erté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen ; vaine-
ment la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’existait, pour maintenir 
le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre. La garantie de 
la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que quand 
les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force destinée à la défendre. Nul 
droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force relativement irrésistible. La 
liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis à craindre. Les moins 
dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité ordinaire. Si 
justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute d’une force coercitive rel-
ativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pouvoir judiciaire 
mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La liberté individuelle a beaucoup 
plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer quelques-unes des parties du 
pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement lui-même 
en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. Une longue expérience prouve 
que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de danger. Quel spec-
tacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes ou le pouvoir 
qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-même, envers la patrie, ose chang-
er en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la protection commune 
! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie qui puisse préserv-
er les nations et les citoyens de ce malheur extrême. La liberté enfin peut être attaquée par 
un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est évident qu’elle est étrangère à l’ordre 
intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il était possible, en 
effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux autres peuples de 
l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’armée ? La paix et la tranquil-
lité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’une nature absolument dif-
férente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale peuvent se pas-
ser d’armée, il est d’une extrême importance que là où est une armée, Tordre intérieur en soit 
tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre l’un et l’autre. Il 
est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen, et que l’or-
dre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans aucune circon-
stance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir militaire, si ce n’est contre l’ennemi 
étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantages qu’on peut retirer de l’état social 
ne se bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle; les citoyens 
ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces bienfaits se multiplieront à mesure 
que l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflexions répan-
dront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état de société, 
est le premier et le plus important des arts. Une association constitution de son gouverne-
ment et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de tous, sera chargé de donner des lois, 
tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et de la vertu. Personne n’ignore que les 
membres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés publiques, des 
travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort condamne à l’impuis-
sance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de changer, leurs conci-
toyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce humaine, au moral et 
au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique.  On sait qu’une nation 
forme avec les autres les autres peuples, des relations d’intérêts qui méritent de sa part une 
surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclaration des droits qu’on doit trouver la 
liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux peuples. Il suffit ici de dire 
que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État peut faire en leur faveur. Les fins 
de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moyens publics doivent s’y proportion-
ner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité nationales.  L’ensemble de ces 
moyens, composé de personnes et de choses, doit s’appeler l’établissement public, afin de 
rappeler davantage son origine et de sa destination. L’établissement public est une sorte de 
corps politique qui, ayant, comme le corps de l’homme, des besoins et des moyens, doit être 
organisé à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de la faculté de vouloir et de celle 
d’agir. Le pouvoir législatif représente la première, et le pouvoir exécutif représente la sec-
onde de ces deux facultés. Le gouvernement se confond souvent avec l’action ou l’exercice 
de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement consacré à désigner le pouvoir 
exécutif ou son action. Rien n’est plus commun que d’entendre dire : On doit gouverner suiv-
ant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir de faire la loi est distinct du gouvernement proprement 
dit. Le pouvoir actif se subdivise en plusieurs branches. C’est à la constitution à suivre cette 
analyse.  La constitution embrasse à la fois la formation et l’organisation intérieures des dif-
férents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, et leur indépendance réciproque. 
Enfin, les précautions politiques dont il est sage enfants, les étrangers, de les entourer, afin 
que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dangereux.  Tel est le vrai sens du mot 
constitution; il est relatif à l’ensemble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point 
la Nation que l’on constitue, c’est son établissement politique. La Nation est l’ensemble des 
associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, 
et libres dans leurs communications et dans leurs engagements respectifs. Les gouvernants, 
au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps politique de création sociale. Or tout 
corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le 
répéter encore une fois, la constitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution 
de son gouvernement, et du pouvoir chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au gou-
vernement. Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituant.  Les pouvoirs com-
pris dans l’établissement public sont tous soumis à des lois, à des règles, à des formes, qu’ils 
ne sont point les maîtres de changer. Comme ils n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils 
ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la con-
stitution les uns des autres! Le pouvoir constituant peut tout en ce genre. Il n’est point 
soumis d’avance à une constitution donnée. La Nation qui exercice alors le plus grand, le plus 
important de ses pouvoirs, doit être dans cette fonction, libre de toute contrainte, et de toute 
forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il n’est pas nécessaire que les membres 
de la société exercent individuellement le pouvoir constituant; ils peuvent donner leur confi-
ance à des représentants qui ne s’assembleront que pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-
mêmes aucun des pouvoirs constitués. Au surplus, c’est au premier chapitre du projet de 
constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens de former et de réformer toutes les par-
ties d’une constitution. Nous n avons exposé jusqu’à présent que les droits naturels et civils 
des citoyens. Il nous reste à reconnaître les droits politiques. La différence entre ces deux 
sortes de droits consiste en ce que les droits naturels et civils sont ceux pour le maintien et 
le développement  desquels la société se formée ; et les droits politiques, ceux par lesquels 
la société se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du langage, appeler les premiers, droits pas-
sifs, et les seconds, droits actifs.  Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de ci-
toyen passif : tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, 
etc., mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs pub-
lics, tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants, 
les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l’établissement public, ne 
doivent point influer activement sur la chose publique.  Tous peuvent jouir des avantages de 
la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à l’établissement public, sont comme les vrais 
actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les 
véritables membres de l’association. L’égalité des droits politiques est un principe fondamen-
tal. Elle est sacrée, comme celle des droits civils. De l’inégalité des droits politiques sorti-
raient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dispense d’une charge commune, ou octroi 
exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc injuste, odieux et contradictoire au vrai but 
de la société. La loi étant un instrument commun, ouvrage d’une volonté commune, ne peut-
avoir pour objet que l’intérêt commun. Une société ne peut avoir qu’un intérêt général. Il se-
rait impossible d’établir l’ordre, si l’on prétendait marcher à plusieurs intérêts opposés. L’or-
dre social suppose nécessairement unité de but, et concert de moyens. Une association 
politique est l’ouvrage de la volonté unanime des associés. Son établissement public est le 
résultat de la volonté de la pluralité des associés. On sent bien que l’unanimité étant une 
chose très-difficile à obtenir dans une collection d’hommes tant soit peu nombreuse, elle 
devient impossible dans une société de plusieurs millions d’individus. L’union sociale a ses 
fins ; il faut donc prendre les moyens possibles d’y arriver; il faut donc se contenter de la plu-
ralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y a une sorte d’unanimité médiate ; car, 
ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir des avantages de la société, ont voulu 
unanimement tous les moyens nécessaires pour se procurer ces avantages. Le choix seul 
des moyens est livré à la pluralité ; et tous ceux qui ont leur voeu à prononcer, conviennent 
d’avance de s’en rapporter toujours à cette pluralité. De là deux rapports sous lesquels la plu-
ralité se substitue, avec raison, aux droits de l’unanimité. Là volonté générale est donc 
formée par la volonté de la pluralité. Tous les pouvoirs publics, sans distinction, sont une 
émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, c’est-à-dire de la nation. Ces deux 
termes doivent être synonymes. Toute fonction publique est, non une propriété, mais une 
commission. Le mandataire public, quelque soit son poste, n’exerce donc pas un pouvoir qui 
lui appartienne en propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a été seulement confié; ii ne pouvait 
pas être aliéné, car la volonté est inaliénable, les peuples sont inaliénables; le droit de pens-
er, de vouloir et d’agir pour soi est inaliénable; on peut seulement en commettre l’exercice à 
ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour caractère essentiel d’être libre. C’est 
donc une grande erreur de croire qu’une fonction publique ne puisse jamais devenir la pro-
priété d’un homme; c’est une grande erreur de prendre l’exercice d’un pouvoir public pour un 
droit, c’est un devoir. Les officiers delà nation n’ont au-dessus des autres citoyens que des 
devoirs de plus; et qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes loin, en prononçant cette vérité, 
de vouloir déprécier Je caractère d’homme public. C’est l’idée d’un grand devoir à remplir, et 
par conséquent d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et justifie les égards et le 
respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de ces sentiments ne s’élèverait 
dans des âmes libres, à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que par des droits, c’est-à-
dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée de leur intérêt particulier. Ici peut se terminer l’ex-
position raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, que nous avons voulu offrir à la na-
tion française, et que nous nous proposons à nous-mêmes, pour nous servir de guide dans 
l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous livrer. Mais, afin que ces droits éternels 
soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent, et qu’ils puissent être plus aisément re-
tenus, nous en présentons à toutes les classes de citoyens, la partie la plus essentielle en 
résultats faciles à saisir, dans la forme suivante :  Art. 1er. Toute société ne peut être que l’ou-
vrage libre d’une convention entre tous les associés. Art 2. L’objet d’une société politique ne 
peut être que le plus grand bien de tous. Art. 3. Tout homme est seul propriétaire de sa per-
sonne; et cette propriété est inaliénable. Art. 4. Tout homme est libre dans l’exercice de ses 
facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, 
personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a le droit de 
parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne doit être in-
terdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprim-
er ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire 
circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre au-
cun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les intermédi-
aires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 6. Tout citoyen est pareille-
ment libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à 
lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, 
et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les 
bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à toute autre. Art.7 .Tout homme est pareille-
ment le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du royaume, et d’y 
rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. Enfin, tout homme est le maître de disposer 
de son bien, de sa propriété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La lib-
erté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sur une garantie sociale 
supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une force capable 
de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque 
autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exer-
cent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance 
d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 12. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et 
servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dan-
gereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le pouvoir militaire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que 
dans Tordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé 
contre le citoyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoy-
en est également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une autre autorité que celle de 
la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut donc accorder aucun 
privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, 
quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est à 
dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux 
en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinc-
tion. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un 
autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécu-
rité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coup-
ables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 11 se rend 
coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, 
que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 21. Tout ordre arbitrai-
re ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coup-
ables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent 
être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de re-
pousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant 
pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui 
peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pour-
voir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La loi ne peut être que l’ex-
pression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de 
représentants choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement par tous les ci-
toyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être 
positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. Nul ne doit payer de con-
tribution que celle qui a été librement votée par les représentants de la nation, Art. 28. Tous 
les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 29. 
La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à 
remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détriment de l’intérêt social. 
Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son 
exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, dans tous les I gen-
res de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur conduite. Le Roi seul doit 
être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. Art. 32. Un peuple a 
toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon de déterminer des 
époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. </text>
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa 
personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce 
droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est 
chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un 
droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. 
La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux 
autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con-
sommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous 
ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit 
d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être re-
specté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. 
Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort 
parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir 
nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. 
C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par le-
quel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire 
l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir 
toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent 
légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement 
réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, 
point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de 
la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vou-
loir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été 
reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. 
Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens na-
turels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avan-
tage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de 
l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porte-
raient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en so-
ciété, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union sociale est le bonheur des asso-
ciés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu 
en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. Donc l’état social ne tend pas à 
dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la so-
ciété n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’as-
sociation pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus 
grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le 
concours inestimable des travaux et des secours publics: de sorte que, si le citoyen paye en-
suite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus 
légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc l’état social n’établit pas une injuste 
inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens; au contraire, il protège l’égalité 
des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de l’inégalité des moyens. La loi sociale 
n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s’occupe de mettre 
le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des 
citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits. L’état social favorise et augmente la 
liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : 
même hors du lien social, nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans 
toutes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine : le droit de nuire n’a jamais 
pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en 
assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop ex-
posée, sous la seule garantie d’une force privée, et il la confie à la garde toute-puissante de 
l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, l’homme croît en moyens moraux et 
physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’us-
age, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social, qu’elle 
ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La liberté s’exerce sur des choses com-
munes, et sur des choses propres. La propriété de sa personne est le premier des droits. De 
ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail, car le travail qu’est que l’us-
age utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions. 
La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle, n’est pareillement qu’une suite et 
comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance, par l’effet 
d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. Par des opérations analogues, quoique 
plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un objet qui n’appartient à personne, et dont 
j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare à mon usage. Mon travail était à moi ; 
il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai investi, était à moi comme à tout le 
monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque j’avais sur lui, de plus que les autres, 
le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffisent pour faire de cet objet ma propriété 
exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force d’une convention générale, une sorte de 
consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot 
propriété toute l’étendue du sens que nous sommes accoutumés à y attacher dans nos so-
ciétés policées. Les propriétés territoriale s sont la partie la plus importante de la propriété 
réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social; 
leur théorie est différente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses 
limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa pro-
priété personnelle, et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rest-
er, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de produire, de 
garder, de transporter, d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la liberté individuelle 
ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’autrui. C’est à la loi à 
reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour tous : car l’union so-
ciale n’a pas seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs individus, mais la liberté de 
tous. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à 
coup sûr, fort mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la reconstituer. Rapports 
des engagements avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui qui contracte un en-
gagement, perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au moment où il con-
tracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement 
est un échange où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant que dure l’en-
gagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et 
la liberté, avons-nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un changement de 
rapports a déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est 
pas moins entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on a fait. Garan-
tie de la liberté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen 
; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’existait, pour main-
tenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre. La ga-
rantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que 
quand les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force destinée à la défen-
dre. Nul droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force relativement irré-
sistible. La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis à craindre. 
Les moins dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité 
ordinaire. Si justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute d’une force 
coercitive relativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pou-
voir judiciaire mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La liberté individuelle a 
beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer quelques-unes des 
parties du pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement 
lui-même en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. Une longue expéri-
ence prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de dan-
ger. Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes 
ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-même, envers la 
patrie, ose changer en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la pro-
tection commune ! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie 
qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême. La liberté enfin peut 
être attaquée par un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est évident qu’elle est 
étrangère à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il 
était possible, en effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux 
autres peuples de l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’armée ? La 
paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’une nature 
absolument différente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale 
peuvent se passer d’armée, il est d’une extrême importance que là où est une armée, Tordre 
intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre 
l’un et l’autre. Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre le ci-
toyen, et que l’ordre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans 
aucune circonstance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir militaire, si ce n’est con-
tre l’ennemi étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantages qu’on peut retirer de 
l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle; 
les citoyens ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces bienfaits se multiplier-
ont à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflex-
ions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état 
de société, est le premier et le plus important des arts. Une association constitution de son 
gouvernement et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de tous, sera chargé de don-
ner des lois, tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et de la vertu. Personne 
n’ignore que les membres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés 
publiques, des travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort con-
damne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de 
changer, leurs concitoyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce 
humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique. 
On sait qu’une nation forme avec les autres les autres peuples, des relations d’intérêts qui 
méritent de sa part une surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclaration des 
droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux 
peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État peut 
faire en leur faveur. Les fins de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moyens pub-
lics doivent s’y proportionner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité na-
tionales.  L’ensemble de ces moyens, composé de personnes et de choses, doit s’appeler 
l’établissement public, afin de rappeler davantage son origine et de sa destination. L’étab-
lissement public est une sorte de corps politique qui, ayant, comme le corps de l’homme, des 
besoins et des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de 
la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le pouvoir législatif représente la première, et le pou-
voir exécutif représente la seconde de ces deux facultés. Le gouvernement se confond sou-
vent avec l’action ou l’exercice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement 
consacré à désigner le pouvoir exécutif ou son action. Rien n’est plus commun que d’enten-
dre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir de faire la loi est dis-
tinct du gouvernement proprement dit. Le pouvoir actif se subdivise en plusieurs branches. 
C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La constitution embrasse à la fois la formation 
et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, 
et leur indépendance réciproque.  Enfin, les précautions politiques dont il est sage enfants, 
les étrangers, de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dan-
gereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l’ensemble et à la séparation 
des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que l’on constitue, c’est son établissement poli-
tique. La Nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage 
de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leurs communications et dans leurs en-
gagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps 
politique de création sociale. Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par 
conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peu-
ple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du pouvoir chargé de 
donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution suppose avant tout un 
pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soumis à 
des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres de changer. Comme ils 
n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; 
de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres! Le pouvoir constituant 
peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La Nation qui 
exercice alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, doit être dans cette fonction, 
libre de toute contrainte, et de toute forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il 
n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir con-
stituant; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne s’assembleront que 
pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitués. Au surplus, 
c’est au premier chapitre du projet de constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens 
de former et de réformer toutes les parties d’une constitution. Nous n avons exposé jusqu’à 
présent que les droits naturels et civils des citoyens. Il nous reste à reconnaître les droits poli-
tiques. La différence entre ces deux sortes de droits consiste en ce que les droits naturels et 
civils sont ceux pour le maintien et le développement  desquels la société se formée ; et les 
droits politiques, ceux par lesquels la société se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du lan-
gage, appeler les premiers, droits passifs, et les seconds, droits actifs.  Tous les habitants 
d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit à la protection de leur per-
sonne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais tous n’ont pas droit à prendre une part ac-
tive dans la formation des pouvoirs publics, tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du 
moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en 
rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose pub-
lique.  Tous peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à 
l’établissement public, sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux 
seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l’association. L’égalité des 
droits politiques est un principe fondamental. Elle est sacrée, comme celle des droits civils. 
De l’inégalité des droits politiques sortiraient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dis-
pense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc 
injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la société. La loi étant un instrument commun, 
ouvrage d’une volonté commune, ne peut-avoir pour objet que l’intérêt commun. Une société 
ne peut avoir qu’un intérêt général. Il serait impossible d’établir l’ordre, si l’on prétendait 
marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre social suppose nécessairement unité de but, et 
concert de moyens. Une association politique est l’ouvrage de la volonté unanime des asso-
ciés. Son établissement public est le résultat de la volonté de la pluralité des associés. On 
sent bien que l’unanimité étant une chose très-difficile à obtenir dans une collection 
d’hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossible dans une société de plusieurs 
millions d’individus. L’union sociale a ses fins ; il faut donc prendre les moyens possibles d’y 
arriver; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y 
a une sorte d’unanimité médiate ; car, ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir 
des avantages de la société, ont voulu unanimement tous les moyens nécessaires pour se 
procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré à la pluralité ; et tous ceux qui ont 
leur voeu à prononcer, conviennent d’avance de s’en rapporter toujours à cette pluralité. De 
là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue, avec raison, aux droits de l’unanimité. 
Là volonté générale est donc formée par la volonté de la pluralité. Tous les pouvoirs publics, 
sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, 
c’est-à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes. Toute fonction publique 
est, non une propriété, mais une commission. Le mandataire public, quelque soit son poste, 
n’exerce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a 
été seulement confié; ii ne pouvait pas être aliéné, car la volonté est inaliénable, les peuples 
sont inaliénables; le droit de penser, de vouloir et d’agir pour soi est inaliénable; on peut 
seulement en commettre l’exercice à ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour 
caractère essentiel d’être libre. C’est donc une grande erreur de croire qu’une fonction pub-
lique ne puisse jamais devenir la propriété d’un homme; c’est une grande erreur de prendre 
l’exercice d’un pouvoir public pour un droit, c’est un devoir. Les officiers delà nation n’ont 
au-dessus des autres citoyens que des devoirs de plus; et qu’on ne s’y trompe pas, nous 
sommes loin, en prononçant cette vérité, de vouloir déprécier Je caractère d’homme public. 
C’est l’idée d’un grand devoir à remplir, et par conséquent d’une grande utilité pour les au-
tres, qui fait naître et justifie les égards et le respect que nous portons aux hommes en place. 
Aucun de ces sentiments ne s’élèverait dans des âmes libres, à l’aspect de ceux qui ne se 
distingueraient que par des droits, c’est-à-dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée de leur 
intérêt particulier. Ici peut se terminer l’exposition raisonnée des droits de l’homme et du ci-
toyen, que nous avons voulu offrir à la nation française, et que nous nous proposons à nous-
mêmes, pour nous servir de guide dans l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous 
livrer. Mais, afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent, et 
qu’ils puissent être plus aisément retenus, nous en présentons à toutes les classes de citoy-
ens, la partie la plus essentielle en résultats faciles à saisir, dans la forme suivante :  Art. 1er. 
Toute société ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art 
2. L’objet d’une société politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 3. Tout 
homme est seul propriétaire de sa personne; et cette propriété est inaliénable. Art. 4. Tout 
homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas 
nuire aux droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses 
sentiments; tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses 
pensées et ses sentiments, ne doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est li-
bre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule con-
dition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire 
débiter ses productions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute 
autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier 
doivent être sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui 
à qui il écrit. Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et 
ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. 
Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter 
à son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces divers-
es occupations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à 
toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de 
sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. 
Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa 
dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens 
doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. Ainsi, la loi 
doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entre-
prendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de 
faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pou-
voir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 12. Ainsi, 
l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait 
jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le pouvoir mili-
taire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. 
Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que 
contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est 
obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt 
commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des 
privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes 
ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas 
qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les 
protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de 
droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même ga-
rantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit 
punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir 
à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, 
saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 
21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui 
l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coup-
ables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été sur-
pris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la jus-
tice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux 
avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans 
l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La 
loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit 
être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capac-
ité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la 
constitution. Art. 27. Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par 
les représentants de la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont 
pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, 
que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en 
écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir 
la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les 
officiers publics, dans tous les I genres de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications 
et de leur conduite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée 
et inviolable. Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il 
est même bon de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit 
la nécessité. </text>
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa 
personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce 
droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est 
chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un 
droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. 
La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux 
autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con-
sommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous 
ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit 
d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être re-
specté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. 
Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort 
parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir 
nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. 
C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par le-
quel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire 
l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir 
toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent 
légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement 
réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, 
point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de 
la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vou-
loir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été 
reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. 
Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens na-
turels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avan-
tage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de 
l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porte-
raient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en so-
ciété, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union sociale est le bonheur des asso-
ciés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu 
en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. Donc l’état social ne tend pas à 
dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la so-
ciété n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’as-
sociation pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus 
grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le 
concours inestimable des travaux et des secours publics: de sorte que, si le citoyen paye en-
suite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus 
légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc l’état social n’établit pas une injuste 
inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens; au contraire, il protège l’égalité 
des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de l’inégalité des moyens. La loi sociale 
n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s’occupe de mettre 
le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des 
citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits. L’état social favorise et augmente la 
liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : 
même hors du lien social, nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans 
toutes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine : le droit de nuire n’a jamais 
pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en 
assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop ex-
posée, sous la seule garantie d’une force privée, et il la confie à la garde toute-puissante de 
l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, l’homme croît en moyens moraux et 
physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’us-
age, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social, qu’elle 
ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La liberté s’exerce sur des choses com-
munes, et sur des choses propres. La propriété de sa personne est le premier des droits. De 
ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail, car le travail qu’est que l’us-
age utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions. 
La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle, n’est pareillement qu’une suite et 
comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance, par l’effet 
d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. Par des opérations analogues, quoique 
plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un objet qui n’appartient à personne, et dont 
j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare à mon usage. Mon travail était à moi ; 
il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai investi, était à moi comme à tout le 
monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque j’avais sur lui, de plus que les autres, 
le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffisent pour faire de cet objet ma propriété 
exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force d’une convention générale, une sorte de 
consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot 
propriété toute l’étendue du sens que nous sommes accoutumés à y attacher dans nos so-
ciétés policées. Les propriétés territoriale s sont la partie la plus importante de la propriété 
réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social; 
leur théorie est différente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses 
limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa 
propriété personnelle, et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit 
de rester, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de 
produire, de garder, de transporter, d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la 
liberté individuelle ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’au-
trui. C’est à la loi à reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour 
tous : car l’union sociale n’a pas seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs indivi-
dus, mais la liberté de tous. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre 
qu’un autre, serait, à coup sûr, fort mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la re-
constituer. Rapports des engagements avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui 
qui contracte un engagement, perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au mo-
ment où il contracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout 
engagement est un échange où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant 
que dure l’engagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est 
plus à lui; et la liberté, avons-nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un 
changement de rapports a déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la 
liberté n’en est pas moins entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on 
a fait. Garantie de la liberté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de 
tout citoyen ; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’ex-
istait, pour maintenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et 
l’autre. La garantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera 
suffisante que quand les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force des-
tinée à la défendre. Nul droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force rel-
ativement irrésistible. La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’enne-
mis à craindre. Les moins dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit 
d’une autorité ordinaire. Si justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute 
d’une force coercitive relativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mau-
vaise et le pouvoir judiciaire mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La lib-
erté individuelle a beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer 
quelques-unes des parties du pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps enti-
ers, le gouvernement lui-même en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. 
Une longue expérience prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre 
cette sorte de danger. Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses conci-
toyens les armes ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-
même, envers la patrie, ose changer en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été 
confiés pour la protection commune ! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics 
est la seule garantie qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême. 
La liberté enfin peut être attaquée par un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est 
évident qu’elle est étrangère à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des rela-
tions extérieures. S’il était possible, en effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il de-
venait impossible aux autres peuples de l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement 
besoin d’armée ? La paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, 
mais d’une nature absolument différente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une 
force coercitive légale peuvent se passer d’armée, il est d’une extrême importance que là où 
est une armée, Tordre intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune es-
pèce de relation entre l’un et l’autre. Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être 
employé contre le citoyen, et que l’ordre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, 
dans aucun cas, dans aucune circonstance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir 
militaire, si ce n’est contre l’ennemi étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantag-
es qu’on peut retirer de l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de 
la liberté individuelle; les citoyens ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces 
bienfaits se multiplieront à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, 
l’expérience et les réflexions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les 
biens possibles de l’état de société, est le premier et le plus important des arts. Une associ-
ation constitution de son gouvernement et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de 
tous, sera chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et 
de la vertu. Personne n’ignore que les membres de la société retirent les plus grands avan-
tages des propriétés publiques, des travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un mal-
heureux sort condamne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux 
secours de changer, leurs concitoyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner 
l’espèce humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction 
publique.  On sait qu’une nation forme avec les autres les autres peuples, des relations d’in-
térêts qui méritent de sa part une surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclara-
tion des droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut pro-
curer aux peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État 
peut faire en leur faveur. Les fins de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moy-
ens publics doivent s’y proportionner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la 
prospérité nationales.  L’ensemble de ces moyens, composé de personnes et de choses, doit 
s’appeler l’établissement public, afin de rappeler davantage son origine et de sa destination. 
L’établissement public est une sorte de corps politique qui, ayant, comme le corps de 
l’homme, des besoins et des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il 
faut le douer de la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le pouvoir législatif représente la 
première, et le pouvoir exécutif représente la seconde de ces deux facultés. Le gouverne-
ment se confond souvent avec l’action ou l’exercice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est 
plus particulièrement consacré à désigner le pouvoir exécutif ou son action. Rien n’est plus 
commun que d’entendre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir 
de faire la loi est distinct du gouvernement proprement dit. Le pouvoir actif se subdivise en 
plusieurs branches. C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La constitution embrasse à 
la fois la formation et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur corre-
spondance nécessaire, et leur indépendance réciproque.  Enfin, les précautions politiques 
dont il est sage enfants, les étrangers, de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent 
jamais se rendre dangereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l’ensem-
ble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que l’on constitue, c’est 
son établissement politique. La Nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous 
soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leurs communi-
cations et dans leurs engagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous 
ce seul rapport, un corps politique de création sociale. Or tout corps a besoin d’être organisé, 
limité, etc. et par conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter encore une fois, la con-
stitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du 
pouvoir chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution sup-
pose avant tout un pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans l’établissement public 
sont tous soumis à des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres de 
changer. Comme ils n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus 
changer leur constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres! 
Le pouvoir constituant peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitu-
tion donnée. La Nation qui exercice alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, doit 
être dans cette fonction, libre de toute contrainte, et de toute forme, autre que celle qu’il lui 
plaît d’adopter. Mais il n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individu-
ellement le pouvoir constituant; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne 
s’assembleront que pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs con-
stitués. Au surplus, c’est au premier chapitre du projet de constitution qu’il appartient d’éclair-
er sur les moyens de former et de réformer toutes les parties d’une constitution. Nous n 
avons exposé jusqu’à présent que les droits naturels et civils des citoyens. Il nous reste à re-
connaître les droits politiques. La différence entre ces deux sortes de droits consiste en ce 
que les droits naturels et civils sont ceux pour le maintien et le développement  desquels la 
société se formée ; et les droits politiques, ceux par lesquels la société se forme. Il vaut 
mieux, pour la clarté du langage, appeler les premiers, droits passifs, et les seconds, droits 
actifs.  Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit 
à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais tous n’ont pas 
droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics, tous ne sont pas citoy-
ens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore 
qui ne contribueraient en rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer ac-
tivement sur la chose publique.  Tous peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là 
seuls qui contribuent à l’établissement public, sont comme les vrais actionnaires de la grande 
entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de 
l’association. L’égalité des droits politiques est un principe fondamental. Elle est sacrée, 
comme celle des droits civils. De l’inégalité des droits politiques sortiraient bientôt les priv-
ilèges. Le privilège est, ou dispense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un bien 
commun. Tout privilège est donc injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la société. La 
loi étant un instrument commun, ouvrage d’une volonté commune, ne peut-avoir pour objet 
que l’intérêt commun. Une société ne peut avoir qu’un intérêt général. Il serait impossible 
d’établir l’ordre, si l’on prétendait marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre social sup-
pose nécessairement unité de but, et concert de moyens. Une association politique est l’ou-
vrage de la volonté unanime des associés. Son établissement public est le résultat de la vo-
lonté de la pluralité des associés. On sent bien que l’unanimité étant une chose très-difficile 
à obtenir dans une collection d’hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossible 
dans une société de plusieurs millions d’individus. L’union sociale a ses fins ; il faut donc pren-
dre les moyens possibles d’y arriver; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est bon 
d’observer qu’alors même il y a une sorte d’unanimité médiate ; car, ceux qui unanimement 
ont voulu se réunir pour jouir des avantages de la société, ont voulu unanimement tous les 
moyens nécessaires pour se procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré à la 
pluralité ; et tous ceux qui ont leur voeu à prononcer, conviennent d’avance de s’en rapporter 
toujours à cette pluralité. De là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue, avec rai-
son, aux droits de l’unanimité. Là volonté générale est donc formée par la volonté de la plu-
ralité. Tous les pouvoirs publics, sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; 
tous viennent du peuple, c’est-à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes. 
Toute fonction publique est, non une propriété, mais une commission. Le mandataire public, 
quelque soit son poste, n’exerce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre, c’est le 
pouvoir de tous ; il lui a été seulement confié; ii ne pouvait pas être aliéné, car la volonté est 
inaliénable, les peuples sont inaliénables; le droit de penser, de vouloir et d’agir pour soi est 
inaliénable; on peut seulement en commettre l’exercice à ceux qui ont notre confiance ; et 
cette confiance a pour caractère essentiel d’être libre. C’est donc une grande erreur de croire 
qu’une fonction publique ne puisse jamais devenir la propriété d’un homme; c’est une grande 
erreur de prendre l’exercice d’un pouvoir public pour un droit, c’est un devoir. Les officiers 
delà nation n’ont au-dessus des autres citoyens que des devoirs de plus; et qu’on ne s’y trom-
pe pas, nous sommes loin, en prononçant cette vérité, de vouloir déprécier Je caractère 
d’homme public. C’est l’idée d’un grand devoir à remplir, et par conséquent d’une grande util-
ité pour les autres, qui fait naître et justifie les égards et le respect que nous portons aux 
hommes en place. Aucun de ces sentiments ne s’élèverait dans des âmes libres, à l’aspect 
de ceux qui ne se distingueraient que par des droits, c’est-à-dire qui ne réveilleraient en nous 
que l’idée de leur intérêt particulier. Ici peut se terminer l’exposition raisonnée des droits de 
l’homme et du citoyen, que nous avons voulu offrir à la nation française, et que nous nous 
proposons à nous-mêmes, pour nous servir de guide dans l’ouvrage de la constitution auquel 
nous allons nous livrer. Mais, afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à qui ils 
appartiennent, et qu’ils puissent être plus aisément retenus, nous en présentons à toutes les 
classes de citoyens, la partie la plus essentielle en résultats faciles à saisir, dans la forme suiv-
ante :  Art. 1er. Toute société ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les 
associés. Art 2. L’objet d’une société politique ne peut être que le plus grand bien de tous. 
Art. 3. Tout homme est seul propriétaire de sa personne; et cette propriété est inaliénable. 
Art. 4. Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni 
de ses sentiments; tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier 
ses pensées et ses sentiments, ne doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est 
libre d’écrire, d’imprimer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule con-
dition de ne pas donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire 
débiter ses productions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute 
autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier 
doivent être sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui 
à qui il écrit. Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et 
ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. 
Il peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter 
à son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces divers-
es occupations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à 
toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de 
sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. 
Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa 
dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens 
doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. Ainsi, la loi 
doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entre-
prendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de 
faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pou-
voir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 12. Ainsi, 
l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait 
jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le pouvoir mili-
taire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. 
Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que 
contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est 
obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt 
commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des 
privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes 
ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas 
qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les 
protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de 
droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même ga-
rantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit 
punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir 
à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, 
saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 
21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui 
l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coup-
ables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été sur-
pris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la jus-
tice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux 
avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans 
l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La 
loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être 
l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement ou immédi-
atement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux 
qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. 
Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représentants de 
la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’in-
térêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours ac-
tifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détri-
ment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de 
celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, 
dans tous les I genres de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur con-
duite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. 
Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 
de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. 
</text>
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa 
personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce 
droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est 
chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un 
droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. 
La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux 
autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con-
sommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous 
ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit 
d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être re-
specté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. 
Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort 
parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir 
nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. 
C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par le-
quel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire 
l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir 
toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent 
légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement 
réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, 
point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de 
la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vou-
loir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été 
reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. 
Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens na-
turels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avan-
tage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de 
l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porte-
raient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en so-
ciété, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union sociale est le bonheur des asso-
ciés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu 
en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. Donc l’état social ne tend pas à 
dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la so-
ciété n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’as-
sociation pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus 
grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le 
concours inestimable des travaux et des secours publics: de sorte que, si le citoyen paye en-
suite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus 
légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc l’état social n’établit pas une injuste 
inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens; au contraire, il protège l’égalité 
des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de l’inégalité des moyens. La loi sociale 
n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s’occupe de mettre 
le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des 
citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits. L’état social favorise et augmente la 
liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : 
même hors du lien social, nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans 
toutes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine : le droit de nuire n’a jamais 
pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en 
assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop ex-
posée, sous la seule garantie d’une force privée, et il la confie à la garde toute-puissante de 
l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, l’homme croît en moyens moraux et 
physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’us-
age, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social, qu’elle 
ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La liberté s’exerce sur des choses com-
munes, et sur des choses propres. La propriété de sa personne est le premier des droits. De 
ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail, car le travail qu’est que l’us-
age utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions. 
La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle, n’est pareillement qu’une suite et 
comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance, par l’effet 
d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. Par des opérations analogues, quoique 
plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un objet qui n’appartient à personne, et dont 
j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare à mon usage. Mon travail était à moi ; 
il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai investi, était à moi comme à tout le 
monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque j’avais sur lui, de plus que les autres, 
le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffisent pour faire de cet objet ma propriété 
exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force d’une convention générale, une sorte de 
consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot 
propriété toute l’étendue du sens que nous sommes accoutumés à y attacher dans nos so-
ciétés policées. Les propriétés territoriale s sont la partie la plus importante de la propriété 
réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social; 
leur théorie est différente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses 
limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa pro-
priété personnelle, et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rest-
er, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de produire, de 
garder, de transporter, d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la liberté individuelle 
ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’autrui. C’est à la loi à 
reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour tous : car l’union so-
ciale n’a pas seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs individus, mais la liberté de 
tous. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à 
coup sûr, fort mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la reconstituer. Rapports 
des engagements avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui qui contracte un en-
gagement, perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au moment où il con-
tracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement 
est un échange où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant que dure l’en-
gagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et 
la liberté, avons-nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un changement de 
rapports a déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est 
pas moins entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on a fait. Garan-
tie de la liberté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen 
; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’existait, pour main-
tenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre. La ga-
rantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que 
quand les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force destinée à la défen-
dre. Nul droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force relativement irré-
sistible. La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis à craindre. 
Les moins dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité 
ordinaire. Si justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute d’une force 
coercitive relativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pou-
voir judiciaire mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La liberté individuelle a 
beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer quelques-unes des 
parties du pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement 
lui-même en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. Une longue expéri-
ence prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de dan-
ger. Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes 
ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-même, envers la 
patrie, ose changer en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la pro-
tection commune ! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie 
qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême. La liberté enfin peut 
être attaquée par un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est évident qu’elle est 
étrangère à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il 
était possible, en effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux 
autres peuples de l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’armée ? La 
paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’une nature 
absolument différente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale 
peuvent se passer d’armée, il est d’une extrême importance que là où est une armée, Tordre 
intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre 
l’un et l’autre. Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre le ci-
toyen, et que l’ordre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans 
aucune circonstance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir militaire, si ce n’est con-
tre l’ennemi étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantages qu’on peut retirer de 
l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle; 
les citoyens ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces bienfaits se multiplier-
ont à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflex-
ions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état 
de société, est le premier et le plus important des arts. Une association constitution de son 
gouvernement et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de tous, sera chargé de don-
ner des lois, tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et de la vertu. Personne 
n’ignore que les membres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés 
publiques, des travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort con-
damne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de 
changer, leurs concitoyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce 
humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique. 
On sait qu’une nation forme avec les autres les autres peuples, des relations d’intérêts qui 
méritent de sa part une surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclaration des 
droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux 
peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État peut 
faire en leur faveur. Les fins de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moyens pub-
lics doivent s’y proportionner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité na-
tionales.  L’ensemble de ces moyens, composé de personnes et de choses, doit s’appeler 
l’établissement public, afin de rappeler davantage son origine et de sa destination. L’étab-
lissement public est une sorte de corps politique qui, ayant, comme le corps de l’homme, des 
besoins et des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de 
la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le pouvoir législatif représente la première, et le pou-
voir exécutif représente la seconde de ces deux facultés. Le gouvernement se confond sou-
vent avec l’action ou l’exercice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement 
consacré à désigner le pouvoir exécutif ou son action. Rien n’est plus commun que d’enten-
dre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir de faire la loi est dis-
tinct du gouvernement proprement dit. Le pouvoir actif se subdivise en plusieurs branches. 
C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La constitution embrasse à la fois la formation 
et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, 
et leur indépendance réciproque.  Enfin, les précautions politiques dont il est sage enfants, 
les étrangers, de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dan-
gereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l’ensemble et à la séparation 
des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que l’on constitue, c’est son établissement poli-
tique. La Nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage 
de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leurs communications et dans leurs en-
gagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps 
politique de création sociale. Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par 
conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peu-
ple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du pouvoir chargé de 
donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution suppose avant tout un 
pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soumis à 
des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres de changer. Comme ils 
n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; 
de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres! Le pouvoir constituant 
peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La Nation qui 
exercice alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, doit être dans cette fonction, 
libre de toute contrainte, et de toute forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il 
n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir con-
stituant; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne s’assembleront que 
pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitués. Au surplus, 
c’est au premier chapitre du projet de constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens 
de former et de réformer toutes les parties d’une constitution. Nous n avons exposé jusqu’à 
présent que les droits naturels et civils des citoyens. Il nous reste à reconnaître les droits poli-
tiques. La différence entre ces deux sortes de droits consiste en ce que les droits naturels et 
civils sont ceux pour le maintien et le développement  desquels la société se formée ; et les 
droits politiques, ceux par lesquels la société se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du lan-
gage, appeler les premiers, droits passifs, et les seconds, droits actifs.  Tous les habitants 
d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit à la protection de leur per-
sonne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais tous n’ont pas droit à prendre une part ac-
tive dans la formation des pouvoirs publics, tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du 
moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en 
rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose pub-
lique.  Tous peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à 
l’établissement public, sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux 
seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l’association. L’égalité des 
droits politiques est un principe fondamental. Elle est sacrée, comme celle des droits civils. 
De l’inégalité des droits politiques sortiraient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dis-
pense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc 
injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la société. La loi étant un instrument commun, 
ouvrage d’une volonté commune, ne peut-avoir pour objet que l’intérêt commun. Une société 
ne peut avoir qu’un intérêt général. Il serait impossible d’établir l’ordre, si l’on prétendait 
marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre social suppose nécessairement unité de but, et 
concert de moyens. Une association politique est l’ouvrage de la volonté unanime des asso-
ciés. Son établissement public est le résultat de la volonté de la pluralité des associés. On 
sent bien que l’unanimité étant une chose très-difficile à obtenir dans une collection 
d’hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossible dans une société de plusieurs 
millions d’individus. L’union sociale a ses fins ; il faut donc prendre les moyens possibles d’y 
arriver; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y 
a une sorte d’unanimité médiate ; car, ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir 
des avantages de la société, ont voulu unanimement tous les moyens nécessaires pour se 
procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré à la pluralité ; et tous ceux qui ont 
leur voeu à prononcer, conviennent d’avance de s’en rapporter toujours à cette pluralité. De 
là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue, avec raison, aux droits de l’unanimité. 
Là volonté générale est donc formée par la volonté de la pluralité. Tous les pouvoirs publics, 
sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, c’est-
à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes. Toute fonction publique est, 
non une propriété, mais une commission. Le mandataire public, quelque soit son poste, n’ex-
erce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a été 
seulement confié; ii ne pouvait pas être aliéné, car la volonté est inaliénable, les peuples sont 
inaliénables; le droit de penser, de vouloir et d’agir pour soi est inaliénable; on peut seulement 
en commettre l’exercice à ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour caractère 
essentiel d’être libre. C’est donc une grande erreur de croire qu’une fonction publique ne pu-
isse jamais devenir la propriété d’un homme; c’est une grande erreur de prendre l’exercice 
d’un pouvoir public pour un droit, c’est un devoir. Les officiers delà nation n’ont au-dessus des 
autres citoyens que des devoirs de plus; et qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes loin, en 
prononçant cette vérité, de vouloir déprécier Je caractère d’homme public. C’est l’idée d’un 
grand devoir à remplir, et par conséquent d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et 
justifie les égards et le respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de ces senti-
ments ne s’élèverait dans des âmes libres, à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que 
par des droits, c’est-à-dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée de leur intérêt particulier. 
Ici peut se terminer l’exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, que nous 
avons voulu offrir à la nation française, et que nous nous proposons à nous-mêmes, pour 
nous servir de guide dans l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous livrer. Mais, 
afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent, et qu’ils puis-
sent être plus aisément retenus, nous en présentons à toutes les classes de citoyens, la par-
tie la plus essentielle en résultats faciles à saisir, dans la forme suivante :  Art. 1er. Toute so-
ciété ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art 2. L’objet 
d’une société politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 3. Tout homme est 
seul propriétaire de sa personne; et cette propriété est inaliénable. Art. 4. Tout homme est li-
bre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux 
droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; 
tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses 
sentiments, ne doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’im-
primer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas 
donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses pro-
ductions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. 
Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabri-
quer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occu-
pations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à 
toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de 
sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. 
Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa 
dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété et la sécurité des citoy-
ens doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. 
Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens 
qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont 
chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou 
d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 
12. Ainsi, l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, 
qu’on n’ait jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le 
pouvoir militaire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques 
extérieures. Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être com-
mandé que contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et 
nul n’est obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que 
l’intérêt commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est 
établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les 
hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il 
ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un au-
tre; elle les protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul 
n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de 
la même garantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoy-
ens, elle doit punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de 
la loi, doit obéir à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être ap-
pelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées 
par la loi. Art. 21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui 
ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécut-
er, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres 
ont été surpris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit 
à la justice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a 
droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui 
est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 
26. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit 
être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement ou im-
médiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux 
qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. 
Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représentants de 
la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’in-
térêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours ac-
tifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détri-
ment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de 
celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, 
dans tous les I genres de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur con-
duite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. 
Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 
de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. 
</text>
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa 
personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce 
droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est 
chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un 
droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. 
La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux 
autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con-
sommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous 
ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit 
d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être re-
specté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. 
Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort 
parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir 
nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. 
C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par le-
quel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire 
l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir 
toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent 
légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement 
réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, 
point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de 
la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vou-
loir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été 
reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. 
Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens na-
turels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avan-
tage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de 
l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porte-
raient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en so-
ciété, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union sociale est le bonheur des asso-
ciés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu 
en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. Donc l’état social ne tend pas à 
dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la so-
ciété n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’as-
sociation pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus 
grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le 
concours inestimable des travaux et des secours publics: de sorte que, si le citoyen paye en-
suite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus 
légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc l’état social n’établit pas une injuste 
inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens; au contraire, il protège l’égalité 
des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de l’inégalité des moyens. La loi sociale 
n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s’occupe de mettre 
le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des 
citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits. L’état social favorise et augmente la 
liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : 
même hors du lien social, nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans 
toutes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine : le droit de nuire n’a jamais 
pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en 
assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop ex-
posée, sous la seule garantie d’une force privée, et il la confie à la garde toute-puissante de 
l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, l’homme croît en moyens moraux et 
physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’us-
age, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social, qu’elle 
ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La liberté s’exerce sur des choses com-
munes, et sur des choses propres. La propriété de sa personne est le premier des droits. De 
ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail, car le travail qu’est que l’us-
age utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions. 
La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle, n’est pareillement qu’une suite et 
comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance, par l’effet 
d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. Par des opérations analogues, quoique 
plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un objet qui n’appartient à personne, et dont 
j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare à mon usage. Mon travail était à moi ; 
il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai investi, était à moi comme à tout le 
monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque j’avais sur lui, de plus que les autres, 
le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffisent pour faire de cet objet ma propriété 
exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force d’une convention générale, une sorte de 
consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot 
propriété toute l’étendue du sens que nous sommes accoutumés à y attacher dans nos so-
ciétés policées. Les propriétés territoriale s sont la partie la plus importante de la propriété 
réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social; 
leur théorie est différente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses 
limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa pro-
priété personnelle, et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de rest-
er, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de produire, de 
garder, de transporter, d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la liberté individuelle 
ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’autrui. C’est à la loi à 
reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour tous : car l’union so-
ciale n’a pas seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs individus, mais la liberté de 
tous. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre qu’un autre, serait, à 
coup sûr, fort mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la reconstituer. Rapports 
des engagements avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui qui contracte un en-
gagement, perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au moment où il con-
tracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout engagement 
est un échange où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant que dure l’en-
gagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est plus à lui; et 
la liberté, avons-nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un changement de 
rapports a déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la liberté n’en est 
pas moins entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on a fait. Garan-
tie de la liberté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de tout citoyen 
; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’existait, pour main-
tenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et l’autre. La ga-
rantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera suffisante que 
quand les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force destinée à la défen-
dre. Nul droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force relativement irré-
sistible. La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’ennemis à craindre. 
Les moins dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit d’une autorité 
ordinaire. Si justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute d’une force 
coercitive relativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mauvaise et le pou-
voir judiciaire mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La liberté individuelle a 
beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer quelques-unes des 
parties du pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps entiers, le gouvernement 
lui-même en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. Une longue expéri-
ence prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre cette sorte de dan-
ger. Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses concitoyens les armes 
ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-même, envers la 
patrie, ose changer en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été confiés pour la pro-
tection commune ! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics est la seule garantie 
qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême. La liberté enfin peut 
être attaquée par un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est évident qu’elle est 
étrangère à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des relations extérieures. S’il 
était possible, en effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il devenait impossible aux 
autres peuples de l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement besoin d’armée ? La 
paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, mais d’une nature 
absolument différente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une force coercitive légale 
peuvent se passer d’armée, il est d’une extrême importance que là où est une armée, Tordre 
intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune espèce de relation entre 
l’un et l’autre. Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être employé contre le ci-
toyen, et que l’ordre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, dans aucun cas, dans 
aucune circonstance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir militaire, si ce n’est con-
tre l’ennemi étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantages qu’on peut retirer de 
l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle; 
les citoyens ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces bienfaits se multiplier-
ont à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflex-
ions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état 
de société, est le premier et le plus important des arts. Une association constitution de son 
gouvernement et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de tous, sera chargé de don-
ner des lois, tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et de la vertu. Personne 
n’ignore que les membres de la société retirent les plus grands avantages des propriétés 
publiques, des travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un malheureux sort con-
damne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux secours de 
changer, leurs concitoyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner l’espèce 
humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction publique. 
On sait qu’une nation forme avec les autres les autres peuples, des relations d’intérêts qui 
méritent de sa part une surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclaration des 
droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut procurer aux 
peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État peut 
faire en leur faveur. Les fins de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moyens pub-
lics doivent s’y proportionner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la prospérité na-
tionales.  L’ensemble de ces moyens, composé de personnes et de choses, doit s’appeler 
l’établissement public, afin de rappeler davantage son origine et de sa destination. L’étab-
lissement public est une sorte de corps politique qui, ayant, comme le corps de l’homme, des 
besoins et des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il faut le douer de 
la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le pouvoir législatif représente la première, et le pou-
voir exécutif représente la seconde de ces deux facultés. Le gouvernement se confond sou-
vent avec l’action ou l’exercice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est plus particulièrement 
consacré à désigner le pouvoir exécutif ou son action. Rien n’est plus commun que d’enten-
dre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir de faire la loi est dis-
tinct du gouvernement proprement dit. Le pouvoir actif se subdivise en plusieurs branches. 
C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La constitution embrasse à la fois la formation 
et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, 
et leur indépendance réciproque.  Enfin, les précautions politiques dont il est sage enfants, 
les étrangers, de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dan-
gereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l’ensemble et à la séparation 
des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que l’on constitue, c’est son établissement poli-
tique. La Nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage 
de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leurs communications et dans leurs en-
gagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps 
politique de création sociale. Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par 
conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peu-
ple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du pouvoir chargé de 
donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution suppose avant tout un 
pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soumis à 
des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres de changer. Comme ils 
n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; 
de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres! Le pouvoir constituant 
peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La Nation qui 
exercice alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, doit être dans cette fonction, 
libre de toute contrainte, et de toute forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il 
n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir con-
stituant; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne s’assembleront que 
pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitués. Au surplus, 
c’est au premier chapitre du projet de constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens 
de former et de réformer toutes les parties d’une constitution. Nous n avons exposé jusqu’à 
présent que les droits naturels et civils des citoyens. Il nous reste à reconnaître les droits poli-
tiques. La différence entre ces deux sortes de droits consiste en ce que les droits naturels et 
civils sont ceux pour le maintien et le développement  desquels la société se formée ; et les 
droits politiques, ceux par lesquels la société se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du lan-
gage, appeler les premiers, droits passifs, et les seconds, droits actifs.  Tous les habitants 
d’un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif : tous ont droit à la protection de leur per-
sonne, de leur propriété, de leur liberté, etc., mais tous n’ont pas droit à prendre une part ac-
tive dans la formation des pouvoirs publics, tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du 
moins dans l’état actuel, les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en 
rien à soutenir l’établissement public, ne doivent point influer activement sur la chose pub-
lique.  Tous peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à 
l’établissement public, sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux 
seuls sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l’association. L’égalité des 
droits politiques est un principe fondamental. Elle est sacrée, comme celle des droits civils. 
De l’inégalité des droits politiques sortiraient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dis-
pense d’une charge commune, ou octroi exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc 
injuste, odieux et contradictoire au vrai but de la société. La loi étant un instrument commun, 
ouvrage d’une volonté commune, ne peut-avoir pour objet que l’intérêt commun. Une société 
ne peut avoir qu’un intérêt général. Il serait impossible d’établir l’ordre, si l’on prétendait 
marcher à plusieurs intérêts opposés. L’ordre social suppose nécessairement unité de but, et 
concert de moyens. Une association politique est l’ouvrage de la volonté unanime des asso-
ciés. Son établissement public est le résultat de la volonté de la pluralité des associés. On 
sent bien que l’unanimité étant une chose très-difficile à obtenir dans une collection 
d’hommes tant soit peu nombreuse, elle devient impossible dans une société de plusieurs 
millions d’individus. L’union sociale a ses fins ; il faut donc prendre les moyens possibles d’y 
arriver; il faut donc se contenter de la pluralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y 
a une sorte d’unanimité médiate ; car, ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir 
des avantages de la société, ont voulu unanimement tous les moyens nécessaires pour se 
procurer ces avantages. Le choix seul des moyens est livré à la pluralité ; et tous ceux qui ont 
leur voeu à prononcer, conviennent d’avance de s’en rapporter toujours à cette pluralité. De 
là deux rapports sous lesquels la pluralité se substitue, avec raison, aux droits de l’unanimité. 
Là volonté générale est donc formée par la volonté de la pluralité. Tous les pouvoirs publics, 
sans distinction, sont une émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, c’est-
à-dire de la nation. Ces deux termes doivent être synonymes. Toute fonction publique est, 
non une propriété, mais une commission. Le mandataire public, quelque soit son poste, n’ex-
erce donc pas un pouvoir qui lui appartienne en propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a été 
seulement confié; ii ne pouvait pas être aliéné, car la volonté est inaliénable, les peuples sont 
inaliénables; le droit de penser, de vouloir et d’agir pour soi est inaliénable; on peut seulement 
en commettre l’exercice à ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour caractère 
essentiel d’être libre. C’est donc une grande erreur de croire qu’une fonction publique ne pu-
isse jamais devenir la propriété d’un homme; c’est une grande erreur de prendre l’exercice 
d’un pouvoir public pour un droit, c’est un devoir. Les officiers delà nation n’ont au-dessus des 
autres citoyens que des devoirs de plus; et qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes loin, en 
prononçant cette vérité, de vouloir déprécier Je caractère d’homme public. C’est l’idée d’un 
grand devoir à remplir, et par conséquent d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et 
justifie les égards et le respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de ces senti-
ments ne s’élèverait dans des âmes libres, à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que 
par des droits, c’est-à-dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée de leur intérêt particulier. 
Ici peut se terminer l’exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, que nous 
avons voulu offrir à la nation française, et que nous nous proposons à nous-mêmes, pour 
nous servir de guide dans l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous livrer. Mais, 
afin que ces droits éternels soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent, et qu’ils puis-
sent être plus aisément retenus, nous en présentons à toutes les classes de citoyens, la par-
tie la plus essentielle en résultats faciles à saisir, dans la forme suivante :  Art. 1er. Toute so-
ciété ne peut être que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art 2. L’objet 
d’une société politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 3. Tout homme est 
seul propriétaire de sa personne; et cette propriété est inaliénable. Art. 4. Tout homme est li-
bre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux 
droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; 
tout homme a le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses 
sentiments, ne doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’im-
primer ou de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas 
donner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses pro-
ductions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. 
Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabri-
quer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occu-
pations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à 
toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de 
sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. 
Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa 
dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens 
doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. Ainsi, la loi 
doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entre-
prendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de 
faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pou-
voir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 12. Ainsi, 
l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait 
jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le pouvoir mili-
taire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. 
Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que 
contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est 
obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt 
commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des 
privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes 
ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas 
qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les 
protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de 
droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même ga-
rantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit 
punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir 
à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, 
saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 
21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux 
qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, 
sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres 
ont été surpris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit 
à la justice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a 
droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui 
est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 
26. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit 
être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement ou im-
médiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux 
qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. 
Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représentants de 
la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’in-
térêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours ac-
tifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détri-
ment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de 
celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, 
dans tous les I genres de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur con-
duite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. 
Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 
de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. 
</text>
20_34 le premier project de déclaration de sieyés. Observations Il est deux manières de 
présenter de grandes vérités aux hommes. La première, de les leur imposer comme articles 
de foi, d’en charger la mémoire plutôt que la raison. Beaucoup de personnes soutiennent que 
la loi doit toujours prendre ce caractère. Quand cela serait, un déclaration des droits du citoy-
en n’est pas une suite de lois, mais une suite de principes. La seconde manière d’offrir la 
vérité est de ne la pas priver de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. On ne sait 
véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les Représentants 
des française du dix-huitième siècle doivent parler à leurs Commettants. Il est aussi deux 
méthodes pour être clair. La première consiste à retrancher de son sujet tout ce qui exige de 
l’attention, tout ce qui sort des choses triviales que tout le monde sait d’avance. Il faut en con-
venir, rien n’est plus simple et plus clair, pour la foule de Lecteurs, qu’un travail exécuté sur 
ce plan ; mais, si l’on veut traiter son sujet, le présenter tel que sa nature l’exige, dire tout ce 
qui lui appartient, et écarter ce qui ne lui appartient pas : c’est à un autre genre de clarté qu’il 
faut aspirer. Celle-ci ne dispense pas de l’attention. Au reste, on trouvera à la fin de ce petit 
Ouvrage, une suite de maximes dans le goût des déclarations de droits déjà connus, et pro-
pres au grand nombre de Citoyens moins accoutumés à réfléchir sur les rapports des 
hommes en société. Reconnaissance et Exposition Raisonnée : Des Droits de l’Homme et du 
Citoyen Les représentants de la nation française, réunis en Assemblée nationale, reconnais-
sent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale de régénérer la constitution de l’Etat. En 
conséquence, ils vont, à ce titre, exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la 
représentation actuelle n’est pas rigoureusement conforme à ce qu’exige une telle nature de 
pouvoir, ils déclarent que la constitution qu’ils vont donner à la nation, quoique provisoirement 
obligatoire pour tous, ne sera définitive qu’après qu’un nouveau pouvoir constituant, extraor-
dinairement convoqué pour cet unique objet, lui aura donné un consentement que réclame la 
rigueur des principes. Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les 
fonctions du pouvoir constituant : Considèrent que toute union sociale, et par conséquent 
toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, d’étendre et d’assur-
er les droits de l’homme et du citoyen. Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord s’attacher à re-
connaître ces droits; que leur exposition raisonnée doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et que c est présenter à toutes les constitu-
tions politiques l’objet ou le but que toutes, sans distinction, doivent s’efforcer d’atteindre. En 
conséquence, les représentants de là nation française Reconnaissent et consacrent, par une 
promulgation positive et solennelle, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoy-
en. L’homme est, de sa nature, soumis à des besoins ; mais, de sa nature, il possède les moy-
ens d’y pourvoir. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être; mais il a reçu une in-
telligence, une volonté et une force: l’intelligence pour connaître, la volonté pour prendre une 
détermination, et la force pour l’exécuter. Ainsi le bien-être est le but de l’homme; ses facul-
tés morales et physiques sont ses moyens personnels : avec eux il pourra s’attribuer ou se 
procurer tous les biens et les moyens extérieurs qui lui sont nécessaires. Placé au milieu de 
la nature, l’homme recueille ses dons; il les choisit, il les multiplie; il les-perfectionne par son 
travail : en même temps il apprend à éviter, à prévenir ce qui peut lui nuire; il se protège, pour 
ainsi dire, contre la nature avec les forces qu’il a reçues d’elle ; il ose môme la combattre : son 
industrie va toujours se perfectionnant, et l’on voit la puissance de l’homme, indéfinie dans 
ses progrès, asservir de plus en plus à ses besoins toutes les puissances de la nature. Placé 
au milieu de ses semblables, il se sent pressé d’une multitude de nouveaux rapports. Les au-
tres individus se présentent nécessairement, ou comme moyens, ou comme obstacles. Rien 
donc ne lui importe plus que ses rapports avec ses semblables. Si les hommes voulaient ne 
voir en eux que des moyens réciproques de bonheur, ils pourraient occuper en paix la terre, 
leur commune habitation, et ils marcheraient ensemble avec sécurité à leur but commun. Ce 
spectacle change, s’ils se regardent comme obstacles les uns aux autres : bientôt il ne leur 
reste que le choix entré fuir ou combattre sans cesse. L’espèce humaine ne présente plus 
qu’une grande erreur de la nature. Les relations des hommes entr’eux sont donc de deux 
sortes : celles qui naissent d’un état de guerre, que la force seule établit, et celles qui nais-
sent librement d’une utilité réciproque. Les relations’ qui n’ont d’origine que la force, sont 
mauvaises et illégitimes. Deux hommes, étant également hommes, ont, à un égal degré, 
tous les droits qui découlent de la nature humaine. Ainsi, tout homme est propriétaire de sa 
personne, ou nul ne l’est. Tout homme a le droit de disposer de ses moyens, ou nul n’a ce 
droit. Les moyens individuels sont attachés par la nature aux besoins individuels. Celui qui est 
chargé des besoins, doit donc disposer librement des moyens. Ce n’est pas seulement un 
droit, c’est un devoir. Il existe, il est vrai, de grandes inégalités de moyens parmi les hommes. 
La nature fait des forts et des faibles; elle départ aux uns une intelligence qu’elle refuse aux 
autres. Il suit qu’il y aura entr’eux inégalité de travail, inégalité de produit, inégalité de con-
sommation ou de jouissance; mais il ne suit pas qu’il puisse y avoir inégalité de droits. Tous 
ayant un droit découlant de la même origine, il suit que celui qui entreprendrait sur le droit 
d’un autre, franchirait les bornes de son propre droit; il suit que le droit de chacun doit être re-
specté par chaque autre, et que ce droit et ce devoir ne peuvent pas ne pas être réciproques. 
Donc le droit du faible sur le fort est le même que celui du fort sur le faible. Lorsque le fort 
parvient à opprimer le faible, il produit effet sans produire obligation. Loin d’imposer un devoir 
nouveau au faible, il ranime en lui le devoir naturel et impérissable de repousser l’oppression. 
C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l’acte par le-
quel le fort tient le faible sous son joug, ne peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire 
l’acte par lequel le faible se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir 
toujours pressant envers lui-même. Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent 
légitimement lier les hommes entre eux, c’est-à-dire à celles qui naissent d’un engagement 
réel. Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contractants. Donc, 
point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat réciproque, volontaire et libre de 
la part des co-Associés. Puisque tout homme est chargé de vouloir pour son bien, il peut vou-
loir s’engager envers ses semblables; et il le voudra, s’il juge que c’est son avantage. Il a été 
reconnu plus haut que les hommes peuvent beaucoup pour le bonheur les uns des autres. 
Donc une société fondée sur l’utilité réciproque est véritablement sur la ligne des moyens na-
turels qui se présentent à l’homme pour le conduire à son but ; donc cette union est un avan-
tage, et non un sacrifice, et l’ordre social est comme une suite, comme un complément de 
l’ordre naturel. Ainsi, lors même que toutes les facultés sensibles de l’homme ne le porte-
raient pas d’une manière très-réelle et très-forte, quoique non encore éclaircie, à vivre en so-
ciété, la raison toute seule l’y conduirait. L’objet de l’union sociale est le bonheur des asso-
ciés. L’homme, avons-nous dit, marche constamment à ce but; et certes, il n’a pas prétendu 
en changer, lorsqu’il s’est associé avec ses semblables. Donc l’état social ne tend pas à 
dégrader, à avilir les hommes, mais au contraire à les ennoblir, à les perfectionner. Donc la so-
ciété n’affaiblit point, ne réduit pas les moyens particuliers que chaque individu apporte à l’as-
sociation pour son utilité privée ; au contraire, elle les agrandit, elle les multiplie par un plus 
grand développement des facultés morales et physiques ; elle les augmente encore par le 
concours inestimable des travaux et des secours publics: de sorte que, si le citoyen paye en-
suite une contribution à la chose publique, ce n’est qu’une sorte de restitution ; c’est la plus 
légère partie du profit et des avantages qu’il en tire. Donc l’état social n’établit pas une injuste 
inégalité de droits à côté de l’inégalité naturelle des moyens; au contraire, il protège l’égalité 
des droits contre l’influence naturelle, mais nuisible, de l’inégalité des moyens. La loi sociale 
n’est point faite pour affaiblir le faible et fortifier le fort; au contraire, elle s’occupe de mettre 
le faible à l’abri des entreprises du fort; et couvrant de son autorité tutélaire l’universalité des 
citoyens, elle garantit à tous la plénitude de leurs droits. L’état social favorise et augmente la 
liberté. Donc l’homme, entrant en société, ne fait pas le sacrifice d’une partie de sa liberté : 
même hors du lien social, nul n’avait le droit de nuire à un autre. Ce principe est vrai dans 
toutes les positions où l’on voudra supposer l’espèce humaine : le droit de nuire n’a jamais 
pu appartenir à la liberté. Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en 
assure l’usage ; il en écarte une foule d’obstacles et de dangers, auxquels elle était trop ex-
posée, sous la seule garantie d’une force privée, et il la confie à la garde toute-puissante de 
l’association entière. Ainsi puisque, dans l’état social, l’homme croît en moyens moraux et 
physiques, et qu’il se soustrait eh même temps aux inquiétudes qui en accompagnaient l’us-
age, il est vrai de dire que la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social, qu’elle 
ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature. La liberté s’exerce sur des choses com-
munes, et sur des choses propres. La propriété de sa personne est le premier des droits. De 
ce droit primitif découle la propriété des actions et celle du travail, car le travail qu’est que l’us-
age utile de ses facultés; il émane évidemment de la propriété de la personne et des actions. 
La propriété des objets extérieurs, ou la propriété réelle, n’est pareillement qu’une suite et 
comme une extension de la propriété personnelle. L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, le fruit que nous mangeons, se transforment en notre propre substance, par l’effet 
d’un travail involontaire ou volontaire de notre corps. Par des opérations analogues, quoique 
plus dépendantes de la volonté, je m’approprie un objet qui n’appartient à personne, et dont 
j’ai besoin, par un travail qui le modifie, qui le prépare à mon usage. Mon travail était à moi ; 
il l’est encore : l’objet sur lequel je l’ai fixé, que j’en ai investi, était à moi comme à tout le 
monde; il était même à moi plus qu’aux autres, puisque j’avais sur lui, de plus que les autres, 
le droit de premier occupant. Ces conditions pie suffisent pour faire de cet objet ma propriété 
exclusive/ L’état social y ajoute encore, par la force d’une convention générale, une sorte de 
consécration légale ; et Ton a besoin de supposer ce dernier acte, pour pouvoir donner au mot 
propriété toute l’étendue du sens que nous sommes accoutumés à y attacher dans nos so-
ciétés policées. Les propriétés territoriale s sont la partie la plus importante de la propriété 
réelle. Dans leur état actuel, elles tiennent moins au besoin personnel qu’au besoin social; 
leur théorie est différente : ce n’est pas ici le lieu de la présenter- Étendue de la liberté, — Ses 
limites. Celui-là est libre, qui a l’assurance de n’être point inquiété dans l’exercice de sa pro-
priété personnelle, et dans l’usage de sa propriété réelle. Ainsi tout citoyen a le droit de 
rester, d’aller, de penser, de parler, d’écrire, d’imprimer, de publier, de travailler, de pro-
duire, de garder, de transporter, d’échanger et de consommer, etc. Les limites de la lib-
erté individuelle ne sont placées qu’au point où elle commencerait à nuire à la liberté d’aut-
rui. C’est à la loi à reconnaître ces limites et à les marquer. Hors de la loi, tout est libre pour 
tous : car l’union sociale n’a pas seulement pour objet ]a liberté d’un ou de plusieurs indivi-
dus, mais la liberté de tous. Une société dans laquelle un homme serait plus ou moins libre 
qu’un autre, serait, à coup sûr, fort mal ordonnée ; elle cesserait d’être libre; ifr faudrait la re-
constituer. Rapports des engagements avec la liberté. Il semble au premier aspect que celui 
qui contracte un engagement, perd une partie de sa liberté. Il est plus exact de dire qu’au mo-
ment où il contracte, loin d’être gêné dans sa liberté, il l’exerce ainsi qu’il lui convient; car tout 
engagement est un échange où chacun aime mieux ce qu’il reçoit que ce qu’il donne. Tant 
que dure l’engagement, sans doute il doit en remplir les obligations : la chose engagée n’est 
plus à lui; et la liberté, avons-nous dit, ne s’étend jamais jusqu’à nuire à autrui. Lorsqu’un 
changement de rapports a déplacé les limites dans lesquelles la liberté pouvait s’exercer, la 
liberté n’en est pas moins entière, si la nouvelle position n’est que le résultat du choix que l’on 
a fait. Garantie de la liberté. Vainement déclarerait-on que la liberté est le droit inaliénable de 
tout citoyen ; vainement la loi prononcerait-elle des peines contre les in Tracteurs, s’il n’ex-
istait, pour maintenir le droit et pour faire exécuter la loi, une force capable de garantir l’un et 
l’autre. La garantie de la liberté ne sera bonne que quand elle sera suffisante, et elle ne sera 
suffisante que quand les coups .qu’on peut lui porter, seront impuissants contre la force des-
tinée à la défendre. Nul droit n’est complètement assuré, s’il n’est protégé par une force rel-
ativement irrésistible. La liberté individuelle a, dans une grande société, trois sortes d’enne-
mis à craindre. Les moins dangereux sont les citoyens male-voles. Pour les réprimer, il suffit 
d’une autorité ordinaire. Si justice n’est pas toujours bien faite en ce genre, ce n’est pas faute 
d’une force coercitive relativement suffisante ; c’est plutôt parce que la législation est mau-
vaise et le pouvoir judiciaire mal constitué. Il sera remédié à ce double inconvénient. La lib-
erté individuelle a beaucoup plus à redouter des entreprises des officiers chargés d’exercer 
quelques-unes des parties du pouvoir public. De simples mandataires isolés, des corps enti-
ers, le gouvernement lui-même en totalité, peuvent cesser de respecter les droits du citoyen. 
Une longue expérience prouve que les nations ne se sont pas assez précautionnées contre 
cette sorte de danger. Quel spectacle que celui d’un mandataire qui tourne contre ses conci-
toyens les armes ou le pouvoir qu’il a reçus pour les défendre, et qui, criminel envers lui-
même, envers la patrie, ose changer en instrument d’oppression les moyens qui lui ont été 
confiés pour la protection commune ! Une bonne constitution de tous les pouvoirs publics 
est la seule garantie qui puisse préserver les nations et les citoyens de ce malheur extrême. 
La liberté enfin peut être attaquée par un ennemi étranger. De là le besoin d’une armée. Il est 
évident qu’elle est étrangère à l’ordre intérieur, qu’elle n’est créée que dans l’ordre des rela-
tions extérieures. S’il était possible, en effet, qu’un peuple restât isolé sur la terre, ou s’il de-
venait impossible aux autres peuples de l’ai taquer, n’est-il pas certain qu’il n’aurait nullement 
besoin d’armée ? La paix et la tranquillité intérieures exigent, à la vérité, une force coercitive, 
mais d’une nature absolument différente. Or, si l’ordre intérieur, si l’établissement d’une 
force coercitive légale peuvent se passer d’armée, il est d’une extrême importance que là où 
est une armée, Tordre intérieur en soit tellement indépendant, que jamais il n’y ait aucune es-
pèce de relation entre l’un et l’autre. Il est donc incontestable que le soldat ne doit jamais être 
employé contre le citoyen, et que l’ordre intérieur ae l’Etat doit être tellement établi, que, 
dans aucun cas, dans aucune circonstance possible^ on n’ait besoin de recourir au pouvoir 
militaire, si ce n’est contre l’ennemi étranger. Autres avantages de l’état social. Les avantag-
es qu’on peut retirer de l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de 
la liberté individuelle; les citoyens ont droit encore à tous les bienfait?, de l’association. Ces 
bienfaits se multiplieront à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, 
l’expérience et les réflexions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les 
biens possibles de l’état de société, est le premier et le plus important des arts. Une associ-
ation constitution de son gouvernement et du pouvoir combinée pour le plus grand bien de 
tous, sera chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au le chef-d’œuvre de l’intelligence et 
de la vertu. Personne n’ignore que les membres de la société retirent les plus grands avan-
tages des propriétés publiques, des travaux publics. On sait que ceux des citoyens qu’un mal-
heureux sort condamne à l’impuissance de pourvoir à leurs besoins, ont de justes droits aux 
secours de changer, leurs concitoyens, etc. On sait que rien n’est plus propre à perfectionner 
l’espèce humaine, au moral et au physique, qu’un bon système d’éducation et d’instruction 
publique.  On sait qu’une nation forme avec les autres les autres peuples, des relations d’in-
térêts qui méritent de sa part une surveillance active, etc. Mais ce n’est pas dans la déclara-
tion des droits qu’on doit trouver la liste de tous les biens qu’une bonne constitution peut pro-
curer aux peuples. Il suffit ici de dire que les citoyens en commun ont droit à tout ce que l’État 
peut faire en leur faveur. Les fins de là société étant ainsi rappelées, il est clair que les moy-
ens publics doivent s’y proportionner, qu’ils doivent s’augmenter avec la fortune et la 
prospérité nationales.  L’ensemble de ces moyens, composé de personnes et de choses, doit 
s’appeler l’établissement public, afin de rappeler davantage son origine et de sa destination. 
L’établissement public est une sorte de corps politique qui, ayant, comme le corps de 
l’homme, des besoins et des moyens, doit être organisé à-peu-près de la même manière. Il 
faut le douer de la faculté de vouloir et de celle d’agir. Le pouvoir législatif représente la 
première, et le pouvoir exécutif représente la seconde de ces deux facultés. Le gouverne-
ment se confond souvent avec l’action ou l’exercice de ces deux pouvoirs; mais ce mot est 
plus particulièrement consacré à désigner le pouvoir exécutif ou son action. Rien n’est plus 
commun que d’entendre dire : On doit gouverner suivant la loi ; ce qui prouve que le pouvoir 
de faire la loi est distinct du gouvernement proprement dit. Le pouvoir actif se subdivise en 
plusieurs branches. C’est à la constitution à suivre cette analyse.  La constitution embrasse à 
la fois la formation et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur corre-
spondance nécessaire, et leur indépendance réciproque.  Enfin, les précautions politiques 
dont il est sage enfants, les étrangers, de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent 
jamais se rendre dangereux.  Tel est le vrai sens du mot constitution; il est relatif à l’ensem-
ble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point la Nation que l’on constitue, c’est 
son établissement politique. La Nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous 
soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leurs com-
munications et dans leurs engagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, for-
ment, sous ce seul rapport, un corps politique de création sociale. Or tout corps a be-
soin d’être organisé, limité, etc. et par conséquent d’être constitué.  Ainsi, pour le répéter 
encore une fois, la constitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution de son 
gouvernement, et du pouvoir chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. 
Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituant.  Les pouvoirs compris dans 
l’établissement public sont tous soumis à des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont 
point les maîtres de changer. Comme ils n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peu-
vent pas non plus changer leur constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la constitution 
les uns des autres! Le pouvoir constituant peut tout en ce genre. Il n’est point soumis 
d’avance à une constitution donnée. La Nation qui exercice alors le plus grand, le plus impor-
tant de ses pouvoirs, doit être dans cette fonction, libre de toute contrainte, et de toute 
forme, autre que celle qu’il lui plaît d’adopter. Mais il n’est pas nécessaire que les membres 
de la société exercent individuellement le pouvoir constituant; ils peuvent donner leur confi-
ance à des représentants qui ne s’assembleront que pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-
mêmes aucun des pouvoirs constitués. Au surplus, c’est au premier chapitre du projet de 
constitution qu’il appartient d’éclairer sur les moyens de former et de réformer toutes les par-
ties d’une constitution. Nous n avons exposé jusqu’à présent que les droits naturels et civils 
des citoyens. Il nous reste à reconnaître les droits politiques. La différence entre ces deux 
sortes de droits consiste en ce que les droits naturels et civils sont ceux pour le maintien et 
le développement  desquels la société se formée ; et les droits politiques, ceux par lesquels 
la société se forme. Il vaut mieux, pour la clarté du langage, appeler les premiers, droits pas-
sifs, et les seconds, droits actifs.  Tous les habitants d’un pays doivent y jouir des droits de ci-
toyen passif : tous ont droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, 
etc., mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs pub-
lics, tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants, 
les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir l’établissement public, ne 
doivent point influer activement sur la chose publique.  Tous peuvent jouir des avantages de 
la société ; mais ceux-là seuls qui contribuent à l’établissement public, sont comme les vrais 
actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs, les 
véritables membres de l’association. L’égalité des droits politiques est un principe fondamen-
tal. Elle est sacrée, comme celle des droits civils. De l’inégalité des droits politiques sorti-
raient bientôt les privilèges. Le privilège est, ou dispense d’une charge commune, ou octroi 
exclusif d’un bien commun. Tout privilège est donc injuste, odieux et contradictoire au vrai but 
de la société. La loi étant un instrument commun, ouvrage d’une volonté commune, ne peut-
avoir pour objet que l’intérêt commun. Une société ne peut avoir qu’un intérêt général. Il se-
rait impossible d’établir l’ordre, si l’on prétendait marcher à plusieurs intérêts opposés. L’or-
dre social suppose nécessairement unité de but, et concert de moyens. Une association 
politique est l’ouvrage de la volonté unanime des associés. Son établissement public est le 
résultat de la volonté de la pluralité des associés. On sent bien que l’unanimité étant une 
chose très-difficile à obtenir dans une collection d’hommes tant soit peu nombreuse, elle 
devient impossible dans une société de plusieurs millions d’individus. L’union sociale a ses 
fins ; il faut donc prendre les moyens possibles d’y arriver; il faut donc se contenter de la plu-
ralité. Mais il est bon d’observer qu’alors même il y a une sorte d’unanimité médiate ; car, 
ceux qui unanimement ont voulu se réunir pour jouir des avantages de la société, ont voulu 
unanimement tous les moyens nécessaires pour se procurer ces avantages. Le choix seul 
des moyens est livré à la pluralité ; et tous ceux qui ont leur voeu à prononcer, conviennent 
d’avance de s’en rapporter toujours à cette pluralité. De là deux rapports sous lesquels la plu-
ralité se substitue, avec raison, aux droits de l’unanimité. Là volonté générale est donc 
formée par la volonté de la pluralité. Tous les pouvoirs publics, sans distinction, sont une 
émanation de la volonté générale; tous viennent du peuple, c’est-à-dire de la nation. Ces deux 
termes doivent être synonymes. Toute fonction publique est, non une propriété, mais une 
commission. Le mandataire public, quelque soit son poste, n’exerce donc pas un pouvoir qui 
lui appartienne en propre, c’est le pouvoir de tous ; il lui a été seulement confié; ii ne pouvait 
pas être aliéné, car la volonté est inaliénable, les peuples sont inaliénables; le droit de pens-
er, de vouloir et d’agir pour soi est inaliénable; on peut seulement en commettre l’exercice à 
ceux qui ont notre confiance ; et cette confiance a pour caractère essentiel d’être libre. C’est 
donc une grande erreur de croire qu’une fonction publique ne puisse jamais devenir la pro-
priété d’un homme; c’est une grande erreur de prendre l’exercice d’un pouvoir public pour un 
droit, c’est un devoir. Les officiers delà nation n’ont au-dessus des autres citoyens que des 
devoirs de plus; et qu’on ne s’y trompe pas, nous sommes loin, en prononçant cette vérité, 
de vouloir déprécier Je caractère d’homme public. C’est l’idée d’un grand devoir à remplir, et 
par conséquent d’une grande utilité pour les autres, qui fait naître et justifie les égards et le 
respect que nous portons aux hommes en place. Aucun de ces sentiments ne s’élèverait 
dans des âmes libres, à l’aspect de ceux qui ne se distingueraient que par des droits, c’est-à-
dire qui ne réveilleraient en nous que l’idée de leur intérêt particulier. Ici peut se terminer l’ex-
position raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, que nous avons voulu offrir à la na-
tion française, et que nous nous proposons à nous-mêmes, pour nous servir de guide dans 
l’ouvrage de la constitution auquel nous allons nous livrer. Mais, afin que ces droits éternels 
soient connus de tous ceux à qui ils appartiennent, et qu’ils puissent être plus aisément re-
tenus, nous en présentons à toutes les classes de citoyens, la partie la plus essentielle en 
résultats faciles à saisir, dans la forme suivante :  Art. 1er. Toute société ne peut être que l’ou-
vrage libre d’une convention entre tous les associés. Art 2. L’objet d’une société politique ne 
peut être que le plus grand bien de tous. Art. 3. Tout homme est seul propriétaire de sa per-
sonne; et cette propriété est inaliénable. Art. 4. Tout homme est libre dans l’exercice de ses 
facultés personnelles, à la seule condition de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 5. Ainsi, 
personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a le droit 
de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne doit 
être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de 
faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner at-
teinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, 
sans avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent 
être sacrées pour tous les intermédiaires qui oe trouvent entre celui qui écrit, et celui à 
qui il écrit. Art. 6. Tout citoyen est pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses 
capitaux, ainsi qu’il le juge bon et utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il 
peut fabriquer et produire ce qui lui plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à 
son gré toute espèce de marchandises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces divers-
es occupations, nui particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à 
toute autre. Art.7 .Tout homme est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de 
sortir, et même de sortir du royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 8. 
Enfin, tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa 
dépense ainsi qu’il le juge à propos. Art. 9. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens 
doivent reposer sur une garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 10. Ainsi, la loi 
doit avoir à ses ordres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entre-
prendraient d’attaquer les droits de quelque autre. Art. il. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de 
faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pou-
voir public, doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 12. Ainsi, 
l’ordre intérieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait 
jamais besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 13. Le pouvoir mili-
taire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. 
Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que 
contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est 
obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt 
commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des 
privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 16. Si les hommes 
ne sont pas égaux en moyens, c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas 
qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les 
protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de 
droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même ga-
rantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit 
punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir 
à l’instant. 11 se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, 
saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 
21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui 
l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coup-
ables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été sur-
pris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la jus-
tice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux 
avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans 
l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La 
loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être 
l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps court, médiatement ou immédi-
atement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux 
qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. 
Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représentants de 
la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’in-
térêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours ac-
tifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détri-
ment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de 
celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, 
dans tous les I genres de pouvoir, sont responsables de leurs prévarications et de leur con-
duite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. 
Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 




21_38 le second projet de declaration de Sieyès. Les représentants de la nation française, 
réunis en Assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale 
de régénérer la constitution de l’État, et que la nécessité des circonstances leur impose le de-
voir d’achever promptement ce grand ouvrage. En conséquence, ils vont exercer le pouvoir 
constituant;  Et pourtant, comme la représentation Nationale actuelle n’est pas été formée 
par la généralité des Citoyens, avec cette égalité et cette parfaite liberté qu’exige une telle na-
ture de pouvoir, l’Assemblée Nationale déclare que la constitution qu’elle va donner à la 
France, sera incessamment revue par un nouveau pouvoir constituant, délégué pour cet 
unique objet, d’une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société. 
Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les fonctions du pouvoir 
constituant, considèrent d’abord, que toute union sociale et par conséquent toute constitu-
tion, par l’exposition motivée de ces droits ; et par cette marche régulière, ils veulent se 
présenter à eux-mêmes comme l’objet ou le but qu’ils doivent constamment se proposer et 
s’efforcer d’atteindre. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et consacre, par une 
promulgation positive et solennelle, les droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’il suit : Art. 
1er. L’homme reçoit de la nature des besoins impérieux, avec des moyens suffisants pour y 
satisfaire.  Art. 2. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être. Les secours qu’il a 
reçu de ses parents, ceux qu’il reçoit ou qu’il espère de ses semblables, lui font sentir que de 
tous les moyens de bien-être, l’état de société est le plus puissant. Art 3. L’objet d’une asso-
ciation politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 4. Toute société ne peut être 
que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art. 5. Tout homme est seul pro-
priétaire de sa personne. Il peut engager ses services, son temps, mais il ne peut pas se ven-
dre lui-même. Cette première propriété est inaliénable. Art. 6. Tout homme doit être libre dans 
l’exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui. 
Art. 7. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a 
le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne 
doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de 
faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte 
aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut 
les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à ne 
craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les 
intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 8. Tout citoyen est 
pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et 
utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui 
plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchan-
dises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle 
association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut 
marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à toute autre. Art. 9. Tout homme 
est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du 
royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 10. Enfin, tout homme est le 
maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à 
propos. Art. 11. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sur une ga-
rantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une 
force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les 
droits de quelque autre. Art. 13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, 
tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être 
dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 14. Ainsi, l’ordre intérieur doit être 
tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de 
requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 15. Le pouvoir militaire n’est créé, 
n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne 
doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi ex-
térieur. Art. 16. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une au-
tre autorité que celle de la loi. Art. 17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut 
donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent 
être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 18. Comme tout Citoyen a un droit égal 
à défendre sa vie, son honneur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être accordé à 
l’un exclusivement à l’autre. Art. 19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est 
à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux 
en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinc-
tion. Art. 20. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, 
qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 21. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les 
coupables. Art. 22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas 
prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 23. Tout ordre arbitraire ou illégal est 
nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui 
le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 
24. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la vio-
lence par la violence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 
11 se rend coupable par la résistance. Art. 25. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, 
tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 26. Tout citoyen a droit aux avantages com-
muns qui peuvent naître de l’état de société. Art. 27. Tout citoyen qui est dans l’impuissance 
de pourvoir à ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la Société, 
en se soumettant à ses ordres. Art. 28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté 
générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis 
pour un temps court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la 
chose public intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et claire-
ment déterminées par la constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, 
et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir 
plus d’influence qu’un autre sur la formation de la Loi. Art. 31. La constitution des pouvoirs 
publics doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne 
puissent jamais s’en écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 32. Une fonction public ne 
peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un 
devoir. Art. 33. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de 
leurs responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite.  Art. 34. Nulle 
charge municipale ou autre ne peut être imposée à un Citoyen qu’avec son consentement, 
ou celui de ses Représentants. Art. 35. Pareillement, nul ne doit payer de contribution nation-
ale, que celle qui a été librement votée par les Représentants de la Nation. Art. 36. Il ne doit 
être voté de contribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics.  Art. 37. Le nom-
bre des places doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est absurde surtout qu’il 
y ait dans État des places sans fonction. Art. 38. Nul Citoyen ne doit être exclus d’aucune 
place, pour raison de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps appelé défaut de nais-
sance. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 39. De ce 
que tout service actuel doit avoir, et a son salaire, il suit, que les pensions sur le trésor pub-
lic, ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de secours de charité. 
Art. 40. Les récompenses pécuniaires supposent des services éminents ou très longs, ren-
dus à la chose publique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui 
n’ont d’ailleurs point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles 
ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de 
pourvoir à leurs besoins, et il faut entendre, par ce mot, les besoins naturelles et des besoins 
de vanité ; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver quelquefois 
même, d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’État. Il faut 
encore que les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifiait. 
Art. 42. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 
de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité </
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21_38 le second projet de declaration de Sieyès. Les représentants de la nation française, 
réunis en Assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale 
de régénérer la constitution de l’État, et que la nécessité des circonstances leur impose le de-
voir d’achever promptement ce grand ouvrage. En conséquence, ils vont exercer le pouvoir 
constituant;  Et pourtant, comme la représentation Nationale actuelle n’est pas été formée 
par la généralité des Citoyens, avec cette égalité et cette parfaite liberté qu’exige une telle na-
ture de pouvoir, l’Assemblée Nationale déclare que la constitution qu’elle va donner à la 
France, sera incessamment revue par un nouveau pouvoir constituant, délégué pour cet 
unique objet, d’une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société. 
Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les fonctions du pouvoir 
constituant, considèrent d’abord, que toute union sociale et par conséquent toute constitu-
tion, par l’exposition motivée de ces droits ; et par cette marche régulière, ils veulent se 
présenter à eux-mêmes comme l’objet ou le but qu’ils doivent constamment se proposer et 
s’efforcer d’atteindre. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et consacre, par une 
promulgation positive et solennelle, les droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’il suit : Art. 
1er. L’homme reçoit de la nature des besoins impérieux, avec des moyens suffisants pour y 
satisfaire.  Art. 2. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être. Les secours qu’il a 
reçu de ses parents, ceux qu’il reçoit ou qu’il espère de ses semblables, lui font sentir que de 
tous les moyens de bien-être, l’état de société est le plus puissant. Art 3. L’objet d’une asso-
ciation politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 4. Toute société ne peut être 
que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art. 5. Tout homme est seul pro-
priétaire de sa personne. Il peut engager ses services, son temps, mais il ne peut pas se ven-
dre lui-même. Cette première propriété est inaliénable. Art. 6. Tout homme doit être libre dans 
l’exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui. 
Art. 7. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a 
le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne 
doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de 
faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte 
aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut 
les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à ne 
craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les 
intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 8. Tout citoyen est 
pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et 
utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui 
plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchan-
dises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle 
association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut 
marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à toute autre. Art. 9. Tout homme 
est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du 
royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 10. Enfin, tout homme est le 
maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à 
propos. Art. 11. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sur une ga-
rantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 12. Ainsi, la loi doit avoir à ses ordres une 
force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’attaquer les 
droits de quelque autre. Art. 13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, 
tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être 
dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 14. Ainsi, l’ordre intérieur doit être 
tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais besoin de 
requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 15. Le pouvoir militaire n’est créé, 
n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne 
doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que contre l’ennemi ex-
térieur. Art. 16. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une au-
tre autorité que celle de la loi. Art. 17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut 
donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent 
être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 18. Comme tout Citoyen a un droit égal 
à défendre sa vie, son honneur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être accordé à 
l’un exclusivement à l’autre. Art. 19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est 
à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux 
en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinc-
tion. Art. 20. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, 
qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 21. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les 
coupables. Art. 22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas 
prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 23. Tout ordre arbitraire ou illégal est 
nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui 
le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 
24. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la vio-
lence par la violence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 
11 se rend coupable par la résistance. Art. 25. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, 
tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 26. Tout citoyen a droit aux avantages com-
muns qui peuvent naître de l’état de société. Art. 27. Tout citoyen qui est dans l’impuissance 
de pourvoir à ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la Société, 
en se soumettant à ses ordres. Art. 28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté 
générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants 
choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui 
ont à la chose public intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positive-
ment et clairement déterminées par la constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics vi-
ennent du peuple, et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas 
prétendre à avoir plus d’influence qu’un autre sur la formation de la Loi. Art. 31. La constitu-
tion des pouvoirs publics doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur 
destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 32. Une 
fonction public ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas 
un droit, mais un devoir. Art. 33. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont 
responsables de leurs responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
Art. 34. Nulle charge municipale ou autre ne peut être imposée à un Citoyen qu’avec son con-
sentement, ou celui de ses Représentants. Art. 35. Pareillement, nul ne doit payer de contri-
bution nationale, que celle qui a été librement votée par les Représentants de la Nation. Art. 
36. Il ne doit être voté de contribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics. 
Art. 37. Le nombre des places doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est ab-
surde surtout qu’il y ait dans État des places sans fonction. Art. 38. Nul Citoyen ne doit être 
exclus d’aucune place, pour raison de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps ap-
pelé défaut de naissance. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capa-
bles. Art. 39. De ce que tout service actuel doit avoir, et a son salaire, il suit, que les pensions 
sur le trésor public, ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de se-
cours de charité. Art. 40. Les récompenses pécuniaires supposent des services éminents ou 
très longs, rendus à la chose publique par des hommes qui ne peuvent plus être employés 
utilement, et qui n’ont d’ailleurs point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est 
évident qu’elles ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuis-
sance réelle de pourvoir à leurs besoins, et il faut entendre, par ce mot, les besoins naturelles 
et des besoins de vanité ; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priv-
er quelquefois même, d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire 
de l’État. Il faut encore que les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait. Art. 42. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. 
Il est même bon de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en 
soit la nécessité </text> 
21_38 le second projet de declaration de Sieyès. Les représentants de la nation française, 
réunis en Assemblée nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la charge spéciale 
de régénérer la constitution de l’État, et que la nécessité des circonstances leur impose le de-
voir d’achever promptement ce grand ouvrage. En conséquence, ils vont exercer le pouvoir 
constituant;  Et pourtant, comme la représentation Nationale actuelle n’est pas été formée 
par la généralité des Citoyens, avec cette égalité et cette parfaite liberté qu’exige une telle na-
ture de pouvoir, l’Assemblée Nationale déclare que la constitution qu’elle va donner à la 
France, sera incessamment revue par un nouveau pouvoir constituant, délégué pour cet 
unique objet, d’une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société. 
Les représentants de la nation française, exerçant dès ce moment les fonctions du pouvoir 
constituant, considèrent d’abord, que toute union sociale et par conséquent toute constitu-
tion, par l’exposition motivée de ces droits ; et par cette marche régulière, ils veulent se 
présenter à eux-mêmes comme l’objet ou le but qu’ils doivent constamment se proposer et 
s’efforcer d’atteindre. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et consacre, par une 
promulgation positive et solennelle, les droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’il suit : Art. 
1er. L’homme reçoit de la nature des besoins impérieux, avec des moyens suffisants pour y 
satisfaire.  Art. 2. Il éprouve dans tous les instants le désir du bien-être. Les secours qu’il a 
reçu de ses parents, ceux qu’il reçoit ou qu’il espère de ses semblables, lui font sentir que de 
tous les moyens de bien-être, l’état de société est le plus puissant. Art 3. L’objet d’une asso-
ciation politique ne peut être que le plus grand bien de tous. Art. 4. Toute société ne peut être 
que l’ouvrage libre d’une convention entre tous les associés. Art. 5. Tout homme est seul pro-
priétaire de sa personne. Il peut engager ses services, son temps, mais il ne peut pas se ven-
dre lui-même. Cette première propriété est inaliénable. Art. 6. Tout homme doit être libre dans 
l’exercice de ses facultés personnelles, pourvu qu’il s’abstienne de nuire aux droits d’autrui. 
Art. 7. Ainsi, personne n’est responsable de sa pensée, ni de ses sentiments; tout homme a 
le droit de parler ou de se taire; nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments, ne 
doit être interdite à personne; et en particulier, chacun est libre d’écrire, d’imprimer ou de 
faire imprimer ce que bon lui semble, toujours à la seule condition de ne pas donner atteinte 
aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut 
les faire circuler librement tant par la poste, que par toute autre voie, sans avoir jamais à ne 
craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être sacrées pour tous les 
intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit. Art. 8. Tout citoyen est 
pareillement libre d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le juge bon et 
utile à lui môme. Nul genre de travail ne lui est interdit. Il peut fabriquer et produire ce qui lui 
plaît, et comme il lui plaît; il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchan-
dises, et les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nui particulier, nulle 
association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de l’empêcher. La loi seule peut 
marquer les bornes qu’il faut donner à celte liberté comme à toute autre. Art. 9. Tout homme 
est pareillement le maître d’aller ou de rester, d’entrer ou de sortir, et même de sortir du 
royaume, et d’y rentrer quand et comme bon lui semble. Art. 10. Enfin, tout homme est le 
maître de disposer de son bien, de sa propriété, et de régler sa dépense ainsi qu’il le juge à 
propos. Art. 11. La liberté, la propriété et la sécurité des citoyens doivent reposer sur une 
garantie sociale supérieure à toutes les atteintes. Art. 12. Ainsi, la loi doit avoir à ses or-
dres une force capable de réprimer ceux des simples citoyens qui entreprendraient d’at-
taquer les droits de quelque autre. Art. 13. Ainsi, tous ceux qui sont chargés de faire exécut-
er les lois, tous ceux qui exercent quelque autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, 
doivent être dans l’impuissance d’attenter à la liberté des citoyens. Art. 14. Ainsi, l’ordre in-
térieur doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qu’on n’ait jamais 
besoin de requérir le secours dangereux du pouvoir militaire. Art. 15. Le pouvoir militaire n’est 
créé, n’existe, et ne doit agir que dans Tordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le sol-
dat ne doit jamais être employé contre le citoyen. Il ne peut être commandé que contre l’en-
nemi extérieur. Art. 16. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir 
à une autre autorité que celle de la loi. Art. 17. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle 
ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils 
doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l’origine. Art. 18. Comme tout Citoyen a un 
droit égal à défendre sa vie, son honneur, et sa propriété, nul moyen de défense ne doit être 
accordé à l’un exclusivement à l’autre. Art. 19. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, 
c’est à dire en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux 
en droits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction. 
Art. 20. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un au-
tre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité. 
Art. 21. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables. 
Art. 22. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et 
dans les formes déterminées par la loi. Art. 23. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou 
ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui 
l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 24. Les citoyens 
contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la vio-
lence. Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’instant. 11 se rend 
coupable par la résistance. Art. 25. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant pour 
sa personne que pour sa chose. Art. 26. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui peu-
vent naître de l’état de société. Art. 27. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à 
ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit aux secours de la Société, en se soumet-
tant à ses ordres. Art. 28. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un 
grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un temps 
court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose public intérêt 
avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées 
par la constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet 
que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d’influence 
qu’un autre sur la formation de la Loi. Art. 31. La constitution des pouvoirs publics doit être 
telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais 
s’en écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 32. Une fonction public ne peut jamais deve-
nir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 33. 
Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leurs responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite.  Art. 34. Nulle charge municipale 
ou autre ne peut être imposée à un Citoyen qu’avec son consentement, ou celui de ses 
Représentants. Art. 35. Pareillement, nul ne doit payer de contribution nationale, que celle qui 
a été librement votée par les Représentants de la Nation. Art. 36. Il ne doit être voté de con-
tribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics.  Art. 37. Le nombre des places 
doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est absurde surtout qu’il y ait dans État 
des places sans fonction. Art. 38. Nul Citoyen ne doit être exclus d’aucune place, pour raison 
de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps appelé défaut de naissance. Il faut, pour 
toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 39. De ce que tout service ac-
tuel doit avoir, et a son salaire, il suit, que les pensions sur le trésor public, ne peuvent être 
sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de secours de charité. Art. 40. Les récom-
penses pécuniaires supposent des services éminents ou très longs, rendus à la chose pub-
lique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui n’ont d’ailleurs 
point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles ne doivent être 
répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs 
besoins, et il faut entendre, par ce mot, les besoins naturelles et des besoins de vanité ; car 
il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver quelquefois même, d’une 
partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’État. Il faut encore que 
les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifiait. Art. 42. 
Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon de 
déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité </
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le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. 
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ants choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui 
ont à la chose public intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement 
et clairement déterminées par la constitution. Art. 29. Tous les pouvoirs publics viennent du 
peuple, et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 30. Un citoyen ne doit pas prétendre 
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ale, que celle qui a été librement votée par les Représentants de la Nation. Art. 36. Il ne doit 
être voté de contribution, ou imposé de charge, que pour les besoins publics.  Art. 37. Le nom-
bre des places doit donc être rigoureusement borné au nécessaire. Il est absurde surtout qu’il 
y ait dans État des places sans fonction. Art. 38. Nul Citoyen ne doit être exclus d’aucune 
place, pour raison de ce qu’un stupide et insolent préjugé a longtemps appelé défaut de nais-
sance. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 39. De ce 
que tout service actuel doit avoir, et a son salaire, il suit, que les pensions sur le trésor pub-
lic, ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien à titre de secours de charité. 
Art. 40. Les récompenses pécuniaires supposent des services éminents ou très longs, ren-
dus à la chose publique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui 
n’ont d’ailleurs point de fortune. Art. 41. Quant aux charités publiques, il est évident qu’elles 
ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de 
pourvoir à leurs besoins, et il faut entendre, par ce mot, les besoins naturelles et des besoins 
de vanité ; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver quelquefois 
même, d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de l’État. Il faut 
encore que les secours de charité cessent, au moment où finit l’impuissance qui les justifiait. 
Art. 42. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. Il est même bon 
de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité </
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22_35 le projet de declaration personnel de mounier. Projet de déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, présenté au comité de constitution, par M. Mounier. Nous, les 
représentants de la nation française, convoqués par le Roi, réunis en Assemblée nationale en 
vertu des pouvoirs qui nous ont été confiés par les citoyens de toutes les classes, chargés 
par eux spécialement de fixer la constitution de la France, et d’assurer la félicité publique, dé-
clarons et établissons, par l’autorité de nos commettants, comme constitution de l’Empire 
français, les maximes et règles fondamentales et la forme de gouvernement telles qu’elles 
seront ci-après exprimées. Art. 1. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales doivent donc être fondées sur l’utilité commune. Art. 2. Tout 
gouvernement doit avoir pour but la félicité générale. Il existe pour l’intérêt de ceux qui sont 
gouvernés, et non de ceux qui gouvernent. Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside 
dans la nation : nul corps, nul individu ne peut avoir d’autorité qui n’en émane expressément. 
Art. 4. Le gouvernement doit protéger les droits et prescrire les devoirs. Il ne doit mettre au 
libre exercice des facultés humaines d’autres limites que celles qui sont évidemment néces-
saires pour le bonheur public. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appartien-
nent à tous les hommes, tels que la liberté, la propriété, la sûreté, le soin de son honneur et 
de sa vie, la libre communication de ses pensées, la résistance à l’oppression. Art. 5. C’est 
par des lois claires, précises et uniformes, que les droits doivent être protégés, les devoirs 
tracés, et les actions nuisibles punies. Art. 6. Les lois ne peuvent être établies sans le con-
sentement des citoyens ou de leurs représentants librement élus; et c’est dans ce bens que 
la loi doit être l’expression de la volonté générale. Art. 7. La liberté consiste à pouvoir faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui : ce qui n’est pas défendu parla loi ne peut être empêché, et nul ne 
peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 8. Jamais la loi ne peut être invoquée 
pour des faits antérieurs à sa publication ; et si elle était rendue pour déterminer le jugement 
de ces faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique. Art. 9. Pour prévenir le despot-
isme et assurer l’empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être dis-
tincts, et ne peuvent être réunis. Art .10. Tous les individus doivent pouvoir recourir aux lois, 
et y trouver de prompts secours, pour tous les torts et injures qu’ils auraient soufferts dans 
leurs biens, dans leur personne ou dans leur honneur, ou pour les obstacles qu’ils éprouve-
raient dans l’exercice de leur liberté. Art. 11. Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en ver-
tu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 12. Les 
peines ne doivent point être arbitraires ; mais déterminées par les lois, elles doivent être ab-
solument semblables pour tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur personne. ‘’• 
Art. 13. Chaque membre de la société, ayant droit à la protection de l’Etat, doit concourir à sa 
prospérité, et contribuer aux frais nécessaires dans la proportion de ses facultés et de ses bi-
ens, sans que nul puisse prétendre aucune faveur ou exemption, quel que soit son rang ou 
son emploi. Art. 14. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pour-
vu qu’il se conforme aux lois, et ne trouble pas le culte public. Art. 15. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir et assurer la puni-
tion de ceux qui pourraient en abuser pour nuire aux droits d’autrui. Art. 16. La force militaire, 
destinée à la défense de l’Etat, ne peut être employée au maintien de la tranquillité publique 
que sous les ordres de l’autorité civile. </text>  
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23_36 le projet de declaration de Target. Art. 1er. Les gouvernements ne sont institués que 
pour le bonheur des hommes ; bonheur qui, appliquée à tous, n’exprime que le plein et li-
bre exercice des droits naturels. Art. 2. L’assurance des droits de l’homme étant la lin, et le 
gouvernement n’étant que le moyen, il suit que le pouvoir de gouverner n’est point étab-
li pour ceux qui gouvernent, et ne peut être pour eux une propriété; mot applicable seule-
ment aux droits qui sont propres à chaque homme, et dont il use pour lui-même. Art. 3. La 
vie de l’homme, son corps, sa liberté, son honneur, et les choses dont il doit disposer exclu-
sivement, composent toutes ses propriétés et tous ses droits. Art. 4. Tout homme doit trou-
ver la garantie de ces mêmes droits dans le gouvernement, quelle que soit sa forme. Art. 5. 
Le corps politique doit à chaque homme l’assurance contre les attentats qui menacent sa vie, 
et contre les violences qui menacent sa personne. Art. 6. Le corps politique doit à chaque 
homme des moyens de subsistance, soit par la propriété, soit par le travail, soit par les se-
cours de ses semblables. Art. 7. Tout homme est libre de penser, parler, écrire, publier ses 
pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter le territoire de l’Etat, user de la fortune et de 
son industrie, comme il le juge à propos, sous l’unique condition de ne nuire à personne. Art. 
8. Il y a des actions permises, qui ne sont pas honnêtes dans l’ordre moral ; mais dans l’or-
dre civil et politique, tout ce qui n’est pas défendu est permis. Art. 9. Rien ne peut être défen-
du par un homme, mais seulement par la loi. Art. 10. La loi n’est que le résultat exprimé de 
la volonté générale des Membres du Corps politique, ou de leurs Représentants. Art. 11. Tout 
ce qui n’est pas permis par la loi aux dépositaires des fonctions du gouvernement, leur est 
défendu. Art. 12. L’exercice de la liberté naturelle de chaque homme n’a d’autres limites que 
la vie, la sûreté, la liberté, l’honneur et la propriété des autres. Art. 13. La loi elle-même, et 
par conséquent le gouvernement, simple exécuteur de la loi, ne peuvent point opposer d’au-
tres bornes à la liberté des hommes. Art. 14. Tous les hommes ont droit à l’honneur, c’est-à-
dire à l’estime de leurs semblables, s’ils n’ont pas mérité de la perdre”; et les lois doivent les 
garantir des effets de la calomnie et des outrages. Art. 15. La propriété est le droit qui appar-
tient à chaque homme, d’user et de disposer exclusivement de certaines choses ; l’inviolabil-
ité de ce droit est garantie par le corps politique. Art. 16- Aucun homme ne doit à personne le 
sacrifice de sa propriété ; il ne la doit pas même au corps politique, qui ne peut s’en empar-
er que dans le cas d’une nécessité publique, absolue, et seulement après l’avoir remplacée 
dans la main du propriétaire, par une valeur au moins égale. Art. 17. Aucun homme ne peut 
être contraint de livrer une partie de sa propriété pour soutenir les charges publiques, qu’en 
vertu d’un décret libre et volontaire des membres de la société ou de leurs représentants. 
Art. 18. Le droit de propriété ne peut exister que sur les choses. Tout pouvoir- qu’un homme 
exerce sur d’autres hommes, au préjudice de leurs droits naturels, est une usurpation delà 
force, et ne peut être une propriété : ce n’est pas un droit, mais un délit. Art. 19. Les pro-
priétés dont l’exercice est nuisible au corps politique, ne peuvent être enlevées que par un 
remboursement au moins égal à leur valeur. Art. 20. La force exécutive et tous les offices 
publics, n’étant établis que pour le bien de tous, sont une propriété du corps politique, mais 
non de ceux qui les exercent, et qui ne sont que les mandataires de la nation. Art. 21. Les 
attentats à la vie, à la sûreté, à la liberté, à l’honneur, à la propriété des hommes, sont des 
crimes ; et tous les dépositaires de l’autorité qui s’en rendent coupables, doivent être punis. 
La personne du Roi, seule dans la monarchie, est inviolable et sacrée. Le Roi n’ayant et ne 
pouvant avoir d’autre intérêt que celui de la nation, ne peut pas vouloir le mal, mais il peut être 
souvent et cruellement trompé. Art. 22. Les hommes étant égaux par nature, la différence 
des places et celle des moyens ou des forces ne peuvent jamais introduire aucune différence 
dans leurs droits. Tout privilège est donc un désordre ; les droits, les mêmes pour tous, ne 
peuvent être enlevés à aucun homme, si ce n’est en punition de ses crimes ou de ses atten-
tats sur les droits d’autrui ; et la peine des mêmes crimes doit être la même, contre tous les 
membres de la société, sans aucune distinction. Art. 23. Tous les hommes ont un droit égal 
de remplir les fonctions et les offices établis dans le corps politique, selon leurs talents et leur 
capacité. Art. 24. Aucun art ni aucune profession établis dans l’Etat ne peuvent être réputés 
vils et dérogeants. Art. 25. Les droits des hommes, tenant à leur nature, sont inaliénables et 
imprescriptibles. Aucun homme ni aucun peuple n’ont jamais voulu, ni pu vouloir abandonner 
ces droits pour eux-mêmes, et moins encore pour la postérité, soit à un homme, soit à un 
corps. Tout corps politique, dans lequel ces droits sont en péril, quelle que soit sa forme, et 
quelque temps qu’il ait duré, est un brigandage, et non pas un gouvernement. Art. 26. Il n’y a 
de gouvernement légitime, de quelque nature qu’il puisse être, que celui où non-seulement 
les droits des hommes sont respectés de fait, mais encore où aucun homme, aucun dépos-
itaire du pouvoir exécutif, ne peuvent les violer impunément. Art. 27. il peut y avoir de bons 
administrateurs dans un mauvais gouvernement ; mais le caractère distinctif d’un bon gou-
vernement, c’est d’empêcher que les mauvais administrateurs eux-mêmes ne puissent viol-
er les droits des hommes. Art. 28. En toute société politique, ainsi que dans chaque homme, 
il y a une volonté et une action. L’action est dirigée par la volonté : ainsi la volonté générale, 
qui est la puissance législative, doit régir l’action du gouvernement, ou la force exécutrice. 
Art. 29. La distribution et l’organisation, tant de la puissance législative que de la force exéc-
utrice, régulièrement ordonnée dans ses divers départements, est ce que l’on appelle la con-
stitution de l’Etat. Art. 30. La constitution est bonne, si les pouvoirs sont tellement organisés, 
qu’ils ne puissent IU se confondre ni usurper l’un sur l’autre, et si la force exécutrice est tout 
à la fois assez grande, pour que rien ne puisse arrêter son action légitime, et assez subor-
donnée à la puissance législative, pour que les agents du chef suprême ne puissent pas vi-
oler impunément les lois. Art. 31. La constitution est différente de la législation. La première 
détermine également, l’exercice de la puissance législative, et celui de la force exécutrice. La 
seconde n’est que la principale branche de la constitution. La constitution ne peut être fixée, 
changée, ou modifiée, que par le pouvoir constituant, c’est-à-dire par la nation elle-même, ou 
par le corps des représentants qu’elle en a chargés par un mandat spécial. La législation est 
exercée par le pouvoir constitué, c’est-à-dire par les députés que la nation nomme dans les 
temps, et selon les formes que la constitution a fixés. 
23_36 le projet de declaration de Target. Art. 1er. Les gouvernements ne sont institués que 
pour le bonheur des hommes ; bonheur qui, appliquée à tous, n’exprime que le plein et li-
bre exercice des droits naturels. Art. 2. L’assurance des droits de l’homme étant la lin, et le 
gouvernement n’étant que le moyen, il suit que le pouvoir de gouverner n’est point étab-
li pour ceux qui gouvernent, et ne peut être pour eux une propriété; mot applicable seule-
ment aux droits qui sont propres à chaque homme, et dont il use pour lui-même. Art. 3. La 
vie de l’homme, son corps, sa liberté, son honneur, et les choses dont il doit disposer exclu-
sivement, composent toutes ses propriétés et tous ses droits. Art. 4. Tout homme doit trou-
ver la garantie de ces mêmes droits dans le gouvernement, quelle que soit sa forme. Art. 5. 
Le corps politique doit à chaque homme l’assurance contre les attentats qui menacent sa vie, 
et contre les violences qui menacent sa personne. Art. 6. Le corps politique doit à chaque 
homme des moyens de subsistance, soit par la propriété, soit par le travail, soit par les se-
cours de ses semblables. Art. 7. Tout homme est libre de penser, parler, écrire, publier ses 
pensées, aller, venir, rester, sortir, même quitter le territoire de l’Etat, user de la fortune et de 
son industrie, comme il le juge à propos, sous l’unique condition de ne nuire à personne. Art. 
8. Il y a des actions permises, qui ne sont pas honnêtes dans l’ordre moral ; mais dans l’or-
dre civil et politique, tout ce qui n’est pas défendu est permis. Art. 9. Rien ne peut être défen-
du par un homme, mais seulement par la loi. Art. 10. La loi n’est que le résultat exprimé de 
la volonté générale des Membres du Corps politique, ou de leurs Représentants. Art. 11. Tout 
ce qui n’est pas permis par la loi aux dépositaires des fonctions du gouvernement, leur est 
défendu. Art. 12. L’exercice de la liberté naturelle de chaque homme n’a d’autres limites que 
la vie, la sûreté, la liberté, l’honneur et la propriété des autres. Art. 13. La loi elle-même, et 
par conséquent le gouvernement, simple exécuteur de la loi, ne peuvent point opposer d’au-
tres bornes à la liberté des hommes. Art. 14. Tous les hommes ont droit à l’honneur, c’est-à-
dire à l’estime de leurs semblables, s’ils n’ont pas mérité de la perdre”; et les lois doivent les 
garantir des effets de la calomnie et des outrages. Art. 15. La propriété est le droit qui appar-
tient à chaque homme, d’user et de disposer exclusivement de certaines choses ; l’inviolabil-
ité de ce droit est garantie par le corps politique. Art. 16- Aucun homme ne doit à personne le 
sacrifice de sa propriété ; il ne la doit pas même au corps politique, qui ne peut s’en empar-
er que dans le cas d’une nécessité publique, absolue, et seulement après l’avoir remplacée 
dans la main du propriétaire, par une valeur au moins égale. Art. 17. Aucun homme ne peut 
être contraint de livrer une partie de sa propriété pour soutenir les charges publiques, qu’en 
vertu d’un décret libre et volontaire des membres de la société ou de leurs représentants. 
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les droits des hommes sont respectés de fait, mais encore où aucun homme, aucun dépos-
itaire du pouvoir exécutif, ne peuvent les violer impunément. Art. 27. il peut y avoir de bons 
administrateurs dans un mauvais gouvernement ; mais le caractère distinctif d’un bon gou-
vernement, c’est d’empêcher que les mauvais administrateurs eux-mêmes ne puissent viol-
er les droits des hommes. Art. 28. En toute société politique, ainsi que dans chaque homme, 
il y a une volonté et une action. L’action est dirigée par la volonté : ainsi la volonté générale, 
qui est la puissance législative, doit régir l’action du gouvernement, ou la force exécutrice. 
Art. 29. La distribution et l’organisation, tant de la puissance législative que de la force exéc-
utrice, régulièrement ordonnée dans ses divers départements, est ce que l’on appelle la con-
stitution de l’Etat. Art. 30. La constitution est bonne, si les pouvoirs sont tellement organisés, 
qu’ils ne puissent IU se confondre ni usurper l’un sur l’autre, et si la force exécutrice est tout 
à la fois assez grande, pour que rien ne puisse arrêter son action légitime, et assez subor-
donnée à la puissance législative, pour que les agents du chef suprême ne puissent pas vi-
oler impunément les lois. Art. 31. La constitution est différente de la législation. La première 
détermine également, l’exercice de la puissance législative, et celui de la force exécutrice. La 
seconde n’est que la principale branche de la constitution. La constitution ne peut être fixée, 
changée, ou modifiée, que par le pouvoir constituant, c’est-à-dire par la nation elle-même, ou 
par le corps des représentants qu’elle en a chargés par un mandat spécial. La législation est 
exercée par le pouvoir constitué, c’est-à-dire par les députés que la nation nomme dans les 
temps, et selon les formes que la constitution a fixés. 
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24_37 le projet de declaration presente par Mounier. Nous, les représentants de la nation 
française, convoqués par le Roi, réunis en Assemblée nationale en vertu des pouvoirs qui 
nous ont été confiés par les citoyens de toutes les classes, chargés par eux spécialement de 
fixer la constitution de la France, et d’assurer la félicité publique, déclarons et établissons, par 
l’autorité de nos commettants, comme constitution de l’Empire français, les maximes et rè-
gles fondamentales et la forme de gouvernement telles qu’elles seront ci-après exprimées; 
;et lorsqu’elles auront été reconnues et ratifiées par le Roi, on ne pourra changer aucun des 
articles qu’elles renferment, si ce n’est par les moyens qu’elles auront déterminés. Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen. Art. 1er. Tous les hommes ont un penchant invinci-
ble vers la recherche du bonheur ; c’est pour y parvenir par la réunion de leurs efforts, qu’ils 
ont formé des sociétés et établi des gouvernements, Tout gouvernement doit donc avoir pour 
but la félicité générale. Art. 2. Les conséquences qui résultent de cette vérité incontestable 
sont, que le gouvernement existe pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non de ceux 
qui gouvernent ; qu’aucune fonction publique ne peut être considérée comme la propriété 
de ceux qui l’exercent ; que le principe de toute souveraineté réside dans la nation et que nul 
corps, nul individu ne peut avoir une autorité qui n’en émane expressément. Art. 3. La na-
ture a fait les hommes libres et égaux en droits ; les distinctions sociales doivent donc être 
fondées sur l’utilité commune. Art. 4. Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le libre 
et entier exercice de toutes leurs facultés physiques et morales. Art. 5. Pour s’assurer le li-
bre et entier exercice de ses facultés, chaque homme doit reconnaître, et faciliter dans ses 
semblables le libre exercice des leurs. Art. 6. De cet accord exprès ou tacite résulte entre les 
hommes la double relation des droits et des devoirs. Art. 7. Le droit de chacun consiste dans 
l’exercice de ses facultés, limité uniquement par le droit semblable dont jouissent les autres 
individus. Art. 8. Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d’autrui. Art. 9. Le gou-
vernement, pour procurer la félicité générale, doit donc protéger les droits et prescrire les de-
voirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines d’autres limites que celles qui 
sont évidemment nécessaires pour en assurer la jouissance à tous les citoyens, et empêcher 
les actions nuisibles à la société. Il doit surtout garantir les droits imprescriptibles qui appar-
tiennent à tous les hommes, tels que la liberté personnelle, la propriété, la sûreté, le soin de 
son honneur et de sa vie, la libre communication de ses pensées, et la résistance à l’oppres-
sion. Art. 10. C’est par des lois claires, précises et uniformes pour tous les citoyens, que les, 
droits doivent être protégés, les devoirs tracés, et les actions nuisibles punies. Art. 11. Les ci-
toyens ne peuvent être soumis à d’autres lois qu’à celles qu’ils ont librement consenties par 
eux ou par leurs représentants; et c’est dans ce sens que la loi est l’expression de la volonté 
générale. Art. 12. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul ne peut être con-
traint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 13. Jamais la loi ne peut être invoquée pour des 
faits antérieurs à sa publication; et si elle était rendue pour déterminer le jugement de ces 
faits antérieurs, elle serait oppressive et tyrannique. Art. 14. Pour prévenir le despotisme et 
assurer l’empire de la loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. 
Leur réunion dans les mêmes mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires au-dessus 
de toutes les lois, et leur permettraient d’y substituer leurs volontés. Art. 15. Tous les indivi-
dus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou 
injures qu’ils auraient soufferts dans leurs biens ou dans leurs personnes, ou pour les obsta-
cles qu’ils éprouveraient dans l’exercice de leur liberté. Art. 16. Il est permis à tout homme de 
repousser la force par la force, à moins qu’elle ne soit employée en vertu de la loi. Art. 17. Nul 
ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, 
et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 18. Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressort 
qui lui a été assigné par la loi. Art. 19. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déter-
minées par les lois, et elles doivent être absolument semblables pour tous les citoyens, quels 
que soient leur rang et leur fortune. Art. 20. Chaque membre de la société avant droit à la pro-
tection de l’Etat, doit concourir à sa prospérité, et contribuer aux frais nécessaires dans la pro-
portion de ses biens, sans que nul puisse prétendre à aucune faveur ou exemption, quel que 
soit son rang ou son emploi. Art. 21. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions 
religieuses, pourvu qu’il se conforme aux lois et ne trouble pas le culte public. Art. 22. Tous 
les hommes ont le droit de quitter l’État dans lequel ils sont nés, et de se choisir une autre 
patrie, en renonçant aux droits attachés dans la première à leur qualité de citoyen. Art. 23. La 
liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir 
en la conciliant avec les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abus-
er pour répandre des discours séditieux ou des calomnies contre des particuliers. </text> 
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de toutes les lois, et leur permettraient d’y substituer leurs volontés. Art. 15. Tous les indivi-
dus doivent pouvoir recourir aux lois, et y trouver de prompts secours pour tous les torts ou 
injures qu’ils auraient soufferts dans leurs biens ou dans leurs personnes, ou pour les obsta-
cles qu’ils éprouveraient dans l’exercice de leur liberté. Art. 16. Il est permis à tout homme de 
repousser la force par la force, à moins qu’elle ne soit employée en vertu de la loi. Art. 17. Nul 
ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu de la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, 
et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 18. Aucun homme ne peut être jugé que dans le ressort 
qui lui a été assigné par la loi. Art. 19. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déter-
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que soient leur rang et leur fortune. Art. 20. Chaque membre de la société avant droit à la pro-
tection de l’Etat, doit concourir à sa prospérité, et contribuer aux frais nécessaires dans la pro-
portion de ses biens, sans que nul puisse prétendre à aucune faveur ou exemption, quel que 
soit son rang ou son emploi. Art. 21. Aucun homme ne peut être inquiété pour ses opinions 
religieuses, pourvu qu’il se conforme aux lois et ne trouble pas le culte public. Art. 22. Tous 
les hommes ont le droit de quitter l’État dans lequel ils sont nés, et de se choisir une autre 
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liberté de la presse est le plus ferme appui de la liberté publique. Les lois doivent la maintenir 
en la conciliant avec les moyens propres à assurer la punition de ceux qui pourraient en abus-
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semblée nationale. Les représentants du peuple français, réunis et siégeant en Assemblée 
nationale, à l’effet de régénérer la Constitution de l’État, et de déterminer les droits, l’exer-
cice et les limites du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif; considérant que l’ordre social 
et toute bonne constitution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’homme, 
né pour être libre, ne s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre ses 
droits naturels sous la protection d’une force commune; voulant consacrer et reconnaître so-
lennellement, en présence du suprême législateur de l’univers, les droits de l’homme et du 
citoyen, déclarent que ces droits reposent essentiellement sur les vérités suivantes. Art. l. 
Chaque homme tient de la nature le droit de veiller à sa conservation et le désir d’être heu-
reux. Art. 2. Pour assurer sa conservation et se procurer le bien être, chaque homme tient de 
la nature des facultés : c’est dans le plein et entier exercice de ces facultés que consiste la 
liberté. Art. 3. De l’usage de ces facultés dérive le droit de propriété. Art. 4. Chaque homme 
a un droit égal à sa liberté et à sa propriété. Art. 5. Mais chaque homme n’a pas reçu de la 
nature les mêmes moyens pour user de ses droits. De là naît l’inégalité entre les hommes 
: l’inégalité est donc dans la nature même. Art. 6. La société s’est formée par le besoin de 
maintenir l’égalité des droits, au milieu de l’inégalité des moyens. Art. 7. Dans l’état de so-
ciété chaque homme, pour obtenir l’exercice libre et légitime de ses facultés, doit le recon-
naître dans ses semblables, le respecter et le faciliter. Art. 8. De cette réciprocité nécessaire 
résulte, entre les hommes réunis, la double relation des droits et des devoirs. Art. 9. Le but 
de toute société est de maintenir cette double relation; delà l’établissement des lois. Art. 10. 
L’objet de la loi est donc de garantir tous les droits, et d’assurer l’observation de tous les de-
voirs. Art. 11. Le premier devoir de tout citoyen étant de servir la société selon sa capacité et 
ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi public. Art. 12. La loi étant l’expression de 
la volonté générale, tout citoyen doit avoir coopéré immédiatement à la formation de la loi. 
Art. 13. La loi doit être la même pour tous ; et aucune autorité politique n’est obligatoire pour 
le citoyen, qu’autant qu’elle commande au nom de la loi. Art. 14. Nui citoyen ne peut être ac-
cusé, ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa liberté, qu’en vertu de 
la loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et dans les cas qu’elle a prévus. Art. 15. Quand la 
loi punit, la peine doit toujours être proportionnée au délit, sans aucune acception de rang, 
d’état ou de fortune. Art. 16. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion 
et à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel, pour le bon ordre même de la société, que 
l’une et l’autre soient respectées. Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public. Le 
respect pour le culte public est donc indispensable. Art. 18. Tout citoyen qui ne trouble pas le 
culte établi, ne doit point être inquiété. Art. 19. La libre communication des pensées étant un 
droit du citoyen, elle ne doit être restreinte qu’autant, qu’elle nuit aux droits d’autrui. Art. 20. 
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force 
est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels 
elle est confiée. Art. 21. Pour l’entretien de la force publique, et les autres frais du gouverne-
ment, une contribution commune est indispensable; et sa répartition doit être rigoureuse-
ment proportionnelle entre tous les citoyens. ‘ Art. 22. La contribution publique étant une 
portion retranchée de la propriété de chaque citoyen, il a le droit d’en constater la nécessité, 
de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le re-
couvrement et la durée. Art. 23. La société a le droit de demander Compte à tout agent pub-
lic de son administration. Art. 24. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas 
assurée, et la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas une véritable constitution. </text> 
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résulte, entre les hommes réunis, la double relation des droits et des devoirs. Art. 9. Le but 
de toute société est de maintenir cette double relation; delà l’établissement des lois. Art. 10. 
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l’une et l’autre soient respectées. Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public. Le 
respect pour le culte public est donc indispensable. Art. 18. Tout citoyen qui ne trouble pas le 
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26_40 un projet de declaration anonyme.  Si j’ai bien saisi le but d’une déclaration des droits, 
elle doit,  1. Par l’enchaînement des idées, conduire l’homme, de son état primitif, à l’état 
de citoyen; faire découler de ses droits naturels ceux qu’il acquiert dans la société; lier les 
obligations qu’il a contractées, aux avantages qu’il retire, et par-là lui rendre ses droits plus 
précieux, et ses obligations plus sacrées.  2. Apprendre aux Nations que leurs droits, fondés 
sur les droits naturels de leurs Membres, sont sacrés comme les leurs, et que rien ne peut 
les en priver.  3. Préparer les principes de toute constitution, en les faisant reposer sur les 
bases déjà établies des droits des hommes et des Nations.  J’ai cru que le style d’une décla-
ration des droits devait être le plus simple et le plus précis, parce que c’est celui de la raison; 
qu’elle devait être une série de raisonnements, parce que c’est le rapport nécessaire entre 
tous les droits, qui fait sentir leur évidence; qu’enfin elle ne devait renfermer que les princi-
pes de la législation et de la constitution, parce qu’en y joignant quelques résultats, comme 
il était facile de le faire, il était à craindre de mêler Se probable au certain.  Je n’y ai point mis 
de préambule, parce qu’il doit servir pour le corps entier de la constitution, et qu’il en est, 
du préambule d’une constitution, comme de l’exorde d’un discours; il est prudent de ne l’ar-
rêter que quand tout est à-peu-près terminé, pour être sûr de n’annoncer, dans l’introduction, 
que ce que l’on doit dire dans le corps de: l’ouvrage.  Le premier but de toute société est 
d’assurer aux hommes qui la composent l’exercice de leurs droits naturels; ainsi tout homme 
en société conserve ses droits : les lois de la société doivent les maintenir et ne font qu’en 
régler l’usage.  Tous les hommes étant égaux par leur nature, tous les droits naturels leur 
sont communs; mais dans la société, c’est à la volonté générale à en régler l’exercice.  Tous 
les hommes ne sont pas égaux dans la société : mais il n’y a que la volonté générale, c’est-à-
dire, la loi qui puisse établir des distinctions entre ses Membres.  Ces distinctions ne pouvant 
pas être contraires au but de la société, ne peuvent jamais priver aucun de ses Membres des 
droits naturels qui lui appartiennent, ni en dispenser aucun des devoirs qui résultent pour lui, 
des droits des autres.  Les distinctions ne peuvent donc porter que sur la manière d’exercer 
ces droits, et non pas sur la nature des droits eux-mêmes, qui ne peut être changée par au-
cune loi, ni par aucune institution politique.  Par sa nature tout homme est libre. Dans la so-
ciété, il n’est soumis qu’à la loi, et il est protégé par elle.  La vie, l’honneur, la propriété de tout 
citoyen, la liberté de sa personne et de toutes ses actions sont sous la sauvegarde de la loi : 
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propriété. Toute propriété est franche de sa nature.  Chacun cependant est personnellement 
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sont communs; mais dans la société, c’est à la volonté générale à en régler l’exercice.  Tous 
les hommes ne sont pas égaux dans la société : mais il n’y a que la volonté générale, c’est-à-
dire, la loi qui puisse établir des distinctions entre ses Membres.  Ces distinctions ne pouvant 
pas être contraires au but de la société, ne peuvent jamais priver aucun de ses Membres des 
droits naturels qui lui appartiennent, ni en dispenser aucun des devoirs qui résultent pour lui, 
des droits des autres.  Les distinctions ne peuvent donc porter que sur la manière d’exercer 
ces droits, et non pas sur la nature des droits eux-mêmes, qui ne peut être changée par au-
cune loi, ni par aucune institution politique.  Par sa nature tout homme est libre. Dans la so-
ciété, il n’est soumis qu’à la loi, et il est protégé par elle.  La vie, l’honneur, la propriété de tout 
citoyen, la liberté de sa personne et de toutes ses actions sont sous la sauvegarde de la loi : 
il ne peut les perdre que lorsque la loi l’a prononcé, et suivant les formes qu’elle a prescrites. 
Celui qui, de quelque manière que ce soit, le trouble dans la jouissance de ses droits, est re-
sponsable à la loi.  Tout citoyen quel qu’il soit est soumis à la loi; ainsi tout citoyen doit obéir à 
la loi et à ses organes, sous les peines portées par la loi.  La loi devant obliger tous les citoy-
ens, maintenir tous les droits, et pourvoir aux intérêts de tous, doit être l’expression de la vo-
lonté générale.  La loi devant être l’expression de la volonté générale, tous ont droit de con-
courir à la formation de la loi; mais la volonté du plus grand nombre fait la loi.  Tous ne pouvant 
pas contribuer immédiatement à la formation des lois, chacun a le droit d’y contribuer par ses 
représentants.  Nul n’étant représenté, s’il n’a librement et volontairement nommé celui ou 
ceux qui doivent le représenter, chacun au droit de concourir librement et volontairement au 
choix des représentants qui doivent faire la loi.  Tout citoyen a seul le droit de disposer de sa 
propriété. Toute propriété est franche de sa nature.  Chacun cependant est personnellement 
tenu, pour l’intérêt général, de contribuer d’une partie de sa propriété, aux charges publiques. 
L’obligation étant égale pour tous, nul n’est tenue de contribuer que dans la même propor-
tion que tous les autres.  Mais chacun n’étant tenu de contribuer que pour l’intérêt général, 
a le droit d’examiner cet intérêt, soit par lui-même, soit par les représentants qu’il a nom-
més.  Les sociétés politiques étant formées par la réunion et la combinaison des droits indi-
viduels des Membres qui les composent, les droits de la Nation sont de la même nature que 
les droits de chacun des citoyens.  Tout citoyen étant essentiellement libre, la Nation est es-
sentiellement libre, et n’est soumise à aucune puissance sur la terre.  Tout citoyen ayant es-
sentiellement le droit de concourir à la formation des lois, la nation ne peut être soumise à 
aucune loi qu’elle n’aurait pas consentie.  Tout citoyen ayant seul le droit de disposer de sa 
propriété, nul impôt ne peut être mis sur la Nation, si elle ne l’a d’avance consenti.  La na-
tion ne pouvant exercer ses droits qu’en se réunissant, rien ne peut l’empêcher de s’assem-
bler pour les exercer, ou par elle-même, ou par ses représentants.  La constitution n’est autre 
chose que la règle que la Nation s’est imposée pour l’exercice de ses droits : ainsi rien dans 
la constitution ne doit être opposé ni aux droits de la Nation, ni aux droits des individus qui 
la composent.  La constitution n’est faite que pour le plus grand avantage de la Nation : ainsi 
elle doit être librement consentie par elle ou par les représentants qu’elle a librement nom-
més.  La Nation ayant le droit de faire la constitution, a le droit de la réformer, et de la chang-
er, quand il lui plaît : elle n’est tenue de se soumettre, pour le faire, qu’aux formes qu’elle s’est 
prescrites à elle-même.  Tous les pouvoirs auxquels la Nation se soumet sont dans la consti-
tution : il n’y en a aucun qui soit antérieur à la constitution qu’elle n’ait le droit de retirer par 
une volonté librement, légalement et complètement exprimée. Ainsi dans la Nation réside 
essentiellement le pouvoir constituant de tous les pouvoirs : ils sont tous constitués par elle, 
et pour son plus grand avantage.   </text> 
27_41 un projet de declaration anonyme. AVIS  Il est nécessaire que le Lecteur observe 
qu’une déclaration des droits de l’homme n’est pas une déclaration de ses devoirs. La décla-
ration des droits a pour but de resserrer les actes du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et 
du pouvoir judiciaire ou déclaratif, dans leur juste étendue, en leur montrant, ainsi qu’à tous 
les Citoyens, le but de leur institution et les bornes de leurs pouvoirs; et la déclaration des de-
voirs du citoyen a un but contraire, celui de montrer à tous et à chacun d’eux, ce qu’ils doivent 
aux autres et à la société entière, et de leur ordonner de s’en acquitter, et cette partie est du 
ressort de la législation de détail. Au reste, c’est une déclaration des droits de l’homme que 
l’on juge surtout nécessaire à la tête d’une Constitution, et c’est une déclaration de ces droits 
que j’annonce par le titre de cet Ecrit; c’est donc cette déclaration que j’offre à mes concitoy-
ens, et à tous les hommes en société, comme contenant les fondements de toute constitu-
tion civile et politique et de toute législation, et enfin comme contenant les pierres angulaires 
des remparts de la sûreté, de la liberté, et des propriétés de l’homme, dans quelque gou-
vernement que ce soit.  PRINCIPES ET ÉLÉMENS DE  TOUS   DROITS,  Suivis d’un Projet de 
Déclaration des Droits naturels, civils et politiques de l’Homme et du Citoyen.  L’Etre suprême 
est l’auteur de tout l’univers, et par conséquent de tous les hommes ; ils ont tous la même 
nature, la même origine, la même fin, la même tendance générale à la félicité, et les mêmes 
moyens de se la procurer. Donc ils naissent et demeurent naturellement égaux et in-
dépendants l’un de l’autre, dans quelque état qu’ils existent, civilisés ou non : donc les droits 
naturels, civils et politiques des hommes sont naturellement égaux dans toutes les situa-
tions.  Leurs seules conventions libres, tacites ou expresses, peuvent modifier ou suspendre 
leur liberté et égalité naturelles; tacites, lorsque les modifications ou suspensions sont 
évidemment nécessaires au bien de chacun, et par conséquent de tous ceux qui ont des rap-
ports positifs entr’eux; expresses, lorsque les modifications ou suspensions ne sont pas 
évidemment nécessaires au bien de tous.  Les choses matérielles, dont les hommes peuvent 
se mettre en possession, sont également libres et non sujettes les unes des autres; ainsi tout 
homme qui possède, comme premier occupant possède librement : donc les propriétés des 
hommes sont naturellement libres.  Leurs seules conventions libres, expresses ou tacites, 
peuvent modifier ou suspendre cette liberté naturelle des propriétés, et ces modifications ou 
suspensions, expresses ou tacites, sont dépendantes des raisons et applicables aux cas ex-
posés ci-devant au sujet de celles qui peuvent être apposées à la liberté et égalité naturelle 
des hommes.  Les hommes étant naturellement égaux entr’eux, ainsi que ce qu’ils pos-
sèdent, ils ont donc égalité de droits naturels, et il ne s’agit que d’en déterminer la quantité 
et l’étendue. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l’évidence ne sera sûrement 
pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les 
droits naturels de l’homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses 
droits politiques.  Première Vérité. La nature de l’homme le nécessite à une seule tendance 
générale, habituelle et continue, celle de la plus grande félicité à laquelle il peut atteindre. 
Seconde Vérité. C’est de la satisfaction de tous ses besoins et convoitises que résulte (dans 
l’état de nature) la félicité générale et complète à laquelle il aspire et tend sans cesse; comme 
c’est de la douleur et de la privation de ces satisfactions que résulte la peine qu’il fuit toujo-
urs. Troisième Vérité. L’homme est doué de sensibilité, d’intelligence et de force agissante; sa 
sensibilité et son intelligence sont les seules sources de ses besoins et convoitises, en 
même-tems que son intelligence et ses forces sont ses seuls moyens de satisfaire les uns et 
les autres, et que les seules bornes de ses mêmes forces et intelligences sont aussi les 
seules limites que la nature met au pouvoir que sans doute elle lui donne de satisfaire des be-
soins et désirs qui viennent d’elle. Donc, dans l’état de nature, l’homme a le droit, et est libre 
d’employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins 
et convoitises.  En effet, si la nature ne donne pas à l’homme d’autres moyens de se procur-
er la félicite (à laquelle elle le fait aspirer nécessairement) que ses propres facultés physiques 
et intellectuelles; si d’ailleurs on ne voit pas qu’elle borne l’étendue de l’usage à certaines lim-
ites et dans certains cas, elle lui laisse donc la liberté de s’en servir toujours, et dans toute 
leur étendue, pour se procurer cette félicité, même aux dépens de celle des autres, s’il la croit 
nuisible à la sienne : car il n’y a point de délit dans des actions qui loin de contrarier les lois de 
la nature (qui est la seule et suprême législatrice, lois d’autant moins équivoques et plus im-
périeuses qu’elles tiennent à sa propre nature) sont au contraire très-conformes à ses lois. 
De ces vérités incontestables, il résulte donc évidemment, que dans l’état de Nature les 
droits de tout Homme consistent et s’étendent à ce qui suit :  Dans l’état de Nature. Droits 
Naturels.  Tout Homme a la libre propriété et usage déterminé par sa seule volonté, de sa per-
sonne et de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles; par conséquent, il 
a toute liberté de penser, dire et faire tout ce qui lui plaît, pour éviter la douleur et se procur-
er les jouissances qu’il convoite, en un mot, pour jouir du plus grand honneur possible.  Quat-
rième vérité. Dans cet état, rien de ce qui existe hors de l’Homme n’est à lui que pendant le 
temps qu’il en est saisi de fait. Il a pour ennemis presque continuels tous les autres 
Hommes, la plupart des animaux et tous les éléments, et il n’a que lui-même pour se défen-
dre contre tant d’ennemis.  Sans doute dans cette situation, ses jouissances sont très-faibles; 
mais le pire est que son existence est très-exposée, et sa liberté absolue, presque nulle mal-
gré son étendue de droit sans bornes. Ces considérations portent donc l’Homme à s’associ-
er, et c’est pour parvenir à cette association avantageuse et la consolider ensuite, que tous 
ceux qui s’associent, se soumettent d’abord à cette Loi, que chacun d’eux propose et con-
sent : NE FAIT PAS A TES ASSOCIÉS CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE NE FASSENT, ET 
FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS FASSENT POUR TOI : de cette association fondée 
sur ce contrat, d’abord sans établissement d’autorité ni peut-être de peine pour punir toute 
infraction faite à la Loi, résulte que les droits de l’Homme dans l’état social, non policé (où les 
Hommes vivent en hordes), consistent et s’étendent à ce qui suit.  Dans la Société non 
policée.  Droits naturels et sociaux modifiés l’un par l’autre.  1. Tout Homme a la libre, et un 
peu moins incertaine, propriété de sa personne que dans l’état qu’il a quitté; il a la libre pro-
priété de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, et la libre, mais peu 
sûre propriété, prolongée au-delà de l’usage de tout ce qu’il possédait lors de son associa-
tion, et de ce qu’il acquiert ensuite sans en violer la Loi.  2. Tout Homme est libre de penser, 
dire et faire tout ce qu’il lui plait, pour se procurer la félicité, excepté ce qui est attentatoire à 
l’existence, à la liberté, aux propriétés et aux jouissances des associés, et il a droit de compt-
er sur les secours et aide de leurs forces et de leur intelligence pour la défense de son exist-
ence, de sa liberté et de ses propriétés et jouissances, contre les atteintes que voudraient y 
porter les Hommes et les animaux ennemis. Ainsi, tout associé est à l’égard de tout autre un 
ennemi de moins et un aide qui augmente d’autant sa propre force.  Cependant il est évident 
que quoique tout homme, dans cet état, ait droit de compter qu’aucun de ses associés ne lui 
nuira, et que tous lui aideront, aucun n’en est cependant assuré tant qu’il n’y a point d’autorité 
établie, ni de peines infligées aux infracteurs de la loi pour contraindre tous les associés à s’y 
conformer, et c’est sans doute les infractions réitérées qui s’y font qui nécessitent les asso-
ciés à établir des peines et une autorité, enfin une législation et un Gouvernement. Ce qui 
constitue l’état social, policé, ou politique, dans lequel tout associé a des droits égaux.  De 
ces établissements il résulte que les droits naturels, civils et politiques de l’homme se com-
binent, et de cette combinaison il résulte que  Dans l’État social politique, le contrat social et 
la loi qui le règle, ne fais pas, etc. subsiste toujours en entier, ainsi :  Droit naturels et sociaux, 
ou civils, modifiés l’un par l’autre.  1. Tout homme a la très-sure propriété de sa personne, de 
toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, de tout ce qu’il possédait lors 
de son association, et de ce qu’il acquiert ensuite, sans en violer la loi unique mais dévelop-
pée : et sa propriété et jouissance sure se prolongent tant qu’il le veut au-delà de la jouis-
sance de fait.  2. Tout homme est libre de penser, de dire et faire tout ce qu’il lui plaît pour se 
procurer la félicité, excepté ce qui est attentatoire à l’existence, à la liberté, aux propriétés, 
aux jouissances de ses associés, dont alors l’honneur fait partie.  3. Tout homme a droit de 
compter et est sûr des secours et aide de la force et intelligence de ses associés pour la 
défense de son existence, de sa liberté, de ses propriétés et de son honneur, de manière 
qu’avec tous ces secours il n’a presque rien à craindre des hommes, des animaux, ni des élé-
ments, et qu’au contraire il assujettit presque tout à ses jouissances, ce qui les augmente 
considérablement, surtout dans une bonne constitution.  4. Par une conséquence nécessaire 
de la réciprocité des droits contenus dans les articles précédents appartenant à tous les as-
sociés, il résulte des droits et devoirs respectifs réciproques et égaux entr’eux tous. Ainsi, il 
reste à chacun d’eux égalité parfaite de droits et d’étendue de liberté naturelle, et en même-
tems il y a entr’eux réciprocité et égalité parfaite de devoirs et de droits civils et politiques. 
Droits politiques.  5. Tout associé est (tant qu’il le veut et ne s’en rend pas indigne) partie con-
stituante et élémentaire du corps social; c’est la réunion de ses parties constituantes et élé-
mentaires qui compose le tout social-politique, qu’on nomme Nation; c’est à ce tout qu’ap-
partient toute autorité publique, nécessaire ou seulement utile à la société : donc tout associé 
est partie constituante et élémentaire du propriétaire de toute autorité publique, et il l’est 
dans une proportion parfaitement égale à tout autre associé, puisqu’il y a entr’eux égalité par-
faite d’intérêt et parfaite réciprocité de devoirs et de droits.  6. Puisque tout associé est part-
ie constituante et élémentaire du propriétaire de toute autorité publique, tous les associés 
ont donc un droit égal à l’exercice de ces autorités, et à plus forte raison à toute vacation et 
emplois publics et privés.  7. Puisque tout associé a droit d’exercer l’autorité publique et 
toutes autres fonctions publiques, la société ne doit et a intérêt de ne conférer l’une et les au-
tres qu’aux plus capables de remplir le but qu’elle se propose dans l’institution.  8. Par les 
mêmes raisons, et parce que tout associé est évidemment intéressé à ce que la distribution 
de l’autorité publique soit bien faite, que l’exercice de cette autorité, ainsi que toutes autres 
fonctions publiques qui comme celles des ministres du culte public et celle de l’instruction de 
la jeunesse, ont influence sur les mœurs, et par conséquent sur la félicité de chaque associé, 
soient placés dans les meilleures mains. Tous les associés ont un droit égal à coopérer à la 
distribution de cette autorité, et aux élections d’individus les plus capables d’exercer ces au-
torités et fonctions.  9. Toute autorité publique appartenant naturellement à la masse de la so-
ciété, qui est nécessairement composée d’une génération présente, laquelle par la rapidité 
de son passage est pour ainsi dire en même-tems la génération suivante; la masse entière 
d’une génération d’associés ne peut se dépouiller de la propriété de l’autorité publique sans 
le consentement de la génération suivante, et celle-ci ne pouvant pas non plus la donner; par 
la même raison, et parce qu’elle n’existe pas encore, aucune génération n’a donc le pouvoir 
de dépouiller la société de la propriété de toute autorité publique : donc cette autorité est in-
aliénable : donc elle appartient imprescriptiblement à la société.  10. Si la masse entière de la 
société ne peut se dépouiller de la propriété de toute autorité publique, elle peut en confier 
l’exercice ainsi qu’elle le trouve bon, et ses délégués sont comptables à elle de l’usage qu’ils 
en font.  11. Ces délégués et autres personnes publiques, utilement ou nécessairement oc-
cupées du bonheur de la société entière, doivent en être dédommagés convenablement par 
la société entière; ainsi chacun des associés doit y contribuer en proportion de ses propriétés 
et facultés; cette contribution est une dette sacrée, elle doit imprimer une hypothèque tacite 
et privilégiée sur toutes les propriétés et facultés de chaque associé.  12. Toutes législations, 
toutes institutions nécessaires ou seulement utiles à la Société, tout Gouvernement n’est 
établi par elle que pour assurer aux associés leur existence, leur liberté, leurs propriétés, l’ex-
ercice de leurs facultés naturelles pour atteindre à la félicité, leur en procurer d’autres, plus 
de jouissances et moins de dangers, etc. C’est à quoi toutes lois, toutes institutions et tous 
Gouvernements doivent tendre; ils doivent être corrigés, perfectionnés, réformés ou sup-
primés, quand ils ne le font pas, et rien ne peut s’y opposer, quand leurs vices, défectuosités 
ou inutilités, font réclamer le plus grand nombre des intéressés, sauf au petit nombre non ré-
clamant, à rentrer dans l’état de Nature ou à faire société entr’eux et à part.  13. Le but prin-
cipal de toute association dans toutes législations, toutes institutions d’autorités, de gou-
vernement, direction et administration des richesses et des forces publiques étant d’assurer 
l’existence, la liberté et les propriétés de chacun des associés, aucun gouvernement, aucune 
autorité législative déléguée, ne peut y porter atteinte, même avec le consentement d’une 
génération entière d’associés par aucune loi générale, dont la nécessité n’est pas démontrée 
sous quelque prétexte et par quelque raison que ce soit; car si cela se pouvait, la législature 
et la Loi seraient despotes d’autant plus dangereux, que leur despotisme aurait une appar-
ence de légalité, qui couvrirait en quelque sorte leurs attentats, et qu’en rétrécissant ainsi et 
à diverses reprises la liberté et les biens des associés, tantôt sous prétexte de maintien ou 
de perfection des mœurs ou d’honnêteté publique, tantôt, enfin pour une prétendue meil-
leure harmonie sociale, etc; la Loi rendrait la liberté et les propriétés à-peu-près nulles et illu-
soires. Ainsi, toute Loi qui rétrécit la liberté et les propriétés de tous les associés, sans néces-
sité démontrée est nulle. Le consentement unanime d’une génération, ne peut la valider, 
parce que cette génération ne peut obliger les générations suivantes, et qu’une Loi générale 
qui n’oblige pas tous les associés, n’en oblige aucun.  14. La Loi qui oblige tout associé à s’ab-
stenir d’attenter à l’existence, à la liberté, aux propriétés de ses associés; celles qui l’oblige à 
contribuer à la dépense publique nécessaire, et celles qui ordonnent et autorisent la déten-
tion et punition de tout Citoyen prévenu ou convaincu d’avoir violé gravement cette première 
Loi; ne fait pas a tes Associés, etc. toutes ces Lois n’ont pas besoin d’être expressément con-
senties pour être obligatoires : le seul fait de la participation volontaire aux avantages de l’as-
sociation, oblige suffisamment tout associé à leur obéir et à s’y soumettre, quoiqu’elles rétré-
cissent leur liberté et leurs propriétés, parce qu’elles sont d’une nécessité démontrée pour 
chacun d’eux.  Résumé de tous principes civils  politiques.  Toutes Lois civiles et criminelles 
ne peuvent donc être que les développements et les conséquences nécessaires de cette 
première et seule Loi : Ne fait pas à tes Associés ce que tu ne veut pas qu’ils te fassent, et 
fait pour eux ce que tu veut qu’ils fassent pour toi.  Toute autorité législative n’a que le pou-
voir de faire ces développe-mens, et de régler de quelle manière et par quelles peines les in-
fractions en seront réparées ou punies.  Toute autorité judiciaire n’a que le pouvoir d’appliquer 
ces développements, aux cas qui lui sont proposés, et ces peines aux délits qui lui sont 
soumis (leur existence préalablement démontrée), c’est-à-dire, de déclarer qu’elle en est l’es-
pèce et la gravité, et qu’elle punition ou réparation la Loi ordonne en ce cas. On pourrait donc 
l’appeler autorité déclarative.  Toute autorité exécutive n’a que l’administration et la direction 
de la force et des revenus publics, pour contraindre tous les associés à se conformer aux 
développements de la Loi et aux déclarations que l’autorité judiciaire en fait aux cas particuli-
ers; enfin, pour repousser tout effort intérieur et extérieur nuisible à la Société.  Telle est la 
déclaration des droits naturels, civils et politiques que j’ai promise, peut-être y aurait-il peu de 
choses essentielles à y ajouter; je pense même que ce que l’on pourrait y joindre, ne serait 
pas des droits de plus que ceux qu’elle contient, mais seulement des développements de 
ces mêmes droits; par conséquent, ils seraient mieux placés dans la constitution et à la tête 
des divers cadres que doivent remplir les différons chapitres des législations civiles, crim-
inelles et de police, que dans une déclaration de droits.  Je me crois obligé, avant que de finir, 
de prévenir une objection que peut-être le préjugé fera faire au Lecteur, lorsqu’il lira le mot as-
sociés que je substitue à autrui, dans la loi, ne fais pas à tes Associés ce que tu ne veux pas 
qu’ils te fassent : il le trouvera peut-être mis à dessein, et le trouvera sans doute dur; cepend-
ant qu’il examine la marche des choses qui amènent le pacte social et primitif, l’étendue in-
définie du droit naturel de ceux qui le font, et qu’il réfléchisse que la renonciation à un pareil 
droit ne peut profiter qu’à ceux en faveur de qui elle est faite, et il le trouvera évidemment ex-
act; et cela le fera sans doute souhaiter, ainsi que moi, que tous les hommes soient associés, 
et ne fassent qu’une seule nation de frères, unis d’intérêt, et dont les noms ne fassent qu’in-
diquer les divisions, comme celles des Provinces d’un Royaume, et en faciliter l’administra-
tion. Ce désir n’est-il pas le patriotisme de l’humanité? Que celui qui n’en est pas touché soit 
anathème. A l’égard de la seconde partie de cette loi, elle est la conséquence nécessaire de 
la confédération, et j’ai cru qu’elle était nécessaire aux fondements de la société primitive au-
tant qu’elle l’est aux sociétés actuelles, puisqu’elle établit des devoirs réciproques que la 
première partie n’établit pas.  Au reste, que le Lecteur soit indulgent, surtout par rapport à 
mon style; je ne suis point lettré, mais je suis citoyen, et j’offre à ma Patrie et à tous les 
hommes ce que je crois vrai et utile.  O mes compatriotes! ô mes concitoyens! ô hommes, 
mes frères! puis-je mieux finir qu’en vous rappelant cette loi : NE FAIS PAS A TES ASSOCIÉS 
CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE FASSENT, ET FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS 
FASSENT   POUR  TOI.  Nota. La plupart des articles de ce Projet de déclaration des droits de 
l’homme, sont sans doute susceptibles d’être exposés beaucoup plus brièvement que je n’ai 
fait, tant par la rédaction, que parce que l’on pourrait supprimer l’exposé des passages d’un 
état à l’autre, et peut-être une partie des développements que j’ai donnés à quelques-uns de 
ces articles pour prouver qu’ils sont fondés en raison.  </text>
27_41 un projet de declaration anonyme. AVIS  Il est nécessaire que le Lecteur observe 
qu’une déclaration des droits de l’homme n’est pas une déclaration de ses devoirs. La décla-
ration des droits a pour but de resserrer les actes du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et 
du pouvoir judiciaire ou déclaratif, dans leur juste étendue, en leur montrant, ainsi qu’à tous 
les Citoyens, le but de leur institution et les bornes de leurs pouvoirs; et la déclaration des de-
voirs du citoyen a un but contraire, celui de montrer à tous et à chacun d’eux, ce qu’ils doivent 
aux autres et à la société entière, et de leur ordonner de s’en acquitter, et cette partie est du 
ressort de la législation de détail. Au reste, c’est une déclaration des droits de l’homme que 
l’on juge surtout nécessaire à la tête d’une Constitution, et c’est une déclaration de ces droits 
que j’annonce par le titre de cet Ecrit; c’est donc cette déclaration que j’offre à mes concitoy-
ens, et à tous les hommes en société, comme contenant les fondements de toute constitu-
tion civile et politique et de toute législation, et enfin comme contenant les pierres angulaires 
des remparts de la sûreté, de la liberté, et des propriétés de l’homme, dans quelque gou-
vernement que ce soit.  PRINCIPES ET ÉLÉMENS DE  TOUS   DROITS,  Suivis d’un Projet de 
Déclaration des Droits naturels, civils et politiques de l’Homme et du Citoyen.  L’Etre suprême 
est l’auteur de tout l’univers, et par conséquent de tous les hommes ; ils ont tous la même 
nature, la même origine, la même fin, la même tendance générale à la félicité, et les mêmes 
moyens de se la procurer. Donc ils naissent et demeurent naturellement égaux et in-
dépendants l’un de l’autre, dans quelque état qu’ils existent, civilisés ou non : donc les droits 
naturels, civils et politiques des hommes sont naturellement égaux dans toutes les situa-
tions.  Leurs seules conventions libres, tacites ou expresses, peuvent modifier ou suspendre 
leur liberté et égalité naturelles; tacites, lorsque les modifications ou suspensions sont 
évidemment nécessaires au bien de chacun, et par conséquent de tous ceux qui ont des rap-
ports positifs entr’eux; expresses, lorsque les modifications ou suspensions ne sont pas 
évidemment nécessaires au bien de tous.  Les choses matérielles, dont les hommes peuvent 
se mettre en possession, sont également libres et non sujettes les unes des autres; ainsi tout 
homme qui possède, comme premier occupant possède librement : donc les propriétés des 
hommes sont naturellement libres.  Leurs seules conventions libres, expresses ou tacites, 
peuvent modifier ou suspendre cette liberté naturelle des propriétés, et ces modifications ou 
suspensions, expresses ou tacites, sont dépendantes des raisons et applicables aux cas ex-
posés ci-devant au sujet de celles qui peuvent être apposées à la liberté et égalité naturelle 
des hommes.  Les hommes étant naturellement égaux entr’eux, ainsi que ce qu’ils pos-
sèdent, ils ont donc égalité de droits naturels, et il ne s’agit que d’en déterminer la quantité 
et l’étendue. Pour y parvenir, je rappellerai quelques vérités dont l’évidence ne sera sûrement 
pas contestée, et desquelles découleront par des conséquences simples et naturelles les 
droits naturels de l’homme, de ses droits naturels ses droits civils, et de ses droits civils, ses 
droits politiques.  Première Vérité. La nature de l’homme le nécessite à une seule tendance 
générale, habituelle et continue, celle de la plus grande félicité à laquelle il peut atteindre. 
Seconde Vérité. C’est de la satisfaction de tous ses besoins et convoitises que résulte (dans 
l’état de nature) la félicité générale et complète à laquelle il aspire et tend sans cesse; comme 
c’est de la douleur et de la privation de ces satisfactions que résulte la peine qu’il fuit toujo-
urs. Troisième Vérité. L’homme est doué de sensibilité, d’intelligence et de force agissante; sa 
sensibilité et son intelligence sont les seules sources de ses besoins et convoitises, en 
même-tems que son intelligence et ses forces sont ses seuls moyens de satisfaire les uns et 
les autres, et que les seules bornes de ses mêmes forces et intelligences sont aussi les 
seules limites que la nature met au pouvoir que sans doute elle lui donne de satisfaire des be-
soins et désirs qui viennent d’elle. Donc, dans l’état de nature, l’homme a le droit, et est libre 
d’employer toutes ses facultés physiques et intellectuelles, pour satisfaire tous ses besoins 
et convoitises.  En effet, si la nature ne donne pas à l’homme d’autres moyens de se procur-
er la félicite (à laquelle elle le fait aspirer nécessairement) que ses propres facultés physiques 
et intellectuelles; si d’ailleurs on ne voit pas qu’elle borne l’étendue de l’usage à certaines lim-
ites et dans certains cas, elle lui laisse donc la liberté de s’en servir toujours, et dans toute 
leur étendue, pour se procurer cette félicité, même aux dépens de celle des autres, s’il la croit 
nuisible à la sienne : car il n’y a point de délit dans des actions qui loin de contrarier les lois de 
la nature (qui est la seule et suprême législatrice, lois d’autant moins équivoques et plus im-
périeuses qu’elles tiennent à sa propre nature) sont au contraire très-conformes à ses lois. 
De ces vérités incontestables, il résulte donc évidemment, que dans l’état de Nature les 
droits de tout Homme consistent et s’étendent à ce qui suit :  Dans l’état de Nature. Droits 
Naturels.  Tout Homme a la libre propriété et usage déterminé par sa seule volonté, de sa per-
sonne et de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles; par conséquent, il 
a toute liberté de penser, dire et faire tout ce qui lui plaît, pour éviter la douleur et se procur-
er les jouissances qu’il convoite, en un mot, pour jouir du plus grand honneur possible.  Quat-
rième vérité. Dans cet état, rien de ce qui existe hors de l’Homme n’est à lui que pendant le 
temps qu’il en est saisi de fait. Il a pour ennemis presque continuels tous les autres 
Hommes, la plupart des animaux et tous les éléments, et il n’a que lui-même pour se défen-
dre contre tant d’ennemis.  Sans doute dans cette situation, ses jouissances sont très-faibles; 
mais le pire est que son existence est très-exposée, et sa liberté absolue, presque nulle mal-
gré son étendue de droit sans bornes. Ces considérations portent donc l’Homme à s’associ-
er, et c’est pour parvenir à cette association avantageuse et la consolider ensuite, que tous 
ceux qui s’associent, se soumettent d’abord à cette Loi, que chacun d’eux propose et con-
sent : NE FAIT PAS A TES ASSOCIÉS CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE NE FASSENT, ET 
FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS FASSENT POUR TOI : de cette association fondée 
sur ce contrat, d’abord sans établissement d’autorité ni peut-être de peine pour punir toute 
infraction faite à la Loi, résulte que les droits de l’Homme dans l’état social, non policé (où les 
Hommes vivent en hordes), consistent et s’étendent à ce qui suit.  Dans la Société non 
policée.  Droits naturels et sociaux modifiés l’un par l’autre.  1. Tout Homme a la libre, et un 
peu moins incertaine, propriété de sa personne que dans l’état qu’il a quitté; il a la libre pro-
priété de toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, et la libre, mais peu 
sûre propriété, prolongée au-delà de l’usage de tout ce qu’il possédait lors de son associa-
tion, et de ce qu’il acquiert ensuite sans en violer la Loi.  2. Tout Homme est libre de penser, 
dire et faire tout ce qu’il lui plait, pour se procurer la félicité, excepté ce qui est attentatoire à 
l’existence, à la liberté, aux propriétés et aux jouissances des associés, et il a droit de compt-
er sur les secours et aide de leurs forces et de leur intelligence pour la défense de son exist-
ence, de sa liberté et de ses propriétés et jouissances, contre les atteintes que voudraient y 
porter les Hommes et les animaux ennemis. Ainsi, tout associé est à l’égard de tout autre un 
ennemi de moins et un aide qui augmente d’autant sa propre force.  Cependant il est évident 
que quoique tout homme, dans cet état, ait droit de compter qu’aucun de ses associés ne lui 
nuira, et que tous lui aideront, aucun n’en est cependant assuré tant qu’il n’y a point d’autorité 
établie, ni de peines infligées aux infracteurs de la loi pour contraindre tous les associés à s’y 
conformer, et c’est sans doute les infractions réitérées qui s’y font qui nécessitent les asso-
ciés à établir des peines et une autorité, enfin une législation et un Gouvernement. Ce qui 
constitue l’état social, policé, ou politique, dans lequel tout associé a des droits égaux.  De 
ces établissements il résulte que les droits naturels, civils et politiques de l’homme se com-
binent, et de cette combinaison il résulte que  Dans l’État social politique, le contrat social et 
la loi qui le règle, ne fais pas, etc. subsiste toujours en entier, ainsi :  Droit naturels et sociaux, 
ou civils, modifiés l’un par l’autre.  1. Tout homme a la très-sure propriété de sa personne, de 
toutes ses facultés personnelles, physiques et intellectuelles, de tout ce qu’il possédait lors 
de son association, et de ce qu’il acquiert ensuite, sans en violer la loi unique mais dévelop-
pée : et sa propriété et jouissance sure se prolongent tant qu’il le veut au-delà de la jouis-
sance de fait.  2. Tout homme est libre de penser, de dire et faire tout ce qu’il lui plaît pour se 
procurer la félicité, excepté ce qui est attentatoire à l’existence, à la liberté, aux propriétés, 
aux jouissances de ses associés, dont alors l’honneur fait partie.  3. Tout homme a droit de 
compter et est sûr des secours et aide de la force et intelligence de ses associés pour la 
défense de son existence, de sa liberté, de ses propriétés et de son honneur, de manière 
qu’avec tous ces secours il n’a presque rien à craindre des hommes, des animaux, ni des élé-
ments, et qu’au contraire il assujettit presque tout à ses jouissances, ce qui les augmente 
considérablement, surtout dans une bonne constitution.  4. Par une conséquence nécessaire 
de la réciprocité des droits contenus dans les articles précédents appartenant à tous les as-
sociés, il résulte des droits et devoirs respectifs réciproques et égaux entr’eux tous. Ainsi, il 
reste à chacun d’eux égalité parfaite de droits et d’étendue de liberté naturelle, et en même-
tems il y a entr’eux réciprocité et égalité parfaite de devoirs et de droits civils et politiques. 
Droits politiques.  5. Tout associé est (tant qu’il le veut et ne s’en rend pas indigne) partie con-
stituante et élémentaire du corps social; c’est la réunion de ses parties constituantes et élé-
mentaires qui compose le tout social-politique, qu’on nomme Nation; c’est à ce tout qu’ap-
partient toute autorité publique, nécessaire ou seulement utile à la société : donc tout associé 
est partie constituante et élémentaire du propriétaire de toute autorité publique, et il l’est 
dans une proportion parfaitement égale à tout autre associé, puisqu’il y a entr’eux égalité par-
faite d’intérêt et parfaite réciprocité de devoirs et de droits.  6. Puisque tout associé est part-
ie constituante et élémentaire du propriétaire de toute autorité publique, tous les associés 
ont donc un droit égal à l’exercice de ces autorités, et à plus forte raison à toute vacation et 
emplois publics et privés.  7. Puisque tout associé a droit d’exercer l’autorité publique et 
toutes autres fonctions publiques, la société ne doit et a intérêt de ne conférer l’une et les au-
tres qu’aux plus capables de remplir le but qu’elle se propose dans l’institution.  8. Par les 
mêmes raisons, et parce que tout associé est évidemment intéressé à ce que la distribution 
de l’autorité publique soit bien faite, que l’exercice de cette autorité, ainsi que toutes autres 
fonctions publiques qui comme celles des ministres du culte public et celle de l’instruction de 
la jeunesse, ont influence sur les mœurs, et par conséquent sur la félicité de chaque associé, 
soient placés dans les meilleures mains. Tous les associés ont un droit égal à coopérer à la 
distribution de cette autorité, et aux élections d’individus les plus capables d’exercer ces au-
torités et fonctions.  9. Toute autorité publique appartenant naturellement à la masse de la so-
ciété, qui est nécessairement composée d’une génération présente, laquelle par la rapidité 
de son passage est pour ainsi dire en même-tems la génération suivante; la masse entière 
d’une génération d’associés ne peut se dépouiller de la propriété de l’autorité publique sans 
le consentement de la génération suivante, et celle-ci ne pouvant pas non plus la donner; par 
la même raison, et parce qu’elle n’existe pas encore, aucune génération n’a donc le pouvoir 
de dépouiller la société de la propriété de toute autorité publique : donc cette autorité est in-
aliénable : donc elle appartient imprescriptiblement à la société.  10. Si la masse entière de la 
société ne peut se dépouiller de la propriété de toute autorité publique, elle peut en confier 
l’exercice ainsi qu’elle le trouve bon, et ses délégués sont comptables à elle de l’usage qu’ils 
en font.  11. Ces délégués et autres personnes publiques, utilement ou nécessairement oc-
cupées du bonheur de la société entière, doivent en être dédommagés convenablement par 
la société entière; ainsi chacun des associés doit y contribuer en proportion de ses propriétés 
et facultés; cette contribution est une dette sacrée, elle doit imprimer une hypothèque tacite 
et privilégiée sur toutes les propriétés et facultés de chaque associé.  12. Toutes législations, 
toutes institutions nécessaires ou seulement utiles à la Société, tout Gouvernement n’est 
établi par elle que pour assurer aux associés leur existence, leur liberté, leurs propriétés, l’ex-
ercice de leurs facultés naturelles pour atteindre à la félicité, leur en procurer d’autres, plus 
de jouissances et moins de dangers, etc. C’est à quoi toutes lois, toutes institutions et tous 
Gouvernements doivent tendre; ils doivent être corrigés, perfectionnés, réformés ou sup-
primés, quand ils ne le font pas, et rien ne peut s’y opposer, quand leurs vices, défectuosités 
ou inutilités, font réclamer le plus grand nombre des intéressés, sauf au petit nombre non ré-
clamant, à rentrer dans l’état de Nature ou à faire société entr’eux et à part.  13. Le but prin-
cipal de toute association dans toutes législations, toutes institutions d’autorités, de gou-
vernement, direction et administration des richesses et des forces publiques étant d’assurer 
l’existence, la liberté et les propriétés de chacun des associés, aucun gouvernement, aucune 
autorité législative déléguée, ne peut y porter atteinte, même avec le consentement d’une 
génération entière d’associés par aucune loi générale, dont la nécessité n’est pas démontrée 
sous quelque prétexte et par quelque raison que ce soit; car si cela se pouvait, la législature 
et la Loi seraient despotes d’autant plus dangereux, que leur despotisme aurait une appar-
ence de légalité, qui couvrirait en quelque sorte leurs attentats, et qu’en rétrécissant ainsi et 
à diverses reprises la liberté et les biens des associés, tantôt sous prétexte de maintien ou 
de perfection des mœurs ou d’honnêteté publique, tantôt, enfin pour une prétendue meil-
leure harmonie sociale, etc; la Loi rendrait la liberté et les propriétés à-peu-près nulles et illu-
soires. Ainsi, toute Loi qui rétrécit la liberté et les propriétés de tous les associés, sans néces-
sité démontrée est nulle. Le consentement unanime d’une génération, ne peut la valider, 
parce que cette génération ne peut obliger les générations suivantes, et qu’une Loi générale 
qui n’oblige pas tous les associés, n’en oblige aucun.  14. La Loi qui oblige tout associé à s’ab-
stenir d’attenter à l’existence, à la liberté, aux propriétés de ses associés; celles qui l’oblige à 
contribuer à la dépense publique nécessaire, et celles qui ordonnent et autorisent la déten-
tion et punition de tout Citoyen prévenu ou convaincu d’avoir violé gravement cette première 
Loi; ne fait pas a tes Associés, etc. toutes ces Lois n’ont pas besoin d’être expressément con-
senties pour être obligatoires : le seul fait de la participation volontaire aux avantages de l’as-
sociation, oblige suffisamment tout associé à leur obéir et à s’y soumettre, quoiqu’elles rétré-
cissent leur liberté et leurs propriétés, parce qu’elles sont d’une nécessité démontrée pour 
chacun d’eux.  Résumé de tous principes civils  politiques.  Toutes Lois civiles et criminelles 
ne peuvent donc être que les développements et les conséquences nécessaires de cette 
première et seule Loi : Ne fait pas à tes Associés ce que tu ne veut pas qu’ils te fassent, et 
fait pour eux ce que tu veut qu’ils fassent pour toi.  Toute autorité législative n’a que le pou-
voir de faire ces développe-mens, et de régler de quelle manière et par quelles peines les in-
fractions en seront réparées ou punies.  Toute autorité judiciaire n’a que le pouvoir d’appliquer 
ces développements, aux cas qui lui sont proposés, et ces peines aux délits qui lui sont 
soumis (leur existence préalablement démontrée), c’est-à-dire, de déclarer qu’elle en est l’es-
pèce et la gravité, et qu’elle punition ou réparation la Loi ordonne en ce cas. On pourrait donc 
l’appeler autorité déclarative.  Toute autorité exécutive n’a que l’administration et la direction 
de la force et des revenus publics, pour contraindre tous les associés à se conformer aux 
développements de la Loi et aux déclarations que l’autorité judiciaire en fait aux cas particuli-
ers; enfin, pour repousser tout effort intérieur et extérieur nuisible à la Société.  Telle est la 
déclaration des droits naturels, civils et politiques que j’ai promise, peut-être y aurait-il peu de 
choses essentielles à y ajouter; je pense même que ce que l’on pourrait y joindre, ne serait 
pas des droits de plus que ceux qu’elle contient, mais seulement des développements de 
ces mêmes droits; par conséquent, ils seraient mieux placés dans la constitution et à la tête 
des divers cadres que doivent remplir les différons chapitres des législations civiles, crim-
inelles et de police, que dans une déclaration de droits.  Je me crois obligé, avant que de finir, 
de prévenir une objection que peut-être le préjugé fera faire au Lecteur, lorsqu’il lira le mot as-
sociés que je substitue à autrui, dans la loi, ne fais pas à tes Associés ce que tu ne veux pas 
qu’ils te fassent : il le trouvera peut-être mis à dessein, et le trouvera sans doute dur; cepend-
ant qu’il examine la marche des choses qui amènent le pacte social et primitif, l’étendue in-
définie du droit naturel de ceux qui le font, et qu’il réfléchisse que la renonciation à un pareil 
droit ne peut profiter qu’à ceux en faveur de qui elle est faite, et il le trouvera évidemment ex-
act; et cela le fera sans doute souhaiter, ainsi que moi, que tous les hommes soient associés, 
et ne fassent qu’une seule nation de frères, unis d’intérêt, et dont les noms ne fassent qu’in-
diquer les divisions, comme celles des Provinces d’un Royaume, et en faciliter l’administra-
tion. Ce désir n’est-il pas le patriotisme de l’humanité? Que celui qui n’en est pas touché soit 
anathème. A l’égard de la seconde partie de cette loi, elle est la conséquence nécessaire de 
la confédération, et j’ai cru qu’elle était nécessaire aux fondements de la société primitive au-
tant qu’elle l’est aux sociétés actuelles, puisqu’elle établit des devoirs réciproques que la 
première partie n’établit pas.  Au reste, que le Lecteur soit indulgent, surtout par rapport à 
mon style; je ne suis point lettré, mais je suis citoyen, et j’offre à ma Patrie et à tous les 
hommes ce que je crois vrai et utile.  O mes compatriotes! ô mes concitoyens! ô hommes, 
mes frères! puis-je mieux finir qu’en vous rappelant cette loi : NE FAIS PAS A TES ASSOCIÉS 
CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ILS TE FASSENT, ET FAIS POUR EUX CE QUE TU VEUX QU’ILS 
FASSENT   POUR  TOI.  Nota. La plupart des articles de ce Projet de déclaration des droits de 
l’homme, sont sans doute susceptibles d’être exposés beaucoup plus brièvement que je n’ai 
fait, tant par la rédaction, que parce que l’on pourrait supprimer l’exposé des passages d’un 
état à l’autre, et peut-être une partie des développements que j’ai donnés à quelques-uns de 















28_42 l’analyse de thouret. à la séance de l’Assemblée nationale du samedi 1er aout 1789 
Analyse des idées principales sur la reconnaissance des droits de l’homme en société, et sur 
les bases de la constitution présentées au comité de constitution, par M. Thouret, député de 
Rouen. I La nature a mis dans le cœur de l’homme le besoin et le désir impérieux du bon-
heur. L’état de société politique le conduit vers ce but, en réunissant les forces individuelles 
pour assurer le bonheur commun. Le gouvernement est le mode d’activité choisi par chaque 
société, pour diriger l’emploi de la force publique vers son objet. Le gouvernement doit donc 
être constitué de manière qu’il ne puisse jamais blesser les droits de l’homme et du citoyen, 
puisqu’il n’est établi que pour les protéger. II Le premier droit de l’homme est celui de la pro-
priété et de la liberté de sa personne. De ce droit primitif et inaliénable dérivent: 1. Celui de 
ne pouvoir être contraint ou empêché dans ses actions, arrêté ni détenu, si ce n’est en ver-
tu des lois publiques, et d’un jugement régulier qui en ait prononcé l’application. 2. Celui de 
penser, de converser, et d’écrire, sans pouvoir être repris pour ses opinions, ses discours et 
ses écrits, si ce n’est en vertu des lois publiques, et d’un jugement régulier. De là: 1. la liberté 
de conscience et d’opinion religieuse ; 2. La liberté des actions et du travail ; 3. La liberté de 
la presse; 4. La liberté inviolable du commerce épistolaire ; 5. L’abolition absolue des lettres 
de cachet. III C’est un droit de l’homme libre, d’acquérir des propriétés, de les posséder, et 
de les protéger. Du droit de propriété dérivent: 1. L’interdiction de déposséder un propriétaire 
hors le cas d’une nécessité publique constatée, et à charge de l’indemniser complètement; 
2. Le droit de chaque citoyen de ne payer que les impôts consentis pair les représentants de 
la nation. 3. Le droit de la nation de ne consentir par ses représentants, que la quotité d’im-
pôts reconnue nécessaire pour les besoins publics. IV L’égalité de tous les droits naturels et 
civils est elle-même un droit dont le régime social ne peut priver aucun individu. Dans l’or-
dre naturel, tous les hommes étant égaux, chacun d’eux a au même titre tout ce qui appar-
tient à la nature de l’homme. Aucun ne peut être ni autrement libre, ni autrement propriétaire 
qu’un autre. Dans l’ordre social, les citoyens étant égaux, puisque nul ne peut être plus ou 
moins citoyen qu’un autre, tous ont le même droit à tous les avantages de l’état de société, 
— à la possession de toutes les places, emplois et fonctions de l’établissement public; — 
et nul ne doit contribuer plus qu’un autre aux charges communes de l’association. Dans l’or-
dre légal, les citoyens étant égaux devant la loi, elle les oblige tous également ; — elle doit 
aussi punir également les coupables; — les punir tous du même genre de peine, pour les 
mêmes fautes; — et fidèle à l’intérêt commun, n’accorder à qui que ce soit ni faveurs ni priv-
ilèges. V De l’obligation de garantir la liberté, la propriété et l’égalité individuelles, résultent 
en faveur de la nation les droits suivants : 1. Celui de faire les lois conjointement avec le Roi, 
et de ne se soumettre qu’à celles qu’elle aurait librement consenties ; 2. Celui de connaître 
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compte; 3. Celui de surveiller l’exercice du pouvoir exécutif, et d’en rendre tous les agents 
responsables, en cas de prévarication. Sans le droit du corps social à la législature, le pouvoir 
du chef deviendrait arbitraire. Sans la surveillance, la nation pourrait être trompée, et la con-
stitution se dénaturer. Sans la responsabilité, rien ne préviendrait la déprédation des financ-
es, ou les abus d’autorité. VI Le moyen de mettre la société en état de remplir ses fins, est 
de bien organiser les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics émanent tous du peuple : ils ne 
peuvent ni se constituer eux-mêmes, ni changer la constitution qu’ils , ont reçue. C’est dans 
la nation que réside essentiellement le pouvoir constituant. La nation a le droit indubitable et 
imprescriptible d’exercer ce pouvoir toutes les fois que sa sûreté, sa propriété et son bon-
heur exigent que la constitution de son gouvernement soit éclaircie, réformée ou régénérée. 
Elle peut l’exercer par ses représentants aussi bien que par elle-même. Les représentants 
actuels ont reçu complètement ce pouvoir de leurs commettants. VII Les pouvoirs publics se 
divisent en quatre classes, ou espèces différentes : 1. Pour faire les lois, régler les dépens-
es publiques, octroyer l’impôt, et maintenir la constitution, la nation a besoin d’un corps de 
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en qui réside le pouvoir législatif. 2. L’obligation de faire exécuter les lois, de mettre la force 
publique en activité, tant au dedans qu’au dehors du royaume, et de diriger l’administration 
générale d’une manière uniforme, exige dans les grands Etats un chef qui soit le principe et 
le centre de tous les mouvements du corps politique. — Cette unité de chef chargé de gou-
verner suivant les lois est le caractère distinctif de la monarchie. De là le Roi, en qui réside 
le pouvoir exécutif. 3. Pour l’exécution locale des lois relatives à l’administration générale du 
royaume, il faut dans chaque province des administrateurs subordonnés, chargés des détails 
de cette exécution. De là les assemblées provinciales et municipales, en qui réside le pou-
voir administratif. 4. L’exécution des lois qui ont pour objet les actions et les propriétés des 
citoyens nécessite l’établissement des juges. De là les tribunaux de justice en qui réside le 
pouvoir judiciaire. C’est de l’organisation régulière, de la correspondance, de la séparation et 
de l’indépendance de ces quatre pouvoirs, que résultera une bonne constitution.  </text> 
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et de ne se soumettre qu’à celles qu’elle aurait librement consenties ; 2. Celui de connaître 
et de régler les dépenses publiques, d’inspecter l’emploi des fonds, et de s’en faire rendre 
compte; 3. Celui de surveiller l’exercice du pouvoir exécutif, et d’en rendre tous les agents 
responsables, en cas de prévarication. Sans le droit du corps social à la législature, le pouvoir 
du chef deviendrait arbitraire. Sans la surveillance, la nation pourrait être trompée, et la con-
stitution se dénaturer. Sans la responsabilité, rien ne préviendrait la déprédation des financ-
es, ou les abus d’autorité. VI Le moyen de mettre la société en état de remplir ses fins, est 
de bien organiser les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics émanent tous du peuple : ils ne 
peuvent ni se constituer eux-mêmes, ni changer la constitution qu’ils , ont reçue. C’est dans 
la nation que réside essentiellement le pouvoir constituant. La nation a le droit indubitable et 
imprescriptible d’exercer ce pouvoir toutes les fois que sa sûreté, sa propriété et son bon-
heur exigent que la constitution de son gouvernement soit éclaircie, réformée ou régénérée. 
Elle peut l’exercer par ses représentants aussi bien que par elle-même. Les représentants 
actuels ont reçu complètement ce pouvoir de leurs commettants. VII Les pouvoirs publics se 
divisent en quatre classes, ou espèces différentes : 1. Pour faire les lois, régler les dépens-
es publiques, octroyer l’impôt, et maintenir la constitution, la nation a besoin d’un corps de 
représentants, chargé de ses pouvoirs, et les exerçant pour elle. De là l’Assemblée nationale, 
en qui réside le pouvoir législatif. 2. L’obligation de faire exécuter les lois, de mettre la force 
publique en activité, tant au dedans qu’au dehors du royaume, et de diriger l’administration 
générale d’une manière uniforme, exige dans les grands Etats un chef qui soit le principe et 
le centre de tous les mouvements du corps politique. — Cette unité de chef chargé de gou-
verner suivant les lois est le caractère distinctif de la monarchie. De là le Roi, en qui réside 
le pouvoir exécutif. 3. Pour l’exécution locale des lois relatives à l’administration générale du 
royaume, il faut dans chaque province des administrateurs subordonnés, chargés des détails 
de cette exécution. De là les assemblées provinciales et municipales, en qui réside le pou-
voir administratif. 4. L’exécution des lois qui ont pour objet les actions et les propriétés des 
citoyens nécessite l’établissement des juges. De là les tribunaux de justice en qui réside le 
pouvoir judiciaire. C’est de l’organisation régulière, de la correspondance, de la séparation et 
de l’indépendance de ces quatre pouvoirs, que résultera une bonne constitution.  </text> 
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29_43 le projet de declaration de thouret. Les Représentants de la Nation Française, réunis 
en Assemblée Nationale, et autorisés par leurs mandats à exercer le Pouvoir constituant pour 
la régénération de l’État, se croient obligés de commencer leur important travail par la recon-
naissance, et la déclaration solennelle des droits de l’Homme dans l’État de Société, ainsi 
qu’il suit :  Article premier.  Objet et effets l’union sociale.  Les hommes sont réunis en so-
ciété pour se garantir de réciproquement l’exercice de leurs facultés et de leurs droits. Le 
corps social doit cette garantie à chacun de ses membres.  II  Tous les citoyens ayant un égal 
droit à la garantie sociale, chacun doit souffrir que l’exercice de ses facultés et de ses droits 
soit limité par la jouissance semblable que les  autres  doivent  avoir  de  leurs  droits  et de 
leurs facultés.  III.  C’est par la loi seulement, et non par des ordres arbitraires, que les facul-
tés et les droits des citoyens peuvent être limités.  IV.  La Loi ne se forme que par l’expression 
de la volonté générale, régulièrement constatée et publiée.  V.  Tout ce qui n’est pas défendu 
par la Loi est permis; et rien ne peut être exigé que ce qu’elle ordonne.  VI.  Tous les droits de 
l’homme en société se rapportent essentiellement à ceux de liberté, de propriété, et d’égal-
ité civile.  VII. Droit de liberté personelle.  L’homme est libre par la nature; l’exercice de sa lib-
erté est le premier de ses biens et de ses droits.  VIII.  Aucune contrainte personnelle ne peut 
avoir lieu dans l’état social, qu’en vertu des Lois, et d’un jugement régulier qui en ait pronon-
cé l’application.  IX.  Nul ne peut être arrêté, exilé, détenu ou emprisonné en vertu de lettres 
de cachet, ou de tout autre ordre arbitraire en quelque forme, et sous quelque dénomination 
que ce soit.  X.  Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, tant qu’il ne trouble 
pas extérieurement le culte public.  XI.  La Presse doit être libre, sans autres modifications 
que celles qui sont nécessaires pour arrêter le cours des libelles séditieux ou diffamatoires. 
XII.   La liberté, la sûreté et le secret du commerce épistolaire sont inviolables.  XIII. Droit 
de propriété  L’homme est capable d’acquérir des propriétés. La libre et sûre jouissance de 
celles qu’il a légitimement acquises est le second de ses biens et de ses droits.  XIV.  Nul ne 
peut être dépossédé forcément, hors le cas d’une nécessité publique constatée, et à charge 
de l’indemniser complètement.  XV.  Nul ne peut être gêné dans l’usage, l’emploi et la dis-
position de ses biens, par aucune autre autorité que celle de la Loi.  XVI.  Nul ne peut être 
forcé de payer les impôts, qui sont une portion retranchée de sa propriété, que lorsqu’ils ont 
été librement consentis par les Représentants de la Nation.  XVII. Droit d’Égalité civile.  Les 
hommes sont égaux en droit naturels. Dans l’état de société ils doivent l’être de même en 
droits sociaux et civils. Cette égalité est le troisième des biens et des droits de l’homme-ci-
toyen.  XVIII.  L’égalité civile est fondée sur ce qu’aucun citoyen ne peut être plus ou moins 
citoyen qu’un autre : tous ont donc le même droit à tous les avantages qui sont l’objet du 
pacte social.  XIX.  Tous peuvent être admis également à toutes les places, charges et fonc-
tions publiques, sans aucune autre distinction que celle de leurs talents, et de leur capacité. 
XX.  Réciproquement tous doivent supporter avec égalité toutes les charges de l’établisse-
ment social. La contribution aux impôts doit être la même entre les Citoyens de toutes les 
classes, Se quant à la quotité, et quant au mode de répartition et de perception.  XXI.  Aucune 
profession ne peut être réputée vile et dérogeant.  XXII.  Tous les citoyens sont parfaitement 
égaux devant la Loi. Elle les oblige tous de la même manière; et tous ont le même droit à sa 
protection.  XXIII.  Tous les coupables doivent être punis des mêmes peines pour les mêmes 
crimes, sans aucune distinction de rang, de condition, ni de fortune.  XXIV. Source et objet 
des Pouvoirs publics  Les pouvoirs publics qui constituent le Gouvernement appartiennent à 
tous les citoyens collectivement, émanent d’eux, et ont pour objet l’intérêt, non de ceux qui 
les exercent, mais de ceux qui en ont créé et conféré l’exercice.  XXV.  Tous les citoyens ont 
le droit de concourir par eux-mêmes, ou par leurs représentants, à la formation des Lois, et 
de ne se soumettre qu’à celles qu’ils ont librement consenties.  XXVI.  Ils ont le droit de con-
naître et de régler les dépenses publiques, d’y proportionner l’impôt, et d’en surveiller l’em-
ploi.  XXVII.  Ils ont le droit de demander à tous les Officiers ou Agents publics compte de leur 
conduite, et de les rendre responsables de leurs prévarications.  XXVIII.  C’est aux Citoyens 
en corps qu’appartient le pouvoir constituant; pouvoir suprême dont les autres dépendent, 
et que la Nation a le droit imprescriptible d’exercer, toutes les fois que la constitution de son 
Gouvernement a besoin d’être réformée ou régénérée.  </text>  
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30_44 le projet de declaration de gallot. PREMIER.  Je suis bien éloigné de prétendre offrir ici 
un plan plus lumineux que ceux déjà publiés : je rends hommage au génie de leurs Auteurs; 
et ce n’est qu’avec crainte et défiance de moi-même que je romps le silence pour la première 
fois : mais le devoir de tout Représentant de la Nation étant de faire part de ses idées et de 
ses réflexions, je croirais manquer à ce que je dois à mes Commettants et à l’Assemblée Na-
tionale, si je ne lui communiquais pas ma manière de voir sur les grands objets dont elle a à 
s’occuper pour parvenir à former une bonne Constitution.  J’ai pensé en outre qu’il n’était 
peut-être pas inutile de présenter la question des droits de l’Homme et du Citoyen, sous un 
point de vue très-simple. D’après la révolution mémorable qui vient de s’opérer par les senti-
ments patriotiques et sublimes dont les Français seuls sont capables, on ne doit s’attendre à 
aucune réclamation contre les droits de l’Homme et du Citoyen; en conséquence on peut se 
borner à une Déclaration fort courte. Mais avant de l’énoncer, on me permettra de jeter un 
coup-d’œil rapide sur les formes des Gouvernements et les bases de la Constitution qui nous 
convient.  II.  L’origine de tout Gouvernement a été la société paternelle, et ce Gouvernement 
peut exister chez les Peuples les plus sauvages... Quelques hordes se rassemblent; les pères 
ou chefs de famille se réunissent,  conviennent  de  former  des  Lois  ou  conventions,  et 
d’en confier l’exécution à quelques-uns d’entr’eux, ou à un seul, choisi par le sort ou par élec-
tion. Supposez des hommes policés réunis; vous aurez les mêmes résultats. Tous les Gou-
vernements peuvent se partager en deux grandes divisions, Despotiques ou Populaires. 
Toute Nation conquise, et qui se soumet par la force des armes à un Souverain uniquement 
guerrier; cette Nation n’aura de Gouvernement que le Militaire, c’est-à-dire, le Despotique. Tel 
est celui de la Turquie et de presque tous les Peuples d’Asie et d’Afrique.  Tout Peuple, au con-
traire, chez lequel les Lois se forment par lui ou avec son consentement, a nécessairement 
un Gouvernement Populaire. Tels ont été dans l’origine la plupart des Gouvernements Eu-
ropéens.  Si l’exécution des Lois reste entre les mains du Peuple, et est confiée à un certain 
nombre de Membres élus à époque fixe, ce sera une Démocratie. Si le pouvoir exécutif des 
Lois est remis entre les mains d’un certain nombre de Citoyens, formant une Classe 
supérieure, on aura alors l’Aristocratie. Si enfin cette exécution des Lois formées par le Peu-
ple lui-même, est confiée à un seul homme électif, ou pris toujours dans une même famille, 
vous aurez une Monarchie.  Mais les divisions primordiales ne doivent pas être prises à la ri-
gueur, parce qu’il y a dans tous les Gouvernements existants des dégénérescences, des con-
fusions qui, chez presque toutes les Nations, rendent les formes des Gouvernements primi-
tifs entièrement méconnaissables...  Le nôtre en présente l’exemple le plus frappant. En vain 
chercherait-on à reconnaître la Constitution Monarchique dans le Gouvernement Despotique, 
ou plutôt ministériel, sous lequel nous avons gémi depuis si longtemps.  III.  Un Roi juste et 
Citoyen, un roi que nous venons de proclamer le Restaurateur de la Liberté Française, en 
suivant les mouvements de son cœur paternel, a voulu rendre au Peuple généreux qu’il était 
appelé à gouverner, les droits antiques et imprescriptibles d’une Nation fidèle, et attachée à 
ses Rois; mais Nation sensible et fière, qui n’avait jamais étouffé chez elle le sentiment d’une 
liberté soumise à des Lois consenties par elle-même.  D’après cet aperçu, il n’est pas diffi-
cile, selon moi, de fixer ses idées sur les principes essentiels de la Constitution que nous de-
vons former, ou plutôt régénérer... car nous ne sommes pas un Peuple nouveau, sans so-
ciété, sans lois, sans administration, sans police : nous ne pouvons abroger toutes les formes 
établies; mais nous devons les corriger, en élaguer les abus, les ramener à leur institution 
primitive : nous devons rétablir, avant tout, les droits de la Nation et ceux de son Chef; droits 
également méconnus, usurpés et confondus par une véritable Aristocratie ministérielle, 
érigée en un Despotisme le plus absurde et le plus révoltant....  Tout se réduit donc à fixer 
d’abord les droits de la Nation, et fixer ensuite les droits du Souverain....  Les droits de la Na-
tion comprennent nécessairement les droits individuels de l’Homme et du Citoyen : mais 
doit-on considérer les droits du Citoyen uniquement comme les droits primitifs de l’Homme 
en état de Nature? Je ne le pense pas : on doit seulement les énoncer en tête. Sans doute 
qu’ils existent ces droits sacrés; ils sont réels, et le Despotisme le plus atroce n’a pu les 
anéantir....  Mais l’Homme en société, l’Homme devenu Citoyen, n’est-il pas obligé, par le 
pacte social, de renoncer à partie de l’usage de ses droits de Nature, pour jouir de ceux que 
lui accorde la société avec laquelle il a contracté l’engagement de se donner à elle, comme il 
en a reçu la promesse formelle d’en retirer, pour sa personne et ses propriétés, protection, 
sûreté et tranquillité?  Ces principes me paraissent vrais, incontestables, et doivent servir de 
bases à toutes Déclarations de droits et à la forme constitutionnelle de notre Gouverne-
ment....  On ne peut trop exposer au Peuple quels sont ses droits. En les connaissant mieux, 
il respectera plus exactement ceux des autres; il remplira ses devoirs avec plus de soin. L’es-
clave ne fait que se soumettre à ses fers, ou les briser; l’Homme libre, mais soumis aux Lois, 
sait les respecter, parce qu’elles lui sont les garants de sa liberté....  IV.  Les droits naturels de 
l’homme sont inhérents à son existence, et se réduisent à la vie, à la liberté, ou plutôt à l’in-
dépendance.  Ce n’est point pour perdre l’usage de ses droits primitifs et inaliénables, que 
l’homme se réunit en Société, c’est au contraire pour se les assurer, pour les mettre sous la 
sauvegarde commune des Lois, en procurant les mêmes avantages à ceux qui concourent 
avec lui à la formation du Pacte social. De-là naissent pour le Citoyen ou l’homme en Société, 
protection, sûreté et tranquillité pour sa personne et pour ses propriétés.  Tout Citoyen doit 
donc jouir de ces trois prérogatives qui lui garantissent les deux premiers droits naturels, la 
vie et la liberté.  Le premier ne peut recevoir d’atteinte que dans le cas où un individu en ait 
porté lui-même à pareil droit chez son semblable.  Le second est inattaquable hors le cas où 
la liberté d’un Citoyen est nuisible à celle d’un ou plusieurs Citoyens.  D’après ces vues, il me 
semble qu’on pourrait restreindre au très-petit nombre de maximes suivantes, renonciation 
des droits de l’homme et du Citoyen, parce que les détails se trouveront dans l’exposition 
des articles du Code légal.  1. Tout homme apporte en naissant les droits primitifs de la vie et 
de la liberté.  2. Outre ces deux premiers droits, l’homme en Société en obtient trois autres 
indispensables, protection, sûreté et tranquillité pour sa personne et pour ses propriétés de 
la part de la Société entière.  3. Tout homme devenu Citoyen par son admission à une Société, 
ne peut être privé d’aucun de ces droits essentiels, que dans le cas où il ait manqué à 
quelques-unes des obligations qu’il a contractées.  4. Tout homme a le droit de réclamer de 
la Société l’exécution des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de lui, comme la Société doit 
et peut réclamer toujours de tout Citoyen l’accomplissement de ses obligations.  5. Tout Ci-
toyen est libre de renoncer à ses droits, mais alors il ne peut plus exiger, de la part de la So-
ciété qu’il abandonne, la garantie de ces mêmes droits.  6. Les devoirs du Citoyen sont com-
pris dans le Pacte social qu’il a formé avec la Société entière : respecter les droits d’autrui 
comme il veut que les siens soient respectés....  7. Tous les Citoyens sont soumis aux Lois 
parce que les Lois protègent également tous les Citoyens sans distinction de rang, de fortune 
et de naissance, car aux yeux de la Loi, tous les hommes sont égaux.  8. Tous les Citoyens 
doivent partager les avantages de la Société, comme tous doivent en supporter les charges. 
V.  Après avoir énoncé les droits du Citoyen, on doit fixer ceux de la Nation. Ces droits sont 
formés de la réunion de ceux des Citoyens.  La Nation se garantit à elle-même liberté, protec-
tion, sûreté et tranquillité.  Mais comme une Nation ne peut pas exécuter par elle-même ces 
obligations, elle en commet l’exécution à d’autres mains, et dans l’hypothèse où nous 
sommes, au Gouvernement Monarchique que nous adoptons, comme le plus propre à un 
Royaume tel que le nôtre. Dans notre position, la Nation Française, appelée par son Roi à re-
couvrer ses droits qui sont ceux de tous les hommes réunis en Société, déclare que la Puis-
sance Souveraine et Législative réside en elle-même, et que ses Représentants assemblés 
pour réformer ou plutôt pour établir des Lois, détermineront solennellement tous les droits 
du Monarque, auquel l’exécution des Lois à promulguer sera confiée.  </text> 
31_45 le projet de declaration custine. PROPOSITION.  Je propose qu’il y ait en tête de la lég-
islation, une déclaration des droits de l’homme citoyen d’un grand Empire.  Que cette décla-
ration soit un tissu de principes incontestables et présentés d’une manière claire et précise, 
à la portée de tous les individus qui doivent les connaître.  Que ces principes se lient et s’en-
chaînent de manière à former la base de la législation dont nous allons nous occuper.  Qu’ils 
soient dénués de tout préambule et raisonnements, qui ne pourraient servir qu’à donner des 
moyens de la commenter : ce que ne manqueraient pas de faire une multitude d’Écrivains 
dont l’essaim s’est un peu trop multiplié pour qu’il soit de la sagesse de l’Assemblée Nation-
ale de lui donner matière à s’exercer.  Qu’il soit nommé par l’Assemblée Nationale un Comité 
composé de quatre personnes seulement, chargé de réunir les observations de tous les bu-
reaux, sur les additions, abréviations, retranchements et change-mens, qu’ils auront cru 
nécessaire de faire aux déclarations qui vous ont été présentées, afin que le travail de ce 
Comité puisse réunir le vœu de la pluralité de l’Assemblée qui prononcera sur cette nouvelle 
rédaction.   J’ai essayé d’ordonner, de réduire et d’augmenter les articles de ce diverses déc-
laration que j’ai l’honneur de soumettre au jugement de l’Assemblée.  le Cte. de CUSTINE. 
DÉCLARATION DES DROITS DU CITOYEN FRANÇAIS.  Les Représentants de la Nation 
Française, réunis en Assemblée Nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la 
charge spéciale de régénérer la constitution de l’État :  Considèrent, que toute union sociale, 
et par conséquent toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, 
d’étendre et d’assurer les droits de l’homme Citoyen.  Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord 
s’attacher à reconnaître ces droits, que leur exposition doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et qu’ils présentent l’objet ou le but que toutes 
les constitutions doivent s’efforcer d’atteindre.  En conséquence les Représentai de la Nation 
Française reconnaissent et consacrent, par une promulgation positive et solennelle, la décla-
ration suivante des droits de l’homme Citoyen.  Article premier.  L’objet d’une société poli-
tique ne peut être que le plus grand bien de tous.  Art. II.   Un Peuple a toujours le droit de 
revoir et de réformer sa constitution.  Art. III.   Tout homme est seul propriétaire de sa per-
sonne.  Art. IV.  Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule 
condition de ne pas nuire aux droits d’autrui; car le respect dû à ces droits est son devoir en-
vers la société.  Art. V.  Tout homme sans exception étant le maître de ses pensées et de ses 
paroles, a le droit de dire, de faire imprimer tout ce que bon lui semble, à la seule condition 
de ne blâmer dans ses écrits ni le Roi, ni l’héritier présomptif, à moins qu’il ne puisse prouver, 
pour ce dernier seulement, qu’il a voulu donner atteinte à la personne inviolable du Roi. Tout 
Écrivain doit rester responsable de même des atteintes données dans ses écrits aux dogmes 
de la religion dominante, ou aux mœurs et aux droits d’autrui; en conséquence tout auteur 
dénonciateur ou accusateur, doit être tenu de prouver sa dénonciation ou son accusation. 
Art. VI.  Il suit de l’article précédent, que les lettres étant un moyen de communiquer sa 
pensée entre deux personnes seulement, le secret doit en être inviolable et sacré pour tous 
les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit.  Art. VII.  Tout Ci-
toyen est pareillement libre d’employer ses bras, sa propriété, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui-même : nul genre de travail ne lui est interdit : il peut pro-
duire et fabriquer ce qui lui plaît, et comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandise et fruits, les vendre en gros ou en détail : dans ces diverses oc-
cupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à 
toute autre.  Art. VIII.  Tout homme est pareillement libre d’aller ou de rester, et même de sor-
tir du Royaume et d’y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché. 
Art. IX.  La liberté, la propriété et la sûreté des Citoyens, doivent reposer sous une garantie 
sociale supérieure à toutes les atteintes.  Art. X.  Ainsi la loi doit avoir à ses ordres une force 
capable de réprimer tout Citoyen qui entreprendrait d’attaquer les droits de quel qu’autre. 
Art. XL.  Ainsi tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent 
quel qu’autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’at-
tenter à la liberté des Citoyens, hors les cas prévus par la loi.  Art. XII.  Ainsi l’ordre intérieur 
doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qui permette de ne 
requérir que rarement le secours du pouvoir militaire, qui ne peut et ne doit jamais être em-
ployé qu’au nom de la loi, et seulement au commandement de l’officier public chargé de son 
exécution.  Art. XIII.  Le pouvoir militaire existe pour agir dans l’ordre des relations politiques 
et extérieures : ainsi le soldat qui ne cesse point d’être Citoyen, ne doit jamais être employé 
contre lui, qu’au nom et aux termes seuls de la loi. Tous officiers publics, agents du pouvoir 
exécutif, de quel qu’État et condition qu’ils soient, sont responsables à la Nation de l’obser-
vation de ce principe, qui seul peut établir et maintenir la liberté d’un Empire.   Art. XIV.  Tout 
Citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est oblige d’obéir à une autre autorité que celle 
de la loi.  Art. XV.  La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder au-
cun privilège à qui que ce soit; et s’il est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, 
qu’elle qu’en soit l’origine, à moins qu’elle ne soit une propriété, telle que le secret d’une fab-
rication dont l’exclusif peut être accordé, mais seulement pour la vie de l’homme dont il est 
la propriété.  Art. XVI.  Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est-à-dire en richesses, 
en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant 
la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.  Art. XVII.  Nul 
homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.  Art. XVIII. 
Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables, et par 
les mêmes peines.  Art. XIX.  Tout citoyen appelle ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’in-
stant. Il se rend coupable par la résistance.  Art. XX.  Nul ne doit être appelle en justice, saisi 
et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.  Art. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont 
signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter sont coupa-
bles. Tous doivent être punis.  Art. XXII.  Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la 
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.  Art. XXIII.  Tout ci-
toyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.  Art. XXIV.  Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours publics.  Art. 
XXV.  La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle 
doit être l’ouvrage d’un Corps de Représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique, intérêt avec capacité; 
ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitu-
tion.  Art. XXVI.  Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les 
Représentants de la Nation.  Art. XXVII.  Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et 
n’ont pour objet que l’intérêt de la Nation.  Art. XXVIII.  La constitution des pouvoirs publics 
doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent 
jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.  Art. XXIX.  Une fonction publique ne peut 
jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce : son exercice n’est pas un droit, mais un de-
voir.  Art. XXX.  Les fonctions publiques doivent suivre les besoins publics. Le nombre des 
places doit être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans 
un Etat des places sans fonctions.  Art. XXXI.  Nul citoyen, par sa naissance ou sa condition, 
ne doit être exclus d’aucune place. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les 
plus capables.  Art. XXXII.  De ce que tout service actuel doit avoir son salaire, il suit que les 
pensions sur les trésors publics ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien 
à titre de secours de charité.  Art. XXXIII.  Les récompenses pécuniaires supposent des ser-
vices éminents ou très-longs, rendus à la chose publique, par des hommes qui ne peuvent 
plus être employés utilement.  Art. XXXIV.  Quant aux charités publiques, il est évident 
qu’elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une impuissance 
réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins naturels, et non 
des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver, 
quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 
l’État. Il faut encore que des secours de charité, cessent au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait.  Art. XXXV.  Pour prévenir le despotisme, et assurer l’empire de la loi, les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes 
mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires, au-dessus de toutes les lois, et leur per-
mettrait d’y substituer leurs volontés.  Art. XXXVI.  Aucun homme ne peut être jugé que dans 
le ressort qui lui a été assigné par la loi.  Art. XXXVII.  Les officiers publics, dans tous les gen-
res de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
</text> 
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cupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
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toute autre.  Art. VIII.  Tout homme est pareillement libre d’aller ou de rester, et même de sor-
tir du Royaume et d’y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché. 
Art. IX.  La liberté, la propriété et la sûreté des Citoyens, doivent reposer sous une garantie 
sociale supérieure à toutes les atteintes.  Art. X.  Ainsi la loi doit avoir à ses ordres une force 
capable de réprimer tout Citoyen qui entreprendrait d’attaquer les droits de quel qu’autre. 
Art. XL.  Ainsi tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent 
quel qu’autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’at-
tenter à la liberté des Citoyens, hors les cas prévus par la loi.  Art. XII.  Ainsi l’ordre intérieur 
doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qui permette de ne 
requérir que rarement le secours du pouvoir militaire, qui ne peut et ne doit jamais être em-
ployé qu’au nom de la loi, et seulement au commandement de l’officier public chargé de son 
exécution.  Art. XIII.  Le pouvoir militaire existe pour agir dans l’ordre des relations politiques 
et extérieures : ainsi le soldat qui ne cesse point d’être Citoyen, ne doit jamais être employé 
contre lui, qu’au nom et aux termes seuls de la loi. Tous officiers publics, agents du pouvoir 
exécutif, de quel qu’État et condition qu’ils soient, sont responsables à la Nation de l’obser-
vation de ce principe, qui seul peut établir et maintenir la liberté d’un Empire.   Art. XIV.  Tout 
Citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est oblige d’obéir à une autre autorité que celle 
de la loi.  Art. XV.  La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder au-
cun privilège à qui que ce soit; et s’il est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, 
qu’elle qu’en soit l’origine, à moins qu’elle ne soit une propriété, telle que le secret d’une fab-
rication dont l’exclusif peut être accordé, mais seulement pour la vie de l’homme dont il est 
la propriété.  Art. XVI.  Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est-à-dire en richesses, 
en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant 
la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.  Art. XVII.  Nul 
homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.  Art. XVIII. 
Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables, et par 
les mêmes peines.  Art. XIX.  Tout citoyen appelle ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’in-
stant. Il se rend coupable par la résistance.  Art. XX.  Nul ne doit être appelle en justice, saisi 
et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.  Art. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont 
signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter sont coupa-
bles. Tous doivent être punis.  Art. XXII.  Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la 
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.  Art. XXIII.  Tout ci-
toyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.  Art. XXIV.  Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours publics.  Art. 
XXV.  La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle 
doit être l’ouvrage d’un Corps de Représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique, intérêt avec capacité; 
ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitu-
tion.  Art. XXVI.  Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les 
Représentants de la Nation.  Art. XXVII.  Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et 
n’ont pour objet que l’intérêt de la Nation.  Art. XXVIII.  La constitution des pouvoirs publics 
doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent 
jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.  Art. XXIX.  Une fonction publique ne peut 
jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce : son exercice n’est pas un droit, mais un de-
voir.  Art. XXX.  Les fonctions publiques doivent suivre les besoins publics. Le nombre des 
places doit être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans 
un Etat des places sans fonctions.  Art. XXXI.  Nul citoyen, par sa naissance ou sa condition, 
ne doit être exclus d’aucune place. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les 
plus capables.  Art. XXXII.  De ce que tout service actuel doit avoir son salaire, il suit que les 
pensions sur les trésors publics ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien 
à titre de secours de charité.  Art. XXXIII.  Les récompenses pécuniaires supposent des ser-
vices éminents ou très-longs, rendus à la chose publique, par des hommes qui ne peuvent 
plus être employés utilement.  Art. XXXIV.  Quant aux charités publiques, il est évident 
qu’elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une impuissance 
réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins naturels, et non 
des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver, 
quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 
l’État. Il faut encore que des secours de charité, cessent au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait.  Art. XXXV.  Pour prévenir le despotisme, et assurer l’empire de la loi, les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes 
mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires, au-dessus de toutes les lois, et leur per-
mettrait d’y substituer leurs volontés.  Art. XXXVI.  Aucun homme ne peut être jugé que dans 
le ressort qui lui a été assigné par la loi.  Art. XXXVII.  Les officiers publics, dans tous les gen-
res de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
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31_45 le projet de declaration custine. PROPOSITION.  Je propose qu’il y ait en tête de la lég-
islation, une déclaration des droits de l’homme citoyen d’un grand Empire.  Que cette décla-
ration soit un tissu de principes incontestables et présentés d’une manière claire et précise, 
à la portée de tous les individus qui doivent les connaître.  Que ces principes se lient et s’en-
chaînent de manière à former la base de la législation dont nous allons nous occuper.  Qu’ils 
soient dénués de tout préambule et raisonnements, qui ne pourraient servir qu’à donner des 
moyens de la commenter : ce que ne manqueraient pas de faire une multitude d’Écrivains 
dont l’essaim s’est un peu trop multiplié pour qu’il soit de la sagesse de l’Assemblée Nation-
ale de lui donner matière à s’exercer.  Qu’il soit nommé par l’Assemblée Nationale un Comité 
composé de quatre personnes seulement, chargé de réunir les observations de tous les bu-
reaux, sur les additions, abréviations, retranchements et change-mens, qu’ils auront cru 
nécessaire de faire aux déclarations qui vous ont été présentées, afin que le travail de ce 
Comité puisse réunir le vœu de la pluralité de l’Assemblée qui prononcera sur cette nouvelle 
rédaction.   J’ai essayé d’ordonner, de réduire et d’augmenter les articles de ce diverses déc-
laration que j’ai l’honneur de soumettre au jugement de l’Assemblée.  le Cte. de CUSTINE. 
DÉCLARATION DES DROITS DU CITOYEN FRANÇAIS.  Les Représentants de la Nation 
Française, réunis en Assemblée Nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la 
charge spéciale de régénérer la constitution de l’État :  Considèrent, que toute union sociale, 
et par conséquent toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, 
d’étendre et d’assurer les droits de l’homme Citoyen.  Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord 
s’attacher à reconnaître ces droits, que leur exposition doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et qu’ils présentent l’objet ou le but que toutes 
les constitutions doivent s’efforcer d’atteindre.  En conséquence les Représentai de la Nation 
Française reconnaissent et consacrent, par une promulgation positive et solennelle, la décla-
ration suivante des droits de l’homme Citoyen.  Article premier.  L’objet d’une société poli-
tique ne peut être que le plus grand bien de tous.  Art. II.   Un Peuple a toujours le droit de 
revoir et de réformer sa constitution.  Art. III.   Tout homme est seul propriétaire de sa per-
sonne.  Art. IV.  Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule 
condition de ne pas nuire aux droits d’autrui; car le respect dû à ces droits est son devoir en-
vers la société.  Art. V.  Tout homme sans exception étant le maître de ses pensées et de ses 
paroles, a le droit de dire, de faire imprimer tout ce que bon lui semble, à la seule condition 
de ne blâmer dans ses écrits ni le Roi, ni l’héritier présomptif, à moins qu’il ne puisse prouver, 
pour ce dernier seulement, qu’il a voulu donner atteinte à la personne inviolable du Roi. Tout 
Écrivain doit rester responsable de même des atteintes données dans ses écrits aux dogmes 
de la religion dominante, ou aux mœurs et aux droits d’autrui; en conséquence tout auteur 
dénonciateur ou accusateur, doit être tenu de prouver sa dénonciation ou son accusation. 
Art. VI.  Il suit de l’article précédent, que les lettres étant un moyen de communiquer sa 
pensée entre deux personnes seulement, le secret doit en être inviolable et sacré pour tous 
les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit.  Art. VII.  Tout Ci-
toyen est pareillement libre d’employer ses bras, sa propriété, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui-même : nul genre de travail ne lui est interdit : il peut pro-
duire et fabriquer ce qui lui plaît, et comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandise et fruits, les vendre en gros ou en détail : dans ces diverses oc-
cupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à 
toute autre.  Art. VIII.  Tout homme est pareillement libre d’aller ou de rester, et même de sor-
tir du Royaume et d’y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché. 
Art. IX.  La liberté, la propriété et la sûreté des Citoyens, doivent reposer sous une garantie 
sociale supérieure à toutes les atteintes.  Art. X.  Ainsi la loi doit avoir à ses ordres une force 
capable de réprimer tout Citoyen qui entreprendrait d’attaquer les droits de quel qu’autre. 
Art. XL.  Ainsi tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent 
quel qu’autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’at-
tenter à la liberté des Citoyens, hors les cas prévus par la loi.  Art. XII.  Ainsi l’ordre intérieur 
doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qui permette de ne 
requérir que rarement le secours du pouvoir militaire, qui ne peut et ne doit jamais être em-
ployé qu’au nom de la loi, et seulement au commandement de l’officier public chargé de son 
exécution.  Art. XIII.  Le pouvoir militaire existe pour agir dans l’ordre des relations politiques 
et extérieures : ainsi le soldat qui ne cesse point d’être Citoyen, ne doit jamais être employé 
contre lui, qu’au nom et aux termes seuls de la loi. Tous officiers publics, agents du pouvoir 
exécutif, de quel qu’État et condition qu’ils soient, sont responsables à la Nation de l’obser-
vation de ce principe, qui seul peut établir et maintenir la liberté d’un Empire.   Art. XIV.  Tout 
Citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est oblige d’obéir à une autre autorité que celle 
de la loi.  Art. XV.  La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder au-
cun privilège à qui que ce soit; et s’il est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, 
qu’elle qu’en soit l’origine, à moins qu’elle ne soit une propriété, telle que le secret d’une fab-
rication dont l’exclusif peut être accordé, mais seulement pour la vie de l’homme dont il est 
la propriété.  Art. XVI.  Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est-à-dire en richesses, 
en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant 
la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.  Art. XVII.  Nul 
homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.  Art. XVIII. 
Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables, et par 
les mêmes peines.  Art. XIX.  Tout citoyen appelle ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’in-
stant. Il se rend coupable par la résistance.  Art. XX.  Nul ne doit être appelle en justice, saisi 
et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.  Art. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont 
signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter sont coupa-
bles. Tous doivent être punis.  Art. XXII.  Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la 
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.  Art. XXIII.  Tout ci-
toyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.  Art. XXIV.  Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours publics.  Art. 
XXV.  La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle 
doit être l’ouvrage d’un Corps de Représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique, intérêt avec capacité; 
ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitu-
tion.  Art. XXVI.  Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les 
Représentants de la Nation.  Art. XXVII.  Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et 
n’ont pour objet que l’intérêt de la Nation.  Art. XXVIII.  La constitution des pouvoirs publics 
doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent 
jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.  Art. XXIX.  Une fonction publique ne peut 
jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce : son exercice n’est pas un droit, mais un de-
voir.  Art. XXX.  Les fonctions publiques doivent suivre les besoins publics. Le nombre des 
places doit être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans 
un Etat des places sans fonctions.  Art. XXXI.  Nul citoyen, par sa naissance ou sa condition, 
ne doit être exclus d’aucune place. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les 
plus capables.  Art. XXXII.  De ce que tout service actuel doit avoir son salaire, il suit que les 
pensions sur les trésors publics ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien 
à titre de secours de charité.  Art. XXXIII.  Les récompenses pécuniaires supposent des ser-
vices éminents ou très-longs, rendus à la chose publique, par des hommes qui ne peuvent 
plus être employés utilement.  Art. XXXIV.  Quant aux charités publiques, il est évident 
qu’elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une impuissance 
réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins naturels, et non 
des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver, 
quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 
l’État. Il faut encore que des secours de charité, cessent au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait.  Art. XXXV.  Pour prévenir le despotisme, et assurer l’empire de la loi, les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes 
mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires, au-dessus de toutes les lois, et leur per-
mettrait d’y substituer leurs volontés.  Art. XXXVI.  Aucun homme ne peut être jugé que dans 
le ressort qui lui a été assigné par la loi.  Art. XXXVII.  Les officiers publics, dans tous les gen-
res de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
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islation, une déclaration des droits de l’homme citoyen d’un grand Empire.  Que cette décla-
ration soit un tissu de principes incontestables et présentés d’une manière claire et précise, 
à la portée de tous les individus qui doivent les connaître.  Que ces principes se lient et s’en-
chaînent de manière à former la base de la législation dont nous allons nous occuper.  Qu’ils 
soient dénués de tout préambule et raisonnements, qui ne pourraient servir qu’à donner des 
moyens de la commenter : ce que ne manqueraient pas de faire une multitude d’Écrivains 
dont l’essaim s’est un peu trop multiplié pour qu’il soit de la sagesse de l’Assemblée Nation-
ale de lui donner matière à s’exercer.  Qu’il soit nommé par l’Assemblée Nationale un Comité 
composé de quatre personnes seulement, chargé de réunir les observations de tous les bu-
reaux, sur les additions, abréviations, retranchements et change-mens, qu’ils auront cru 
nécessaire de faire aux déclarations qui vous ont été présentées, afin que le travail de ce 
Comité puisse réunir le vœu de la pluralité de l’Assemblée qui prononcera sur cette nouvelle 
rédaction.   J’ai essayé d’ordonner, de réduire et d’augmenter les articles de ce diverses déc-
laration que j’ai l’honneur de soumettre au jugement de l’Assemblée.  le Cte. de CUSTINE. 
DÉCLARATION DES DROITS DU CITOYEN FRANÇAIS.  Les Représentants de la Nation 
Française, réunis en Assemblée Nationale, reconnaissent qu’ils ont par leurs mandats la 
charge spéciale de régénérer la constitution de l’État :  Considèrent, que toute union sociale, 
et par conséquent toute constitution politique, ne peut avoir pour objet que de manifester, 
d’étendre et d’assurer les droits de l’homme Citoyen.  Ils jugent donc qu’ils doivent d’abord 
s’attacher à reconnaître ces droits, que leur exposition doit précéder le plan de constitution, 
comme en étant le préliminaire indispensable, et qu’ils présentent l’objet ou le but que toutes 
les constitutions doivent s’efforcer d’atteindre.  En conséquence les Représentai de la Nation 
Française reconnaissent et consacrent, par une promulgation positive et solennelle, la décla-
ration suivante des droits de l’homme Citoyen.  Article premier.  L’objet d’une société poli-
tique ne peut être que le plus grand bien de tous.  Art. II.   Un Peuple a toujours le droit de 
revoir et de réformer sa constitution.  Art. III.   Tout homme est seul propriétaire de sa per-
sonne.  Art. IV.  Tout homme est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule 
condition de ne pas nuire aux droits d’autrui; car le respect dû à ces droits est son devoir en-
vers la société.  Art. V.  Tout homme sans exception étant le maître de ses pensées et de ses 
paroles, a le droit de dire, de faire imprimer tout ce que bon lui semble, à la seule condition 
de ne blâmer dans ses écrits ni le Roi, ni l’héritier présomptif, à moins qu’il ne puisse prouver, 
pour ce dernier seulement, qu’il a voulu donner atteinte à la personne inviolable du Roi. Tout 
Écrivain doit rester responsable de même des atteintes données dans ses écrits aux dogmes 
de la religion dominante, ou aux mœurs et aux droits d’autrui; en conséquence tout auteur 
dénonciateur ou accusateur, doit être tenu de prouver sa dénonciation ou son accusation. 
Art. VI.  Il suit de l’article précédent, que les lettres étant un moyen de communiquer sa 
pensée entre deux personnes seulement, le secret doit en être inviolable et sacré pour tous 
les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et celui à qui il écrit.  Art. VII.  Tout Ci-
toyen est pareillement libre d’employer ses bras, sa propriété, son industrie et ses capitaux, 
ainsi qu’il le juge bon et utile à lui-même : nul genre de travail ne lui est interdit : il peut pro-
duire et fabriquer ce qui lui plaît, et comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré 
toute espèce de marchandise et fruits, les vendre en gros ou en détail : dans ces diverses oc-
cupations, nul particulier, nulle association n’a le droit de le gêner, à plus forte raison de 
l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes qu’il faut donner à cette liberté, comme à 
toute autre.  Art. VIII.  Tout homme est pareillement libre d’aller ou de rester, et même de sor-
tir du Royaume et d’y rentrer quand et comme bon lui semble, sans pouvoir être empêché. 
Art. IX.  La liberté, la propriété et la sûreté des Citoyens, doivent reposer sous une garantie 
sociale supérieure à toutes les atteintes.  Art. X.  Ainsi la loi doit avoir à ses ordres une force 
capable de réprimer tout Citoyen qui entreprendrait d’attaquer les droits de quel qu’autre. 
Art. XL.  Ainsi tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois, tous ceux qui exercent 
quel qu’autre partie de l’autorité ou d’un pouvoir public, doivent être dans l’impuissance d’at-
tenter à la liberté des Citoyens, hors les cas prévus par la loi.  Art. XII.  Ainsi l’ordre intérieur 
doit être tellement établi et servi par une force intérieure et légale, qui permette de ne 
requérir que rarement le secours du pouvoir militaire, qui ne peut et ne doit jamais être em-
ployé qu’au nom de la loi, et seulement au commandement de l’officier public chargé de son 
exécution.  Art. XIII.  Le pouvoir militaire existe pour agir dans l’ordre des relations politiques 
et extérieures : ainsi le soldat qui ne cesse point d’être Citoyen, ne doit jamais être employé 
contre lui, qu’au nom et aux termes seuls de la loi. Tous officiers publics, agents du pouvoir 
exécutif, de quel qu’État et condition qu’ils soient, sont responsables à la Nation de l’obser-
vation de ce principe, qui seul peut établir et maintenir la liberté d’un Empire.   Art. XIV.  Tout 
Citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est oblige d’obéir à une autre autorité que celle 
de la loi.  Art. XV.  La loi n’a pour objet que l’intérêt commun : elle ne peut donc accorder au-
cun privilège à qui que ce soit; et s’il est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, 
qu’elle qu’en soit l’origine, à moins qu’elle ne soit une propriété, telle que le secret d’une fab-
rication dont l’exclusif peut être accordé, mais seulement pour la vie de l’homme dont il est 
la propriété.  Art. XVI.  Les hommes ne sont pas égaux en moyens, c’est-à-dire en richesses, 
en esprit, en force, etc. : mais il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en droits. Devant 
la loi, tout homme en vaut un autre : elle les protège tous sans distinction.  Art. XVII.  Nul 
homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut 
avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité.  Art. XVIII. 
Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables, et par 
les mêmes peines.  Art. XIX.  Tout citoyen appelle ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l’in-
stant. Il se rend coupable par la résistance.  Art. XX.  Nul ne doit être appelle en justice, saisi 
et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi.  Art. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont 
signé, sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter sont coupa-
bles. Tous doivent être punis.  Art. XXII.  Tout citoyen a droit à la justice la plus impartiale, la 
plus exacte et la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.  Art. XXIII.  Tout ci-
toyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société.  Art. XXIV.  Tout 
citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours publics.  Art. 
XXV.  La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle 
doit être l’ouvrage d’un Corps de Représentants choisis pour un temps court, médiatement 
ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique, intérêt avec capacité; 
ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitu-
tion.  Art. XXVI.  Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les 
Représentants de la Nation.  Art. XXVII.  Tous les pouvoirs publics émanent de la Nation, et 
n’ont pour objet que l’intérêt de la Nation.  Art. XXVIII.  La constitution des pouvoirs publics 
doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent 
jamais s’en écarter, au détriment de l’intérêt social.  Art. XXIX.  Une fonction publique ne peut 
jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce : son exercice n’est pas un droit, mais un de-
voir.  Art. XXX.  Les fonctions publiques doivent suivre les besoins publics. Le nombre des 
places doit être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans 
un Etat des places sans fonctions.  Art. XXXI.  Nul citoyen, par sa naissance ou sa condition, 
ne doit être exclus d’aucune place. Il faut, pour toute espèce de service public, préférer les 
plus capables.  Art. XXXII.  De ce que tout service actuel doit avoir son salaire, il suit que les 
pensions sur les trésors publics ne peuvent être sollicitées qu’à titre de récompense, ou bien 
à titre de secours de charité.  Art. XXXIII.  Les récompenses pécuniaires supposent des ser-
vices éminents ou très-longs, rendus à la chose publique, par des hommes qui ne peuvent 
plus être employés utilement.  Art. XXXIV.  Quant aux charités publiques, il est évident 
qu’elles ne doivent être répandues que sur les personnes qui sont dans une impuissance 
réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot, les besoins naturels, et non 
des besoins de vanité; car il n’entrera jamais dans l’intention des contribuables, de se priver, 
quelquefois même d’une partie de leur nécessaire, pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 
l’État. Il faut encore que des secours de charité, cessent au moment où finit l’impuissance 
qui les justifiait.  Art. XXXV.  Pour prévenir le despotisme, et assurer l’empire de la loi, les pou-
voirs législatif, exécutif et judiciaire, doivent être distincts. Leur réunion dans les mêmes 
mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires, au-dessus de toutes les lois, et leur per-
mettrait d’y substituer leurs volontés.  Art. XXXVI.  Aucun homme ne peut être jugé que dans 
le ressort qui lui a été assigné par la loi.  Art. XXXVII.  Les officiers publics, dans tous les gen-
res de pouvoirs, sont responsables de leurs prévarications, et comptables de leur conduite. 
</text> 
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
32_46 le projet de declaration de sinety. Convaincu, par la vérité des principes qui ont été si 
savamment développés dans trois Séances de l’Assemblée Nationale, déjà nécessité de pos-
er pour base du grand édifice de la Constitution de l’Etat, la déclaration des droits naturels de 
l’Homme, je ne puis que rendre hommage aux différents projets de déclaration de ces droits, 
qui lui ont été communiqués.  Sans doute cette nécessité est évidemment indispensable et 
utile, et cette vérité doit être d’autant mieux sentie, que ceux qui entrevoient des dangers 
dans la publication de cette déclaration, reconnaissent tous, que les Représentants de la Na-
tion, appelés au grand ouvrage de la régénération de l’État, doivent, pour faire une bonne 
Constitution, se pénétrer profondément des droits de l’Homme.  Mais on ne peut peut-être 
pas se dissimuler le danger de présenter cette déclaration isolée, quelque place qu’elle oc-
cupe dans la Constitution; et si plusieurs personnes ont paru rejeter cette déclaration, c’est 
qu’elles ont senti que, dans cette hypothèse, le mieux pouvait opérer le mal.  En effet, le pen-
chant naturel de l’homme à l’égoïsme, le dirige toujours vers son bien-être et vers son avan-
tage personnel, sans considérer ses rapports avec ses semblables. Le bonheur de ses Con-
citoyens, le bien de la Société ne sont réellement que des motifs secondaires, ignorés de la 
classe la plus nombreuse, peu sentis par les hommes qui manquent d’instruction, et peut-
être même indifférents à ceux qui n’étendent pas leurs réflexions jusques aux conséquenc-
es.  Il faut être doué des vertus patriotiques pour être pénétré des principes du bien public, 
et des sentiments qui peuvent déterminer à des sacrifices individuels utiles au bonheur de la 
Société : il faut avoir reçu de la Nature une intelligence suffisante, pour sentir que ces sacri-
fices peuvent et doivent tourner au profit de ceux mêmes qui les ont consentis.  Aussi n’est-
ce pas sans fondement, que plusieurs honorables Membres ont fait observer que l’homme, 
livré à la seule impulsion naturelle, pourrait, en interprétant pour son avantage personnel tous 
les articles isolés de la déclaration des droits naturels de l’Homme, leur donner une extension 
nuisible à ses Concitoyens; et que trop fortement pénétré de ses droits personnels, il mécon-
naîtrait bientôt ceux de la Société et en troublerait la tranquillité.  Mais ces motifs, tout puis-
sants qu’ils sont, ne doivent point faire rejeter cette déclaration : car enfin il faut poser la 
première pierre de l’édifice; et s’il est incontestable qu’elle doit en être la base, il est du de-
voir des Représentants de la Nation de travailler à ces premiers fondements de la Constitu-
tion de l’État et c’est pour en assurer à jamais la durée et la solidité, qu’il est nécessaire que 
la déclaration des droits de l’Homme soit connue de tous les Citoyens qui seront soumis à 
cette Constitution, et plus encore de ceux appelés au Gouvernement.  Il y aurait cependant 
une grande imprudence, et beaucoup de légèreté, à ne pas chercher les moyens d’éviter les 
dangers que peut offrir cette déclaration isolée, d’autant plus que si le mal qu’on prévoit 
qu’elle pourrait occasionner s’opérait, il serait bientôt sans remède, et les Représentants de 
la Nation ne pourraient échapper au reproche mérité de n’avoir pas prévu les dangers, et de 
n’en avoir pas préservé l’État.  Il est, je crois, un moyen de parvenir au but salutaire auquel on 
se propose d’atteindre; c’est, en adoptant cette déclaration, d’en écarter les dangers par l’ex-
position des devoirs du Citoyen.  S’il est à craindre que la connaissance isolée des droits de 
l’Homme puisse porter les Citoyens à l’égoïsme, vice destructeur de toute Société, inspirons 
à tous les Français cette vertu bienfaisante qui fait la gloire et ta sûreté des Empires, qui unit 
tous les Citoyens par le lien social, ce dévouement généreux au bonheur public, ce patriot-
isme enfin, germe fécond de toutes les vertus sociales, et qui, dans tous les siècles et chez 
toutes les Nations, a produit les actions les plus héroïques.  Et quel Peuple est plus suscep-
tible que le Peuple Français, de se pénétrer de cette vertu? quel moment plus avantageux 
pour la graver dans tous les cœurs, que celui où cette grande Nation se rallie au nom de la 
Patrie, où tous les intérêts se réunissent au bonheur public, où tous les droits, tous les priv-
ilèges sont volontairement et généreusement sacrifiés au bien général de la Société et de 
l’État, où enfin le Monarque se fait gloire d’être citoyen?  J’ose en offrir ici le moyen le plus 
facile et le moins susceptible de dangers et d’erreurs: c’est d’instruire l’Homme de ses de-
voirs de citoyen, en lui rappelant ses droits naturels; et comme l’Homme citoyen n’a aucun 
droit naturel qui ne soit limité dans la Société par un devoir qui y correspond; au lieu de don-
ner la déclaration isolée des droits naturels de l’Homme, à laquelle on reconnaît des dangers, 
ainsi présentée, j’ose prendre la liberté d’exposer cette déclaration par un tableau à double 
marge sur deux colonnes, l’une desquelles contiendra les articles clairs, précis et distincts 
des droits naturels de l’Homme, et l’autre les articles des devoirs du Citoyen, en les classant 
de manière que l’article du devoir soit accolé, dans la seconde colonne, à l’article du droit au-
quel il correspond, et dont il doit limiter l’exercice; de manière enfin que l’article du devoir 
étant placé à côté de celui du droit dont il modifie et règle l’usage, il ne puisse échapper à l’œil 
du Lecteur, et qu’il soit au même instant éclairé sur ses droits, et instruit de ses devoirs. 
C’est d’après ce mécanisme simple que j’ai dressé la déclaration des droits naturels de 
l’Homme et des devoirs du Citoyen. Je n’oserais me flatter de réunir les suffrages, et de con-
cilier les opinions qui semblent se combattre sur cet objet; mais, si j’ai osé concevoir quel 
qu’espérance de succès, je crois devoir en faire hommage à l’auguste Assemblée dont j’ai 
l’honneur d’être Membre, et m’acquitter du devoir sacré que ce titre honorable m’impose, en 
réclamant, Messieurs, votre indulgence pour la première fois que je me suis permis d’abus-
er de vos moments en faveur de la pureté de mes motifs.  A Versailles, ce 4 août 1789: signé, 
Sinety, Député.  Projet de Déclaration des Droits de l’Homme et des Devoirs du Citoyen.  Les 
Représentants du Peuple Français, réunis et siégeant en Assemblée Nationale, ayant pour 
objet principal la régénération de l’État ; considérant que l’ordre social et toute bonne Consti-
tution doivent avoir pour base des principes immuables; que l’Homme né pour être libre ne 
s’est soumis au régime d’une société politique, que pour mettre les droits naturels sous la 
protection d’une force commune; que l’Homme citoyen a des devoirs sacrés à remplir envers 
ses semblables et la Société; que la correspondance directe de ces devoirs avec ces droits 
naturels, en assure la jouissance paisible; qu’une juste réciprocité de besoins et de secours 
limite, pour le bonheur de tous, les droits de l’Homme, et le dédommage amplement du sac-
rifice que tout Citoyen doit faire à la Société, de la portion de ses droits naturels, qui, exercés 
individuellement et sans rapport avec ses semblables, seraient nuisibles à tous; voulant con-
sacrer, et reconnaître solennellement, en présence du suprême Législateur de l’Univers, les 
droits naturels de l’Homme et les devoirs du Citoyen, et les exposer à la vénération publique 
par un tableau de correspondance de chaque article des uns et des autres, qui puisse inspir-
er à tous les individus, la juste confiance dans ses droits, et le respect sacré pour ses devoirs; 
déclarent que ces droits et ces devoirs reposent sur les vérités suivantes :  DEVOIRS DU CI-
TOYEN.  Article premier.  Chaque homme tient de la Nature le droit de veiller à sa conserva-
tion, et le désir d’être heureux.   Art. II.  Pour assurer sa conservation, et se procurer le bi-
en-être, chaque homme tient de la Nature des facultés : c’est dans l’exercice de ces facultés, 
que consiste la liberté.  Art. III.  De l’usage des facultés de l’homme dérive le droit de pro-
priété; et chaque homme a un droit égal à sa liberté et à sa propriété.  Art. IV.  La vie de 
l’homme, sa liberté, son honneur, son travail et les choses dont il doit disposer exclusive-
ment, composent toutes ses propriétés et tous ses droits.  Art. V.  Chaque homme n’a pas 
reçu de la Nature les mêmes moyens pour user de ses droits; de-là naît l’inégalité entre les 
hommes : l’inégalité est donc dans la nature.  Art. VI.  La Société s’est formée par le besoin 
de maintenir l’égalité des droits au milieu de l’inégalité des moyens; le but de toute société 
est donc l’établissement des lois.  Art. VII.  Le premier vœu de l’Homme en société devant 
être de la servir selon sa capacité et ses talents, il a le droit d’être appelé à tout emploi pub-
lic.  Art. VIII.  La Loi étant l’expression de la volonté générale, tout Citoyen a droit de coopérer 
à sa formation, soit par lui-même, soit par des Représentants librement élus.  Art. IX.  Nul ci-
toyen ne peut être accusé ni troublé dans l’usage de sa propriété, ni gêné dans celui de sa lib-
erté, qu’en vertu de la Loi, avec les formes qu’elle a prescrites, et qu’elle a prévus.  Art. X. 
Tout accusé convaincu ne peut subir qu’une peine proportionnée au délit qu’il a commis, et 
prononcée par la Loi.  Art. XI.  La Loi pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la Religion et 
à la morale à la suppléer ; et l’homme n’en est comptable qu’à Dieu et à sa conscience.  Art. 
XII.  Le maintien de la Religion exige un culte public ; tout Citoyen qui ne trouble pas le culte 
public, ne doit point être inquiété.  Art. XIII.  Le libre communication des pensées étant un 
doit être un droit de l’Homme, elle ne doit être restreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits 
d’autrui.  Art. XIV.  La garantie des droits de l’Homme nécessite une force publique. Cette 
force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité de ceux auxquels elle est 
confiée; et tout Citoyen a droit de réclamer cette force pour la défense de ses droits.  Art. XV. 
Le maintien de la force publique nécessite une contribution commune; mais tout Citoyen a le 
droit d’en constater la nécessité, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, d’en déter-
miner la quotité, l’assiette, le recouvrement, la taxe proportionnée à la fortune de chacun, et 
la durée.  Art. XVI.  Une bonne Constitution ne peut avoir pour base solide, que la garantie des 
droits de l’Homme, les devoirs du Citoyen envers la Société, l’établissement des Lois qui la 
gouvernent, et la séparation déterminée des pouvoirs qui en assurent l’exécution.  DEVOIRS 
DU CITOYEN   Article Premier.  Le véritable bonheur de l’Homme ne peut exister que par la 
connaissance intime de l’Etre Suprême, qui l’a créé, le protège l’éclairé, le console, et lui as-
sure la récompense de ses vertus.  Art. II.  Le bien-être et la liberté de l’Homme ne peuvent 
lui être assurés que par le patriotisme, la réciprocité des devoirs envers ses Concitoyens, et 
la bienfaisance toujours active en leur faveur.  Art. III.  L’usage des facultés ne peut être libre 
et entier, et le droit de propriété inaltérable, que par le respect de chacun pour la liberté et la 
propriété d’autrui, et par sa soumission aux lois de la Société.  Art. IV.  Tout Citoyen doit re-
specter les propriétés d’autrui; les Lois doivent les garantir à tous, et tout attentat aux pro-
priétés d’autrui, est un crime capital.  Art. V.  Les hommes ne peuvent se préserver des dan-
gers de l’inégalité, que par le lien social, qui met le faible à l’abri des entreprises du fort; et ils 
se doivent tous des secours mutuels d’humanité et de fraternité, qui corrigent cette inégal-
ité.  Art. VI.  La double relation des droits et des devoirs mutuels ne peut être maintenue que 
par les lois : c’est donc le respect seul pour les lois, qui peut assurer les droits du Citoyen, et 
lui rendre chers ses devoirs.  Art. VII.  Les seuls titres de tout Citoyen à l’exercice des emplois 
publics, doivent être la vertu, le patriotisme et les talents; la moindre tache à l’honneur, et le 
scandale des mœurs doivent être des motifs d’exclusion.  Art. VIII.  Les lois établies par les 
Représentants légitimes des Citoyens, sont obligatoires pour tous. Nul ne peut s’y soustrai-
re, et aucune autorité politique ne peut commander et contraindre, qu’au nom de la Loi.  Art. 
IX.  La Loi seule veillant à la sûreté publique et à la poursuite des délits, nul ne peut se faire 
justice lui-même; le Magistrat, seul exécuteur de la Loi, a droit d’exercer la poursuite des 
crimes publics et particuliers : nul aussi ne doit tenter de soustraire un criminel à la poursuite 
des Lois.  Art. X.  La Loi étant obligatoire, nulle acception de rang, d’état ou de fortune ne peut 
soustraire un coupable à la peine qu’elle prononce.  Art. XI.  La Religion étant le frein le plus 
puissant, doit être gravée dans tous les cœurs; et c’est nuire essentiellement au bon ordre et 
à la société, que de ne pas la respecter.  Art. XII.  Dieu seul ayant le droit de scruter les cœurs, 
et le moyen d’éclairer les hommes, nul ne doit troubler ses Concitoyens dans leur opinion re-
ligieuse : mais tous doivent un respect absolu au culte public.  Art. XIII.  Nul ne doit attenter 
par ses paroles et par ses écrits, au bon ordre de la Société, et à l’honneur de ses Concitoy-
ens. La calomnie publique et privée doit être punie par la Loi, qui doit s’assurer des moyens 
d’empêcher et de proscrire les écrits dangereux et calomnieux.  Art. XIV.  Tout Citoyen revêtu 
d’un emploi public, doit compte à la Nation de l’exercice qu’il en fait. Tout abus d’autorité doit 
donc être puni; et tout homme revêtu de l’autorité, doit protection et justice au Citoyen qui le 
requiert.  Art. XV.  Payer ce que l’on doit pour sa quotité de la contribution commune, est un 
devoir pour tout Citoyen, lorsque sa contribution a été fixée, assise et répartie par les légi-
times Représentants de la Nation; et c’est manquer à la probité, que de chercher à s’y sou-
straire par des exemptions de faveur.  Art. XVI.  L’Homme citoyen doit tout à la société et au 
maintien de l’ordre public, qui lui assure sa liberté et sa propriété; et quoique la Constitution 
lui assure ses droits, le garant le plus sûr du bonheur de chaque individu, est le patriotisme 
de tous.  A Versailles, le 4 août 1789. de Sinety Député.  </text>
33_47 le projet de declaration de duport. Cette déclaration des droits paraît après que plu-
sieurs autres ont été présentées à l’Assemblée Nationale : elle peut donc être plus complète 
que ces déclarations. On a tâché de rendre les divers articles tellement dépendants les uns 
des autres, qu’en rétablissant les idées inter médiaires, on en puisse former un système poli-
tique entièrement lié, qui commence par exposer la nature de l’homme, et qui finisse au mo-
ment où l’on établit le Gouvernement Français. L’on a cru également utile de mettre en tête 
le préambule que l’on va voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française as-
semblés en forme de convention, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Con-
citoyens, leur imposaient quatre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les 
droits principaux des hommes en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir 
de base à tous les Gouvernemens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de 
ces droits par le moyen d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre 
actuel, tout ce qui n’est pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. 
De rétablir l’ordre, corriger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et 
des Finances.  Pour satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française 
déclarent ce qui suit :  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est 
obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II. 
L’état de société auquel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces fac-
ultés.  III.  Toute société est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de 
tous les associés est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus 
grande liberté possible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est néces-
saire pour assurer aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun indi-
vidu n’a le droit de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la 
Loi; mais la Loi ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux au-
tres individus; et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté. 
Ainsi, tout homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul 
homme ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie 
dans les formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout or-
dre arbitraire ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute vio-
lence contraire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de 
ceux qui signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut 
librement communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans 
les cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à 
aucune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
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le préambule que l’on va voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française as-
semblés en forme de convention, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Con-
citoyens, leur imposaient quatre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les 
droits principaux des hommes en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir 
de base à tous les Gouvernemens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de 
ces droits par le moyen d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre 
actuel, tout ce qui n’est pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. 
De rétablir l’ordre, corriger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et 
des Finances.  Pour satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française 
déclarent ce qui suit :  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est 
obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II. 
L’état de société auquel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces fac-
ultés.  III.  Toute société est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de 
tous les associés est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus 
grande liberté possible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est néces-
saire pour assurer aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun indi-
vidu n’a le droit de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la 
Loi; mais la Loi ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux au-
tres individus; et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté. 
Ainsi, tout homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul 
homme ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie 
dans les formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout or-
dre arbitraire ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute vio-
lence contraire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de 
ceux qui signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut 
librement communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans 
les cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à 
aucune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
33_47 le projet de declaration de duport. Cette déclaration des droits paraît après que plu-
sieurs autres ont été présentées à l’Assemblée Nationale : elle peut donc être plus complète 
que ces déclarations. On a tâché de rendre les divers articles tellement dépendants les uns 
des autres, qu’en rétablissant les idées inter médiaires, on en puisse former un système poli-
tique entièrement lié, qui commence par exposer la nature de l’homme, et qui finisse au mo-
ment où l’on établit le Gouvernement Français. L’on a cru également utile de mettre en tête 
le préambule que l’on va voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française as-
semblés en forme de convention, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Con-
citoyens, leur imposaient quatre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les 
droits principaux des hommes en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir 
de base à tous les Gouvernemens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de 
ces droits par le moyen d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre 
actuel, tout ce qui n’est pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. 
De rétablir l’ordre, corriger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et 
des Finances.  Pour satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française 
déclarent ce qui suit :  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est 
obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II. 
L’état de société auquel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces fac-
ultés.  III.  Toute société est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de 
tous les associés est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus 
grande liberté possible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est néces-
saire pour assurer aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun indi-
vidu n’a le droit de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la 
Loi; mais la Loi ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux au-
tres individus; et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté. 
Ainsi, tout homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul 
homme ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie 
dans les formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout or-
dre arbitraire ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute vio-
lence contraire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de 
ceux qui signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut 
librement communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans 
les cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à 
aucune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
33_47 le projet de declaration de duport. Cette déclaration des droits paraît après que plu-
sieurs autres ont été présentées à l’Assemblée Nationale : elle peut donc être plus complète 
que ces déclarations. On a tâché de rendre les divers articles tellement dépendants les uns 
des autres, qu’en rétablissant les idées inter médiaires, on en puisse former un système poli-
tique entièrement lié, qui commence par exposer la nature de l’homme, et qui finisse au mo-
ment où l’on établit le Gouvernement Français. L’on a cru également utile de mettre en tête 
le préambule que l’on va voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française as-
semblés en forme de convention, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Con-
citoyens, leur imposaient quatre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les 
droits principaux des hommes en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir 
de base à tous les Gouvernemens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de 
ces droits par le moyen d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre 
actuel, tout ce qui n’est pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. 
De rétablir l’ordre, corriger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et 
des Finances.  Pour satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française 
déclarent ce qui suit :  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est 
obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II. 
L’état de société auquel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces fac-
ultés.  III.  Toute société est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de 
tous les associés est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus 
grande liberté possible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est néces-
saire pour assurer aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun indi-
vidu n’a le droit de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la 
Loi; mais la Loi ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux au-
tres individus; et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté. 
Ainsi, tout homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul 
homme ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie 
dans les formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout or-
dre arbitraire ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute vio-
lence contraire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de 
ceux qui signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut 
librement communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans 
les cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à 
aucune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
33_47 le projet de declaration de duport. Cette déclaration des droits paraît après que plu-
sieurs autres ont été présentées à l’Assemblée Nationale : elle peut donc être plus complète 
que ces déclarations. On a tâché de rendre les divers articles tellement dépendants les uns 
des autres, qu’en rétablissant les idées inter médiaires, on en puisse former un système poli-
tique entièrement lié, qui commence par exposer la nature de l’homme, et qui finisse au mo-
ment où l’on établit le Gouvernement Français. L’on a cru également utile de mettre en tête 
le préambule que l’on va voir :   Préambule.  Les Représentants de la Nation Française as-
semblés en forme de convention, ont reconnu que les pouvoirs à eux donnés par leurs Con-
citoyens, leur imposaient quatre obligations principales :  1. De reconnaître et d’exposer les 
droits principaux des hommes en société, et les principes fondamentaux qui doivent servir 
de base à tous les Gouvernemens.  2. D’assurer à tous les Citoyens Français la jouissance de 
ces droits par le moyen d’une libre, sage et solide Constitution.  3. De maintenir, dans l’ordre 
actuel, tout ce qui n’est pas contraire à ces principes, et qui ne blesse aucun de ces droits.  4. 
De rétablir l’ordre, corriger les abus dans toutes les parties de la Justice, de l’Administration et 
des Finances.  Pour satisfaire à leur premier devoir, les Représentants de la Nation Française 
déclarent ce qui suit :  Déclaration des Droits  Article premier.  L’homme, par sa nature, est 
obligé de veiller à sa conservation. Il possède les facultés nécessaires pour y pourvoir.  II. 
L’état de société auquel il est destiné par la nature, lui facilite et lui assure l’usage de ces fac-
ultés.  III.  Toute société est fondée sur un contrat réel ou supposé, dont l’intérêt commun de 
tous les associés est le principe et le but.  IV.  L’intérêt de tous exige que chacun ait la plus 
grande liberté possible, et par conséquent qu’elle n’ait d’autre limite que celle qui est néces-
saire pour assurer aux autres individus, la jouissance d’une semblable liberté.  V.  Aucun indi-
vidu n’a le droit de poser cette limite; elle ne peut l’être que par la volonté générale ou par la 
Loi; mais la Loi ne peut défendre aux individus que les actions évidemment nuisibles aux au-
tres individus; et, dans l’ordre civil, tout ce que la Loi n’a pas défendu est permis.  VI.  Liberté. 
Ainsi, tout homme a le droit d’aller, de venir, de s’arrêter, de sortir du Royaume.  VII.  Ainsi, nul 
homme ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est en vertu d’une loi antérieurement établie 
dans les formes qu’elle aura prescrites, et d’après les cas qu’elle aura prévus.  VIII.  Tout or-
dre arbitraire ou illégal tendant à priver un homme de sa liberté, est une violence. Toute vio-
lence contraire pour en empêcher l’exécution, est légitime, sans préjudice de la punition de 
ceux qui signent, portent, exécutent ou font exécuter de pareils ordres.  IX.  Tout homme peut 
librement communiquer sa pensée par la parole ou par l’impression, sauf à répondre, dans 
les cas prévus par la Loi, de l’usage qu’il en aurait fait.  X.  Personne ne peut être soumis à 
aucune recherche à raison de ses opinions religieuses, à moins qu’il n’ait troublé, à ce sujet, 
l’ordre public.  XI.  Tout homme a le droit d’employer son travail, son industrie, à tout ce qu’il 
juge lui être bon et utile. Aucun individu, aucune Loi ne peut mettre obstacle à l’usage de ce-
tte faculté naturelle.  XII.  On ne peut réclamer, contre personne, l’acte par lequel il aurait al-
iéné pour toujours sa liberté.  XIII.  La loi étant le résultat d’une convention réciproque entre 
tous les Membres d’une Société, est obligatoire pour chacun d’eux.  XIV.  Ainsi, tout Citoyen 
cité, au nom de la Loi, devant un Tribunal compétent, doit obéir à l’instant. Toute force, pour l’y 
contraindre, est légitime; mais une déclaration claire et intelligible qu’elle va être employée, 
doit toujours en précéder l’emploi.  XV.  Pour contraindre à l’exécution des décrets de la vo-
lonté générale, la Loi doit établir des peines; ces peines ont pour but de préserver des délits 
et de corriger les coupables; elles doivent être suffisantes pour satisfaire à ces deux condi-
tions. Toute rigueur qui serait au-delà, est une violation du droit des hommes; par les mêmes 
raisons, l’instruction criminelle doit être publique.  XVI.  S’il est jugé nécessaire d’emprison-
ner un homme avant qu’il ait été condamné, toutes précautions au-delà de celles qui sont in-
dispensables pour s’assurer de sa personne, sont une violation du droit des hommes.  XVII. 
Propriété.  Tout homme doit pouvoir disposer, à son gré, de sa propriété comme de son tra-
vail. Il ne peut être obligé d’en donner une partie qu’en vertu d’une Loi précise consentie par 
lui ou ses Représentants; mais il peut être contraint au paiement de cette contribution.  XVIII. 
Si quelqu’un jouit d’une propriété qui soit évidemment nuisible au Public, et qui a été jugée 
telle, il peut être contraint à la céder en l’indemnisant sur-le-champ.  XIX.  La loi doit établir 
une force publique, capable d’assurer l’exécution de ses Décrets.  XX.  Pour déterminer ce-
tte force, et pour juger de l’application de la Loi, l’on doit établir des Tribunaux et pourvoir à 
ce que la Justice y soit rendue d’une manière impartiale, prompte et facile.  XXI.  Les fonc-
tions publiques sont des devoirs imposés, par la Société, aux individus jugés capables de les 
remplir; il est donc absurde qu’elles soient héréditaires. Toute distinction de cette nature est 
d’ailleurs contraire aux droits de chaque Citoyen qui, en cette qualité seule, doit être capa-
ble de toutes les places, toutes les fonctions et tous les honneurs.  XXII.  Les mêmes princi-
pes d’égalité politique s’opposent à ce que les successions puissent être partagées inégale-
ment entre les enfants.  XXIII.  Enfin, toutes les Lois politiques, civiles et criminelles doivent 
lier également tous les Citoyens, et être uniformes pour tous.  PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS   Article premier.  Pouvoir Législatif  Tout pouvoir, toute au-
torité émane de la Nation, et n’est instituée que pour elle.  II.  A la Nation seule appartient le 
droit de faire des Lois qui obligent tous les Citoyens.  III.  Le Pouvoir Législatif ne peut donc 
être exercé que par elle ou par ses Représentants.  IV.  Personne n’a le droit de dispenser de 
la Loi ou d’en suspendre l’exécution, que la Législature même.  V.  Le Pouvoir Législatif ne 
peut interdire, à aucun Citoyen, l’exercise d’aucun droit naturel, à de moins que la liberté de 
tous ne l’exige absolument.  VI.  La force militaire ne doit jamais être employée contre des Ci-
toyens, qu’à la réquisition des Magistrats Civils, et pour prêter main-forte à l’exécution de la 
Loi.  VII.  Tout homme se doit à la défense de la Patrie, et une Milice Nationale est le moyen 
le plus sûr d’unir la liberté publique et la sûreté de l’État.  VIII.  Le Pouvoir Législatif, ni le Pou-
voir Exécutif ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire.  IX.  Les Tribunaux doivent être 
bornés à l’application de la Loi ; on ne doit y associer aucune autre fonction publique.  X.  Les 
Impôts ne peuvent être établis que par la Législature, et répartis, dans chaque District, par 
les Citoyens eux-mêmes.  XI.  Un des principaux devoirs de la Législation est de veiller à l’éd-
ucation.  XII.  Le peuple a le droit de s’assembler pour conférer sur les intérêts, et s’adress-
er à la Législature par forme de pétition, d’adresse ou d’instructions à ses Représentants. Le 
bon ordre et la sûreté publique exigent néanmoins que les Magistrats ou Officiers Munici-
paux soient prévenus à temps de ces Assemblées.  XIII.  La Nation a le droit inaliénable de 
changer ou modifier sa Constitution et il doit être pourvu, par des moyens paisibles, à l’exer-
cice de ce droit à des époques déterminées.  </text> 
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Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
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Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
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Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
34_48 un projet de declaration anonyme. Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article 
Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
34_48 un projet de declaration anonyme. Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article 
Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
34_48 un projet de declaration anonyme. Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article 
Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
34_48 un projet de declaration anonyme. Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article 
Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 
qu’on la suppose, dès qu’elle n’a mis en danger ni la vie, ni la liberté, ni la propriété de per-
sonne.  </text>
34_48 un projet de declaration anonyme. Droits de l’Homme dans l’état de Nature  Article 
Premier.  La Nature en créant les Hommes sur la même forme et sur les mêmes proportions, 
en leur départissent les mêmes moyens combinés sur leur organisation particulière, n’a pas 
manifesté l’intention d’établir entr’eux des différences de droit. Également fils de cette Mère 
commune, ils sont parfaitement égaux.   II.  Sorti libre de ses mains, l’Homme en a reçu l’in-
telligence et les sens pour veiller et servir de concert à sa conservation; il en a reçu la force 
pour se garantir de toute attaque.  III.  Tout Homme tenant donc son existence de la Nature, 
tient aussi d’elle le droit de la conserver et celui de la défendre.  IV. Constamment bonne et 
prévoyante, la Nature n’a rien fait en vain. L’existence suppose des moyens de subsister : elle 
y a abondamment pourvu par les productions de la terre; d’où il s’ensuit que chaque Homme 
à un droit égal sur ses dons et sur ses fruits.  V.   Propre à vivre également dans des climats 
brûlants et tempérés, trouvant en tous les lieux des aliments et des ressources; l’espèce hu-
maine n’est point circonscrite dans aucune région du globe. L’Homme ne voit de bornes à sa 
demeure, que celles qui limitent la fécondité de la terre; soit caprice, soit raison, il est maître 
d’habiter le territoire qui lui plaît et tout autant qu’il lui plaît.  VI.  Nul Homme n’est obligé de 
se soumettre, fût-ce même pour son propre bien, aux volontés d’autrui. Personne n’a le droit 
d’exercer aucun empire sur ses pensées; d’en interdire la communication; de lui proscrire 
une sorte de culte envers l’Etre Suprême.  VII.   L’homme n’a pu être créé pour le malheur; la 
Nature se fût trahie; un instinct indestructible le porte au contraire à la recherche du bonheur; 
c’est le vœu de l’individu, comme de l’espèce; l’un et l’autre y ont un droit sacré et incontest-
able.  Société naissante.   Article premier.   Dans l’état de nature l’Homme est réduit à la triste 
alternative ou d’exercer imparfaitement ses droits, ou d’en abuser au détriment de ses sem-
blables.  II.  Tel qui avait en partage une force de corps peu commune, pouvait impunément 
tyranniser ses égaux; mais il eût été à son tour la victime d’un plus fort que lui.  III.  En re-
montant la chaîne, il semble que l’Homme le plus robuste aurait définitivement tout soumis. 
Il en fût arrivé autrement : n’eût-il pas succombé sous un, il eût succombé sous deux, sous 
trois.  IV.  Des attentats funestes, des vexations éprouvées et rendues, dont le fort et le faible 
souffraient également, convainquirent enfin que dans ce genre de vie sauvage, le bonheur, la 
vie et la liberté de tous étaient compromis, et qu’il était de l’intérêt de chacun de réprimer des 
actions nuisibles.  V.  Ainsi les Hommes ont réciproquement senti la nécessité de se rap-
procher, de vivre en société, à la condition de n’entreprendre rien les uns sur les autres et de 
se protéger mutuellement.  VI.  Ce nouvel état amenant de nouvelles lumières, on s’aperçut 
que de cette réunion des facultés morales et physiques de l’espèce, procédait des avantag-
es infinis pour l’individu. Que celui-ci, resté isolé, n’eût pu employer à son bonheur que la pe-
tite somme de ses moyens individuels; tandis qu’en société la somme de son bonheur pos-
sible s’est étendue en raison de la mise de ses semblables.  VII.  C’est donc l’intérêt du grand, 
du fort, du faible, du petit, de l’intelligent et du stupide, d’établir une société, et de ne jamais 
violer son pacte constitutif.  VIII.  De l’établissement de la société, dérive l’établissement des 
lois qui doivent la gouverner. Ainsi, les lois naissent avec la société, et doivent être à l’avan-
tage de la société.  Définition de la Société.  Article premier.  Une inégalité tant morale que 
physique existe de fait entre les Hommes. De-là on pencherait à croire que l’Homme fort, 
l’Homme adroit, l’Homme de génie, ont l’ait une. plus grande mise en société, comparée à 
celle de chaque individu; cependant, collectivement considérée, cette différence disparaît; et 
c’est sous ce véritable point de vue, que la société est évidemment profitable et avantageuse 
à tous.   II.   Un but auquel doit tendre toute Société qui s’organise, est la correction des dé-
fauts et des imperfections visibles de la Nature. Elle ne peut être sagement utile que sous cet 
aspect.  III.  Mais loin de porter atteinte aux droits que l’Homme a reçus du Ciel, la Société 
doit au contraire les garantir immuablement et efficacement, à la condition unique de les re-
specter dans autrui.  IV.  La vie et la liberté de chaque Homme sont devenus ainsi des objets 
sacrés pour tous les Hommes. C’est le principe fondamental de la Société, qu’on ne peut en-
freindre sans crime.  V.  En même-temps que les Hommes ont fixé leurs obligations respec-
tives, ils ont dû prononcer des peines contre ceux qui y contreviendraient. Voilà l’institution 
des premières, des plus saintes Lois : Elles sont gravées ineffaçablement dans le cœur de 
tous les Hommes : elles sont par-là irrévocables.  VI.  En formant une Société, les Hommes 
se sont appropriés une foule inappréciable de biens, sans avoir à les acheter du plus léger 
sacrifice.  VII.  Ils ont écarté au loin tous les dangers auquel l’état de la nature les exposait in-
évitablement, sans perdre aucun de ses avantages. Ils ont pu avec confiance et sans in-
quiétude, livrer à la garde générale le dépôt de leurs droits précieux, pour la sûreté desquels 
il fallait une surveillance pénible.  VIII.  La Société bien caractérisée, est le développement rai-
sonné et complet des intentions de la Nature.  Société perfectionnée.  Article premier.  L’in-
stitution de la Société, admirable sous tant de rapports, est encore remarquable en ce qu’elle 
empêche l’Homme de tourner son droit de défense en celui d’attaque; celui de sa conserva-
tion en celui d’invasion.  II.  Si les Hommes ont mis en commun leur force, leur industrie, leur 
esprit et leur courage, c’est pour jouir en échange d’une plus grande somme de courage, 
d’esprit, de force et d’industrie.  III.  Une civilisation plus avancée grossissant la population, 
et ce surcroît de population étendant les besoins, les Hommes se sont adonnés à l’Agricul-
ture. Elle a offert des ressources inépuisables; mais c’est le travail seul qui a pu se les procur-
er. Le travail est l’effet de l’action; l’action est l’exercice d’une faculté humaine : or, les facul-
tés sont la propriété bien distincte de l’individu. Attaquer son travail ou ses actions, c’eût été 
attaquer la liberté; et quiconque l’inquiète, fût-ce légèrement, est criminel; il a violé la sec-
onde Loi fondamentale de la Société. Celui qui avait su planter cet arbre, bâtir cette maison, 
enclore ce champ, à celui-là seul appartenait le fruit et la jouissance : de-là naquit la propriété. 
Emanée de la liberté, et liée inséparablement à elle, elle a été solennellement consacrée 
comme le second droit essentiel et imprescriptible de l’Homme.  IV.  Dès-lors les Lois, c’est-
à-dire les conventions générales, faites pour l’intérêt de tous, ont eu à prononcer sur des ob-
jets plus étendus, plus variés, parce qu’il y avait plus de choses à régler, et que ce nouvel état 
amenait une infinité de rapports nouveaux et de combinaisons nouvelles.  V.   Les Lois sont 
des engagements inviolables et sacrés consentis par tous les Membres d’une Société. 
Devant la sainte majesté des Lois, tout doit baisser et fléchir. Nul n’est plus que la Loi; car 
sans cela, il n’y aurait ni liberté ni sécurité.  VI.  Pour maintenir efficacement les droits de tous, 
et les préserver de toute invasion, il a fallu créer une force publique.  VII.  Pour l’établissement 
d’une force publique, utile à tous et souverainement nécessaire, il a fallu que tous y coopéras-
sent de leur force particulière. Les progrès de la Société, dont chaque pas est un nouveau bi-
enfait envers l’individu, ont converti cette contribution personnelle en une contribution sur la 
propriété; d’où il est indubitable que nul ne peut la refuser sans crime.  VIII.  Puisque l’inter-
vention de cette force publique est notoirement favorable à tous, toute exemption des charg-
es supportées par la Société pour rendre cette force active, est un désordre intolérable : tout 
privilège est un abus.  IX.  Les relations entre les hommes agrandies par la consécration de 
la propriété, il en est résulté que ce droit a reçu une extension prodigieuse toute aussi salu-
taire, et que toutes choses, grandes et petites, de commerce de d’industrie, susceptibles 
d’exciter le désir et la possession, ont été revêtues de son enveloppe précieuse.  X.  Du re-
spect de tous pour les droits de l’Homme inhérents à sa nature, et pour ceux qu’il tient de 
l’état social, a du naître un nouveau Code pénal où soit décernée l’espèce de châtiments à in-
fliger à ceux qui se rendraient coupables de quel qu’infraction.  XI.  Les Hommes étant égaux, 
les distinctions sociales, pour être équitables, doivent être fondées sur l’intérêt commun. 
Celles qui n’ont point cette base solide, sont dangereuses et illégitimes.  XII.  Après avoir 
pourvu à la sûreté de tous, une autre obligation étroitement imposée à la Société, et qu’elle 
ne peut aucunement méconnaître, consiste dans la félicité personnelle de tous les Membres 
qui la composent.  XIII.  Les peines comme les Lois sont unes pour tous et contre tous. 
Droits du Citoyen, ou de l’Homme, dans l’état de Société.  Article premier  Par l’établisse-
ment de la Société, l’Homme n’a point aliéné aucuns de ses droits naturels; il en a acquis au 
contraire de nouveaux, et tout aussi légitimes.  II.  La Société a sanctionné formellement la 
possession des premiers, et l’a investi en outre des seconds.  III.  C’est donc en Société que 
l’Homme peut être essentiellement libre, essentiellement heureux.  IV.  La souveraineté ap-
partenant à la Nation, il y participe incontestablement. La législation étant le principal attribut 
de la Souveraineté, il doit concourir à la formation des Lois, soit qu’il exerce ce droit par lui-
même, soit qu’il le confère à des Représentants; et c’est dans ce sens rigoureux que la Loi 
est l’expression de la volonté générale.  V.  Par la même raison, la Souveraineté seule pouvant 
imposer sa propriété, l’impôt ne peut être établi sans son consentement libre et volontaire, 
ou celui de ses Représentants, et d’après l’observation des formes légales.  VI.  L’État de So-
ciété déterminant des fonctions publiques et diverses, tout homme quel qu’il soit, jouissant 
de l’estime de ses concitoyens, a droit d’être admis aux charges importantes de l’État, aux 
dignités, aux emplois civils et militaires; mais le mérite a un titre exclusif, et doit être préémi-
nent.  VII.  Les actions étant une propriété, et le travail étant le produit de l’action, son exer-
cice est un droit sans limites. On ne peut y donner atteinte sans léser grièvement la liberté 
personnelle, et sans être punissable.  VIII.  La Loi devant être la Règle souveraine, nul homme 
ne peut être emprisonné qu’en vertu d’une Loi positive.  IX.  Ainsi que les actions sont une 
propriété physique, les pensées sont une propriété morale toute aussi respectable; l’une et 
l’autre ont leur terme là où elles commenceraient à nuire à celles d’autrui. La presse est un 
moyen, dans l’état social, de disposer de cette propriété. Les Lois doivent donc en assurer le 
libre usage, à la charge de ne jamais en faire un instrument de calomnie ou de sédition.  X. 
Tout Citoyen qui a souffert des torts, soit dans sa personne, soit dans sa chose, doit trouver 
dans les Lois, sur sa simple réquisition, une justice prompte et gratuite.  XI.  La Lois secour-
able à tous doit protéger jusqu’à l’Homme accusé, soupçonné d’un crime capital, elle doit lui 
laisser des moyens de défense suffisants pour prévenir le malheur de la mort d’un innocent. 
C’est pour cela qu’en matière criminelle, il est de toute équité que chacun soit jugé par ses 
pairs. Les crimes de lèse-Nation et de lèse-Majesté, doivent faire exception; la Nation seule 
par ses délégués peut juger ou faire juger les coupables.  XII.  L’homme même reconnu crim-
inel, a encore le droit d’exiger que la peine qu’il va subir soit mesurée au crime. En effet, il im-
porte à la société, que la punition soit graduée sur l’énormité du délit. Celui qui a simplement 
blessé les Lois de la propriété, mérite moins de sévérité que l’assassin ou le ravisseur de la 
liberté de ses semblables. Il en mérite plus que l’auteur de toute autre offense quelque grave 





















35_49 les idees de rabaut saint-etienne. idées sur les basés de toute constitution, soumises 
à l’Assemblée nationale, par M. Rabaut de Saint-Étienne. De la Constitution. La Constitution 
est une forme précise adoptée pour le gouvernement d’un peuple. Ce mot vient de cum 
statuta, établi ensemble, établi de concert : il suppose donc une convention, un accord, c’est 
à dire le consentement général à être gouverné ainsi. Toute constitution suppose donc que 
les contractants ont fait des lois en se réunissant en société; et en effet les lois sont des con-
trats, des conventions. Des hommes qui vont former une société et devenir un peuple convi-
ennent ensemble de se soumettre à telles ou telles conditions. Par le consentement de tous, 
ces conditions deviennent obligatoires pour tous, et on les appelle des lois. Mais ces lois se-
raient inutiles, s il n’y avait un ordre établi, une forme convenue pour les faire exécuter : c’est 
cette forme qu’on appelle gouvernement. La Constitution réunit donc deux choses; des lois 
convenues par tous, et une forme pour les faire exécuter, convenue également par tous : les 
lois et le gouvernement; c’est de ces deux choses que l’Assemblée nationale doit s’occuper. 
De l’objet des lois ou conventions. Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des 
hommes formant ensemble une société, ont pour objet de les rendre plus forts et plus heu-
reux : les hommes doivent donc gagner à entrer en société; et, sans cela, ils n’y entreraient 
pas. Ils sont plus forts par l’association de plusieurs forces; ils sont plus heureux par l’associ-
ation des secours. De l’association des forces naît une protection de tous en faveur de cha-
cun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous la sauvegarde de tous.  De l’association 
des secours naît la garantie de tous, pour procurer la félicité de chacun. Cependant les 
hommes entrant ,en société y viennent avec tous leurs droits, car on ne peut pas dire qu’ils 
en aient fait quelque sacrifice; ils peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore. 
Non-seulement ils Viennent avec tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver, 
pour les mettre en sûreté, et sous une garantie plus puissante : la société doit donc donnera 
chaque homme une jouissance plus assurée de tous les droits qu’il y apporte. Des droits des 
hommes. Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été 
créé, et qu’il ne perd jamais de vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détru-
ire, il le fuit ; tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit qu’il 
a à l’existence : être, être bien, être le plus longtemps possible, voilà l’objet pour lequel il a 
été créé; c’est son droit primitif, inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. 
Il suit de là qu’aucun autre homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de con-
server son existence; qu’il a lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à 
cet égard; qu’il a par conséquent lé droit de conserver son être, et de faire tout ce qu’il juge 
nécessaire pour cela : c’est ce droit que l’on appelle liberté. Mais chaque homme a ce droit, 
autant et tout aussi pleinement que les autres : c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité 
c’est-à-dire égalité de droits. Enfin, l’homme peut posséder des choses propres à conserver 
son être, à satisfaire ses besoins, et sur lesquelles il étend toute la plénitude de son droit de 
liberté, et c’est ce qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre 
tous ces droits, pour chacun, sous la sauvegarde de tous, et c’est ce qu’on appelle sûreté. On 
peut conclure de tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans 
la société, se rapportent à ces trois : liberté, égalité, propriété ; d’où il suit que le but des lois 
conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté. La mauvaise constitution est celle qui vi-
ole ces droits : la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle 
qui leur donne le plus grand développement possible. De la liberté. Les lois doivent avoir pour 
objet de conserver à chacun de nous tout ce en quoi il est libre de droit. L’homme est libre 
dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, 
puisque nous avons vu que tous naissent libres également ; Dans sa pensée, car aucun 
homme ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre; Dans ses opinions, car les opin-
ions sont des jugements que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées 
par nous; Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une 
pensée prononcée; Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée; Dans ses ac-
tions, car elles sont les actes que chaque homme fait et à droit de faire pour l’utilité et la con-
servation de son être; Dans son industrie et ses travaux, car, destinés â conserver son exist-
ence, toute gêne qu’il recevrait à cet égard serait un attentat à son premier droit inviolable. 
Dans l’usage de ses propriétés, car elles ne sont ou ne doivent être que le fruit de ses travaux 
et de son industrie. De l’égalité. On pose pour principe dans la formation d’une société, que 
tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux 
détaillé, de force, de talents, d’industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu’ils son 
égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection com-
mune. Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent. Les lois ont 
pour objet de conserver aux hommes leurs droits; mais elles sont également faites pour 
chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés. La société 
ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices que les 
autres ne feraient pas : mais les hommes, en entrant en société, lui font-ils réellement des 
sacrifices de leurs droits ? D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; ce droit 
est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme tous 
les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait 
pouvoir sacrifier un de ses droits croirait une folie, car le droit est une chose indivisible et 
commune à tous les hommes, qu’aucun d’eux, ni tous ensemble, ne peuvent altérer. Et 
qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité. Parce qu’on voit tous les jours les hommes sac-
rifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de n’être 
pas libres. Mais qu’on y prenne garde : c’est Y exercice de leur liberté qu’ils sacrifient, et non 
pas le droit ; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice, est une consécration 
solennelle du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice de tel droit, 
c’est dire qu’on a ce droit. Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner ses pro-
priétés et les donner ; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété. Il en est de même en-
fin de l’égalité, car il est impossible à aucun homme de faire qu’il ne soit né tout aussi libre 
qu’un autre. Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses naturelles, inaliéna-
bles, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce que l’homme peut 
sacrifier à la société de l’exercice de ces droits. Pour parvenir à le connaître, il ne faut que sa-
voir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur intention est d’ôter à 
chacun le pouvoir de nuire aux autres et de lui donner le pouvoir de les servir. La société doit 
donc exiger, au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit tel qu’il ne puisse 
nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. Mais ce droit n’en 
est pas un, car il n’est pas commun à tous, il n’est pas indivisible, il n’est pas dans la nature 
humaine : donc le sacrifice de ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à la société; c’est un 
aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore, celle de la réunion de plu-
sieurs. Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent le sacrifice de leur 
liberté ; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres ; et c’est ce que leur 
prescrivait déjà la nature. La société fait plus : elle étend et favorise l’exercice de notre liberté, 
elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaitement le but, qui est la conservation 
et l’embellissement de notre existence; puisqu’en nous amenant à faire un plus grand nom-
bre d’actes libres en faveur des autres elle amène également les autres à en faire un plus 
grand nombre en notre faveur. On ne peut donc dire à aucun égard que l’homme ait sacrifié 
sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes : d’où il suit que s’il y a de l’esclavage, ce n’est 
que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se prescrivent jamais. 
Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des échanges que fait chacun 
de ce qu’il a contre ce que déposent tous les autres. En effet, si chacun donne, chacun reçoit 
r il donne telle chose pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi de l’impôt est, comme toutes 
les autres, une convention où chacun examine d’abord ce qu’on lui donne, et ensuite ce qu’il 
donne, Cette convention est donc volontaire; et, pour s’exprimer d’une manière exacte, on ne 
doit pas l’appeler un sacrifice : autrement, il faudrait dire aussi que le commerce est un cours 
de sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa propriété en échange de quelque autre 
chose. Donc l’homme ne sacrifie ni sa liberté ni sa propriété. Enfin, l’homme ne sacrifie en 
aucune manière ce qu’on appelle ses droits ; car l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous 
l’avons dit : c’est le droit à l’existence : il le porte dans la société pour l’y conserver et l’éten-
dre; et tout ce qu’on appelle ses droits n’est que l’application de son droit unique et primitif. 
Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, des conditions et des lois, que pour 
conserver et embellir son existence : donc, bien loin de sacrifier la moindre chose de son 
droit, il le conserve, l’affermit et l’étend. Si l’homme social est gêné dans sa liberté. Du droit 
qu’a l’homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les 
moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forc-
es et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre. 
Mais il ne sacrifie point cette liberté, ainsi que nous Pavons prouvé; il l’étend au contraire, il 
l’affermit : donc il reste libre. Mais ce qui est vrai d’un des associés est vrai de tous : donc 
tous arrivent libres également. Cependant si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des 
autres, il faut que nul ne puisse y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent 
leur première loi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fut fait : cet 
axiome est la grande loi de la liberté. Il suit de là que nulle société ne peut défendre et inter-
dire aucun acte à ses membres, hors ceux par lesquels ils pourraient nuire à quelqu’un. Mais 
cette loi existait naturellement avant la convention, et voici comment : Chaque homme avait 
le droit, pour conserver son existence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de re-
pousser les attaques et les usurpations d’un autre. Chacun, en entrant dans la société, y a 
porté ce droit; seulement il a chargé tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moy-
ens, et il leur a dit : Je n’emploierai pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes 
les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour. Bien loin donc que la loi ôte de la 
liberté de chacun, elle l’affermit et l’étend. Donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit de 
liberté des personnes ; car, même avant la loi, et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du 
mal n’était pas un droit. J’ai cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut. 
De la liberté dans les discours, dans les écrits et dans les actions. Les lois ne gênent donc 
point la liberté des individus quand elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes 
donc libres de dire, d’écrire et de faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défen-
du par la convention que nous avons passée de rien dire, ni écrire, ni raire qui puisse nuire aux 
autres, notre liberté n’est pas r plus gênée après la loi qu’elle ne l’était auparavant. Mais il suit 
de là qu’il n’y a que les associés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qui pu-
issent juger de ce qui leur convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement 
ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire. Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni 
ne le peut. Il ne le doit pas, car:  1. aucun homme ne naît, ainsi que nous Pavons prouvé, avec 
le droit de gêner la liberté d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; 
2. il est prouvé aussi que tous sont libres également. Il ne le peut pas, car il est physiquement 
impossible qu’un seul puisse juger “de ce qui convient à tous. Donc il n’y a que la convention 
de tous qui puisse défendre tels discours, tels écrits, telles actions, en conséquence de ce 
qu’ils nuisent aux autres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis. De la liberté de la 
pensée. La pensée n’entre point dans la classe des choses que les hommes peuvent défen-
dre, relativement à l’exercice de la liberté. La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : 
celui qui voudrait la sacrifier ne le pourrait pas; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni vo-
lonté de le faire, elle reste à chacun parfaitement libre et indépendante. D’ailleurs, la société 
elle-même ne peut en exiger le sacrifice, puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peu-
vent nuire à la société et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte; on ne la sent ni ne 
la voit : donc la société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à 
l’intérêt générai qu’elle ne touche pas. Enfin, la pensée purement telle ne nuit à personne ; 
quand elle est publiée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours; et nous venons de poser 
le vrai principe à cet égard. De la liberté dans les opinions. L’homme n’est pas borné à avoir 
des pensées vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les 
unes des autres, et de former sur elles des jugements. Quand ces jugements sont fixés dans 
l’esprit, on les appelle des opinions. Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des 
pensées, ne le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquenc-
es; car ce serait dire qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement, ce n’est que pour rai-
sonner qu’il pense. On ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est 
à choisir entre le bien et le mal que consiste la liberté ; et l’être qui, nécessairement, raison-
nerait toujours bien, ne serait pas libre. On ne saurait dire enfin qu’on peut interdire à tel ou 
tel homme de se former telle ou telle opinion, car ce serait lui interdire la suite des raisonne-
ments qu’il a faits pour se la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après 
l’autre, et par conséquent, en dernière analyse, l’usage de la faculté de penser. Il reste à ex-
aminer si l’on peut ordonner , à tel ou tel homme de’ quitter son opinion pour en rendre une 
autre : mais ce serait lui ordonner avoir les pensées, et de faire les raisonnements qu’il ne fait 
pas, et de ne faire pas ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter de son esprit les pensées qui y 
sont; ce serait y en supposer d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquenc-
es qu’il tire, en faveur de celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement 
celui qui lui paraît mauvais : ce qui est absurde. Ce qui fait qu’on a mal raisonné jusqu’aujo-
urd’hui à ce sujet, c’est qu’un homme s’est toujours mis à la place de toute la société qu’il 
n’était pas, ni ne représentait pas : il a voulu exiger, au nom e la société des sacrifices qu’elle 
ne pouvait exiger elle-même, et que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. 
Ce n’est pas le moindre abus de la loi confiée à un seul. Conclusion. Il suit des principes que 
je viens d’exposer, si je ne me suis pas trompé, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tête 
de la législation les motifs qui l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser 
les principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos con-
temporains et la postérité, et de prévenir ainsi que ceux qui viendront après nous puissent 
méconnaître ou négliger leurs droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs 
et terribles du despotisme. C’est d’après les principes que j’ai établis, que j’ai essayé de don-
ner un exemple du préliminaire que je souhaiterais à la Constitution. Je le présente avec une 
respectueuse modestie, et je ne le livre à l’impression que pour ne pas occuper, inutilement 
peut-être, l’auguste Assemblée dont la nation compte tous les instants. </text>
35_49 les idees de rabaut saint-etienne. idées sur les basés de toute constitution, soumises 
à l’Assemblée nationale, par M. Rabaut de Saint-Étienne. De la Constitution. La Constitution 
est une forme précise adoptée pour le gouvernement d’un peuple. Ce mot vient de cum 
statuta, établi ensemble, établi de concert : il suppose donc une convention, un accord, c’est 
à dire le consentement général à être gouverné ainsi. Toute constitution suppose donc que 
les contractants ont fait des lois en se réunissant en société; et en effet les lois sont des con-
trats, des conventions. Des hommes qui vont former une société et devenir un peuple convi-
ennent ensemble de se soumettre à telles ou telles conditions. Par le consentement de tous, 
ces conditions deviennent obligatoires pour tous, et on les appelle des lois. Mais ces lois se-
raient inutiles, s il n’y avait un ordre établi, une forme convenue pour les faire exécuter : c’est 
cette forme qu’on appelle gouvernement. La Constitution réunit donc deux choses; des lois 
convenues par tous, et une forme pour les faire exécuter, convenue également par tous : les 
lois et le gouvernement; c’est de ces deux choses que l’Assemblée nationale doit s’occuper. 
De l’objet des lois ou conventions. Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des 
hommes formant ensemble une société, ont pour objet de les rendre plus forts et plus heu-
reux : les hommes doivent donc gagner à entrer en société; et, sans cela, ils n’y entreraient 
pas. Ils sont plus forts par l’association de plusieurs forces; ils sont plus heureux par l’associ-
ation des secours. De l’association des forces naît une protection de tous en faveur de cha-
cun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous la sauvegarde de tous.  De l’association 
des secours naît la garantie de tous, pour procurer la félicité de chacun. Cependant les 
hommes entrant ,en société y viennent avec tous leurs droits, car on ne peut pas dire qu’ils 
en aient fait quelque sacrifice; ils peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore. 
Non-seulement ils Viennent avec tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver, 
pour les mettre en sûreté, et sous une garantie plus puissante : la société doit donc donnera 
chaque homme une jouissance plus assurée de tous les droits qu’il y apporte. Des droits des 
hommes. Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été 
créé, et qu’il ne perd jamais de vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détru-
ire, il le fuit ; tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit qu’il 
a à l’existence : être, être bien, être le plus longtemps possible, voilà l’objet pour lequel il a 
été créé; c’est son droit primitif, inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. 
Il suit de là qu’aucun autre homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de con-
server son existence; qu’il a lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à 
cet égard; qu’il a par conséquent lé droit de conserver son être, et de faire tout ce qu’il juge 
nécessaire pour cela : c’est ce droit que l’on appelle liberté. Mais chaque homme a ce droit, 
autant et tout aussi pleinement que les autres : c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité 
c’est-à-dire égalité de droits. Enfin, l’homme peut posséder des choses propres à conserver 
son être, à satisfaire ses besoins, et sur lesquelles il étend toute la plénitude de son droit de 
liberté, et c’est ce qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre 
tous ces droits, pour chacun, sous la sauvegarde de tous, et c’est ce qu’on appelle sûreté. On 
peut conclure de tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans 
la société, se rapportent à ces trois : liberté, égalité, propriété ; d’où il suit que le but des lois 
conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté. La mauvaise constitution est celle qui vi-
ole ces droits : la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle 
qui leur donne le plus grand développement possible. De la liberté. Les lois doivent avoir pour 
objet de conserver à chacun de nous tout ce en quoi il est libre de droit. L’homme est libre 
dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, 
puisque nous avons vu que tous naissent libres également ; Dans sa pensée, car aucun 
homme ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre; Dans ses opinions, car les opin-
ions sont des jugements que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées 
par nous; Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une 
pensée prononcée; Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée; Dans ses ac-
tions, car elles sont les actes que chaque homme fait et à droit de faire pour l’utilité et la con-
servation de son être; Dans son industrie et ses travaux, car, destinés â conserver son exist-
ence, toute gêne qu’il recevrait à cet égard serait un attentat à son premier droit inviolable. 
Dans l’usage de ses propriétés, car elles ne sont ou ne doivent être que le fruit de ses travaux 
et de son industrie. De l’égalité. On pose pour principe dans la formation d’une société, que 
tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux 
détaillé, de force, de talents, d’industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu’ils son 
égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection com-
mune. Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent. Les lois ont 
pour objet de conserver aux hommes leurs droits; mais elles sont également faites pour 
chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés. La société 
ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices que les 
autres ne feraient pas : mais les hommes, en entrant en société, lui font-ils réellement des 
sacrifices de leurs droits ? D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; ce droit 
est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme tous 
les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait 
pouvoir sacrifier un de ses droits croirait une folie, car le droit est une chose indivisible et 
commune à tous les hommes, qu’aucun d’eux, ni tous ensemble, ne peuvent altérer. Et 
qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité. Parce qu’on voit tous les jours les hommes sac-
rifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de n’être 
pas libres. Mais qu’on y prenne garde : c’est Y exercice de leur liberté qu’ils sacrifient, et non 
pas le droit ; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice, est une consécration 
solennelle du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice de tel droit, 
c’est dire qu’on a ce droit. Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner ses pro-
priétés et les donner ; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété. Il en est de même en-
fin de l’égalité, car il est impossible à aucun homme de faire qu’il ne soit né tout aussi libre 
qu’un autre. Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses naturelles, inaliéna-
bles, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce que l’homme peut 
sacrifier à la société de l’exercice de ces droits. Pour parvenir à le connaître, il ne faut que sa-
voir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur intention est d’ôter à 
chacun le pouvoir de nuire aux autres et de lui donner le pouvoir de les servir. La société doit 
donc exiger, au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit tel qu’il ne puisse 
nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. Mais ce droit n’en 
est pas un, car il n’est pas commun à tous, il n’est pas indivisible, il n’est pas dans la nature 
humaine : donc le sacrifice de ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à la société; c’est un 
aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore, celle de la réunion de plu-
sieurs. Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent le sacrifice de leur 
liberté ; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres ; et c’est ce que leur 
prescrivait déjà la nature. La société fait plus : elle étend et favorise l’exercice de notre liberté, 
elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaitement le but, qui est la conservation 
et l’embellissement de notre existence; puisqu’en nous amenant à faire un plus grand nom-
bre d’actes libres en faveur des autres elle amène également les autres à en faire un plus 
grand nombre en notre faveur. On ne peut donc dire à aucun égard que l’homme ait sacrifié 
sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes : d’où il suit que s’il y a de l’esclavage, ce n’est 
que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se prescrivent jamais. 
Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des échanges que fait chacun 
de ce qu’il a contre ce que déposent tous les autres. En effet, si chacun donne, chacun reçoit 
r il donne telle chose pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi de l’impôt est, comme toutes 
les autres, une convention où chacun examine d’abord ce qu’on lui donne, et ensuite ce qu’il 
donne, Cette convention est donc volontaire; et, pour s’exprimer d’une manière exacte, on ne 
doit pas l’appeler un sacrifice : autrement, il faudrait dire aussi que le commerce est un cours 
de sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa propriété en échange de quelque autre 
chose. Donc l’homme ne sacrifie ni sa liberté ni sa propriété. Enfin, l’homme ne sacrifie en 
aucune manière ce qu’on appelle ses droits ; car l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous 
l’avons dit : c’est le droit à l’existence : il le porte dans la société pour l’y conserver et l’éten-
dre; et tout ce qu’on appelle ses droits n’est que l’application de son droit unique et primitif. 
Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, des conditions et des lois, que pour 
conserver et embellir son existence : donc, bien loin de sacrifier la moindre chose de son 
droit, il le conserve, l’affermit et l’étend. Si l’homme social est gêné dans sa liberté. Du droit 
qu’a l’homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les 
moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forc-
es et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre. 
Mais il ne sacrifie point cette liberté, ainsi que nous Pavons prouvé; il l’étend au contraire, il 
l’affermit : donc il reste libre. Mais ce qui est vrai d’un des associés est vrai de tous : donc 
tous arrivent libres également. Cependant si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des 
autres, il faut que nul ne puisse y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent 
leur première loi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fut fait : cet 
axiome est la grande loi de la liberté. Il suit de là que nulle société ne peut défendre et inter-
dire aucun acte à ses membres, hors ceux par lesquels ils pourraient nuire à quelqu’un. Mais 
cette loi existait naturellement avant la convention, et voici comment : Chaque homme avait 
le droit, pour conserver son existence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de re-
pousser les attaques et les usurpations d’un autre. Chacun, en entrant dans la société, y a 
porté ce droit; seulement il a chargé tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moy-
ens, et il leur a dit : Je n’emploierai pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes 
les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour. Bien loin donc que la loi ôte de la 
liberté de chacun, elle l’affermit et l’étend. Donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit de 
liberté des personnes ; car, même avant la loi, et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du 
mal n’était pas un droit. J’ai cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut. 
De la liberté dans les discours, dans les écrits et dans les actions. Les lois ne gênent donc 
point la liberté des individus quand elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes 
donc libres de dire, d’écrire et de faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défen-
du par la convention que nous avons passée de rien dire, ni écrire, ni raire qui puisse nuire aux 
autres, notre liberté n’est pas r plus gênée après la loi qu’elle ne l’était auparavant. Mais il suit 
de là qu’il n’y a que les associés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qui pu-
issent juger de ce qui leur convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement 
ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire. Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni 
ne le peut. Il ne le doit pas, car:  1. aucun homme ne naît, ainsi que nous Pavons prouvé, avec 
le droit de gêner la liberté d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; 
2. il est prouvé aussi que tous sont libres également. Il ne le peut pas, car il est physiquement 
impossible qu’un seul puisse juger “de ce qui convient à tous. Donc il n’y a que la convention 
de tous qui puisse défendre tels discours, tels écrits, telles actions, en conséquence de ce 
qu’ils nuisent aux autres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis. De la liberté de la 
pensée. La pensée n’entre point dans la classe des choses que les hommes peuvent défen-
dre, relativement à l’exercice de la liberté. La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : 
celui qui voudrait la sacrifier ne le pourrait pas; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni vo-
lonté de le faire, elle reste à chacun parfaitement libre et indépendante. D’ailleurs, la société 
elle-même ne peut en exiger le sacrifice, puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peu-
vent nuire à la société et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte; on ne la sent ni ne 
la voit : donc la société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à 
l’intérêt générai qu’elle ne touche pas. Enfin, la pensée purement telle ne nuit à personne ; 
quand elle est publiée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours; et nous venons de poser 
le vrai principe à cet égard. De la liberté dans les opinions. L’homme n’est pas borné à avoir 
des pensées vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les 
unes des autres, et de former sur elles des jugements. Quand ces jugements sont fixés dans 
l’esprit, on les appelle des opinions. Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des 
pensées, ne le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquenc-
es; car ce serait dire qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement, ce n’est que pour rai-
sonner qu’il pense. On ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est 
à choisir entre le bien et le mal que consiste la liberté ; et l’être qui, nécessairement, raison-
nerait toujours bien, ne serait pas libre. On ne saurait dire enfin qu’on peut interdire à tel ou 
tel homme de se former telle ou telle opinion, car ce serait lui interdire la suite des raisonne-
ments qu’il a faits pour se la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après 
l’autre, et par conséquent, en dernière analyse, l’usage de la faculté de penser. Il reste à ex-
aminer si l’on peut ordonner , à tel ou tel homme de’ quitter son opinion pour en rendre une 
autre : mais ce serait lui ordonner avoir les pensées, et de faire les raisonnements qu’il ne fait 
pas, et de ne faire pas ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter de son esprit les pensées qui y 
sont; ce serait y en supposer d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquenc-
es qu’il tire, en faveur de celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement 
celui qui lui paraît mauvais : ce qui est absurde. Ce qui fait qu’on a mal raisonné jusqu’aujo-
urd’hui à ce sujet, c’est qu’un homme s’est toujours mis à la place de toute la société qu’il 
n’était pas, ni ne représentait pas : il a voulu exiger, au nom e la société des sacrifices qu’elle 
ne pouvait exiger elle-même, et que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. 
Ce n’est pas le moindre abus de la loi confiée à un seul. Conclusion. Il suit des principes que 
je viens d’exposer, si je ne me suis pas trompé, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tête 
de la législation les motifs qui l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser 
les principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos con-
temporains et la postérité, et de prévenir ainsi que ceux qui viendront après nous puissent 
méconnaître ou négliger leurs droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs 
et terribles du despotisme. C’est d’après les principes que j’ai établis, que j’ai essayé de don-
ner un exemple du préliminaire que je souhaiterais à la Constitution. Je le présente avec une 
respectueuse modestie, et je ne le livre à l’impression que pour ne pas occuper, inutilement 
peut-être, l’auguste Assemblée dont la nation compte tous les instants. </text>
35_49 les idees de rabaut saint-etienne. idées sur les basés de toute constitution, soumises 
à l’Assemblée nationale, par M. Rabaut de Saint-Étienne. De la Constitution. La Constitution 
est une forme précise adoptée pour le gouvernement d’un peuple. Ce mot vient de cum 
statuta, établi ensemble, établi de concert : il suppose donc une convention, un accord, c’est 
à dire le consentement général à être gouverné ainsi. Toute constitution suppose donc que 
les contractants ont fait des lois en se réunissant en société; et en effet les lois sont des con-
trats, des conventions. Des hommes qui vont former une société et devenir un peuple convi-
ennent ensemble de se soumettre à telles ou telles conditions. Par le consentement de tous, 
ces conditions deviennent obligatoires pour tous, et on les appelle des lois. Mais ces lois se-
raient inutiles, s il n’y avait un ordre établi, une forme convenue pour les faire exécuter : c’est 
cette forme qu’on appelle gouvernement. La Constitution réunit donc deux choses; des lois 
convenues par tous, et une forme pour les faire exécuter, convenue également par tous : les 
lois et le gouvernement; c’est de ces deux choses que l’Assemblée nationale doit s’occuper. 
De l’objet des lois ou conventions. Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des 
hommes formant ensemble une société, ont pour objet de les rendre plus forts et plus heu-
reux : les hommes doivent donc gagner à entrer en société; et, sans cela, ils n’y entreraient 
pas. Ils sont plus forts par l’association de plusieurs forces; ils sont plus heureux par l’associ-
ation des secours. De l’association des forces naît une protection de tous en faveur de cha-
cun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous la sauvegarde de tous.  De l’association 
des secours naît la garantie de tous, pour procurer la félicité de chacun. Cependant les 
hommes entrant ,en société y viennent avec tous leurs droits, car on ne peut pas dire qu’ils 
en aient fait quelque sacrifice; ils peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore. 
Non-seulement ils Viennent avec tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver, 
pour les mettre en sûreté, et sous une garantie plus puissante : la société doit donc donnera 
chaque homme une jouissance plus assurée de tous les droits qu’il y apporte. Des droits des 
hommes. Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été 
créé, et qu’il ne perd jamais de vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détru-
ire, il le fuit ; tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit qu’il 
a à l’existence : être, être bien, être le plus longtemps possible, voilà l’objet pour lequel il a 
été créé; c’est son droit primitif, inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. 
Il suit de là qu’aucun autre homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de con-
server son existence; qu’il a lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à 
cet égard; qu’il a par conséquent lé droit de conserver son être, et de faire tout ce qu’il juge 
nécessaire pour cela : c’est ce droit que l’on appelle liberté. Mais chaque homme a ce droit, 
autant et tout aussi pleinement que les autres : c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité 
c’est-à-dire égalité de droits. Enfin, l’homme peut posséder des choses propres à conserver 
son être, à satisfaire ses besoins, et sur lesquelles il étend toute la plénitude de son droit de 
liberté, et c’est ce qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre 
tous ces droits, pour chacun, sous la sauvegarde de tous, et c’est ce qu’on appelle sûreté. On 
peut conclure de tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans 
la société, se rapportent à ces trois : liberté, égalité, propriété ; d’où il suit que le but des lois 
conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté. La mauvaise constitution est celle qui vi-
ole ces droits : la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle 
qui leur donne le plus grand développement possible. De la liberté. Les lois doivent avoir pour 
objet de conserver à chacun de nous tout ce en quoi il est libre de droit. L’homme est libre 
dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, 
puisque nous avons vu que tous naissent libres également ; Dans sa pensée, car aucun 
homme ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre; Dans ses opinions, car les opin-
ions sont des jugements que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées 
par nous; Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une 
pensée prononcée; Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée; Dans ses ac-
tions, car elles sont les actes que chaque homme fait et à droit de faire pour l’utilité et la con-
servation de son être; Dans son industrie et ses travaux, car, destinés â conserver son exist-
ence, toute gêne qu’il recevrait à cet égard serait un attentat à son premier droit inviolable. 
Dans l’usage de ses propriétés, car elles ne sont ou ne doivent être que le fruit de ses travaux 
et de son industrie. De l’égalité. On pose pour principe dans la formation d’une société, que 
tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux 
détaillé, de force, de talents, d’industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu’ils son 
égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection com-
mune. Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent. Les lois ont 
pour objet de conserver aux hommes leurs droits; mais elles sont également faites pour 
chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés. La société 
ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices que les 
autres ne feraient pas : mais les hommes, en entrant en société, lui font-ils réellement des 
sacrifices de leurs droits ? D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; ce droit 
est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme tous 
les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait 
pouvoir sacrifier un de ses droits croirait une folie, car le droit est une chose indivisible et 
commune à tous les hommes, qu’aucun d’eux, ni tous ensemble, ne peuvent altérer. Et 
qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité. Parce qu’on voit tous les jours les hommes sac-
rifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de n’être 
pas libres. Mais qu’on y prenne garde : c’est Y exercice de leur liberté qu’ils sacrifient, et non 
pas le droit ; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice, est une consécration 
solennelle du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice de tel droit, 
c’est dire qu’on a ce droit. Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner ses pro-
priétés et les donner ; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété. Il en est de même en-
fin de l’égalité, car il est impossible à aucun homme de faire qu’il ne soit né tout aussi libre 
qu’un autre. Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses naturelles, inaliéna-
bles, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce que l’homme peut 
sacrifier à la société de l’exercice de ces droits. Pour parvenir à le connaître, il ne faut que sa-
voir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur intention est d’ôter à 
chacun le pouvoir de nuire aux autres et de lui donner le pouvoir de les servir. La société doit 
donc exiger, au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit tel qu’il ne puisse 
nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. Mais ce droit n’en 
est pas un, car il n’est pas commun à tous, il n’est pas indivisible, il n’est pas dans la nature 
humaine : donc le sacrifice de ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à la société; c’est un 
aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore, celle de la réunion de plu-
sieurs. Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent le sacrifice de leur 
liberté ; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres ; et c’est ce que leur 
prescrivait déjà la nature. La société fait plus : elle étend et favorise l’exercice de notre liberté, 
elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaitement le but, qui est la conservation 
et l’embellissement de notre existence; puisqu’en nous amenant à faire un plus grand nom-
bre d’actes libres en faveur des autres elle amène également les autres à en faire un plus 
grand nombre en notre faveur. On ne peut donc dire à aucun égard que l’homme ait sacrifié 
sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes : d’où il suit que s’il y a de l’esclavage, ce n’est 
que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se prescrivent jamais. 
Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des échanges que fait chacun 
de ce qu’il a contre ce que déposent tous les autres. En effet, si chacun donne, chacun reçoit 
r il donne telle chose pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi de l’impôt est, comme toutes 
les autres, une convention où chacun examine d’abord ce qu’on lui donne, et ensuite ce qu’il 
donne, Cette convention est donc volontaire; et, pour s’exprimer d’une manière exacte, on ne 
doit pas l’appeler un sacrifice : autrement, il faudrait dire aussi que le commerce est un cours 
de sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa propriété en échange de quelque autre 
chose. Donc l’homme ne sacrifie ni sa liberté ni sa propriété. Enfin, l’homme ne sacrifie en 
aucune manière ce qu’on appelle ses droits ; car l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous 
l’avons dit : c’est le droit à l’existence : il le porte dans la société pour l’y conserver et l’éten-
dre; et tout ce qu’on appelle ses droits n’est que l’application de son droit unique et primitif. 
Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, des conditions et des lois, que pour 
conserver et embellir son existence : donc, bien loin de sacrifier la moindre chose de son 
droit, il le conserve, l’affermit et l’étend. Si l’homme social est gêné dans sa liberté. Du droit 
qu’a l’homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les 
moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forc-
es et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre. 
Mais il ne sacrifie point cette liberté, ainsi que nous Pavons prouvé; il l’étend au contraire, il 
l’affermit : donc il reste libre. Mais ce qui est vrai d’un des associés est vrai de tous : donc 
tous arrivent libres également. Cependant si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des 
autres, il faut que nul ne puisse y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent 
leur première loi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fut fait : cet 
axiome est la grande loi de la liberté. Il suit de là que nulle société ne peut défendre et inter-
dire aucun acte à ses membres, hors ceux par lesquels ils pourraient nuire à quelqu’un. Mais 
cette loi existait naturellement avant la convention, et voici comment : Chaque homme avait 
le droit, pour conserver son existence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de re-
pousser les attaques et les usurpations d’un autre. Chacun, en entrant dans la société, y a 
porté ce droit; seulement il a chargé tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moy-
ens, et il leur a dit : Je n’emploierai pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes 
les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour. Bien loin donc que la loi ôte de la 
liberté de chacun, elle l’affermit et l’étend. Donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit de 
liberté des personnes ; car, même avant la loi, et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du 
mal n’était pas un droit. J’ai cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut. 
De la liberté dans les discours, dans les écrits et dans les actions. Les lois ne gênent donc 
point la liberté des individus quand elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes 
donc libres de dire, d’écrire et de faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défen-
du par la convention que nous avons passée de rien dire, ni écrire, ni raire qui puisse nuire aux 
autres, notre liberté n’est pas r plus gênée après la loi qu’elle ne l’était auparavant. Mais il suit 
de là qu’il n’y a que les associés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qui pu-
issent juger de ce qui leur convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement 
ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire. Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni 
ne le peut. Il ne le doit pas, car:  1. aucun homme ne naît, ainsi que nous Pavons prouvé, avec 
le droit de gêner la liberté d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; 
2. il est prouvé aussi que tous sont libres également. Il ne le peut pas, car il est physiquement 
impossible qu’un seul puisse juger “de ce qui convient à tous. Donc il n’y a que la convention 
de tous qui puisse défendre tels discours, tels écrits, telles actions, en conséquence de ce 
qu’ils nuisent aux autres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis. De la liberté de la 
pensée. La pensée n’entre point dans la classe des choses que les hommes peuvent défen-
dre, relativement à l’exercice de la liberté. La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : 
celui qui voudrait la sacrifier ne le pourrait pas; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni vo-
lonté de le faire, elle reste à chacun parfaitement libre et indépendante. D’ailleurs, la société 
elle-même ne peut en exiger le sacrifice, puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peu-
vent nuire à la société et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte; on ne la sent ni ne 
la voit : donc la société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à 
l’intérêt générai qu’elle ne touche pas. Enfin, la pensée purement telle ne nuit à personne ; 
quand elle est publiée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours; et nous venons de poser 
le vrai principe à cet égard. De la liberté dans les opinions. L’homme n’est pas borné à avoir 
des pensées vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les 
unes des autres, et de former sur elles des jugements. Quand ces jugements sont fixés dans 
l’esprit, on les appelle des opinions. Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des 
pensées, ne le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquenc-
es; car ce serait dire qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement, ce n’est que pour rai-
sonner qu’il pense. On ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est 
à choisir entre le bien et le mal que consiste la liberté ; et l’être qui, nécessairement, raison-
nerait toujours bien, ne serait pas libre. On ne saurait dire enfin qu’on peut interdire à tel ou 
tel homme de se former telle ou telle opinion, car ce serait lui interdire la suite des raisonne-
ments qu’il a faits pour se la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après 
l’autre, et par conséquent, en dernière analyse, l’usage de la faculté de penser. Il reste à ex-
aminer si l’on peut ordonner , à tel ou tel homme de’ quitter son opinion pour en rendre une 
autre : mais ce serait lui ordonner avoir les pensées, et de faire les raisonnements qu’il ne fait 
pas, et de ne faire pas ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter de son esprit les pensées qui y 
sont; ce serait y en supposer d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquenc-
es qu’il tire, en faveur de celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement 
celui qui lui paraît mauvais : ce qui est absurde. Ce qui fait qu’on a mal raisonné jusqu’aujo-
urd’hui à ce sujet, c’est qu’un homme s’est toujours mis à la place de toute la société qu’il 
n’était pas, ni ne représentait pas : il a voulu exiger, au nom e la société des sacrifices qu’elle 
ne pouvait exiger elle-même, et que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. 
Ce n’est pas le moindre abus de la loi confiée à un seul. Conclusion. Il suit des principes que 
je viens d’exposer, si je ne me suis pas trompé, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tête 
de la législation les motifs qui l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser 
les principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos con-
temporains et la postérité, et de prévenir ainsi que ceux qui viendront après nous puissent 
méconnaître ou négliger leurs droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs 
et terribles du despotisme. C’est d’après les principes que j’ai établis, que j’ai essayé de don-
ner un exemple du préliminaire que je souhaiterais à la Constitution. Je le présente avec une 
respectueuse modestie, et je ne le livre à l’impression que pour ne pas occuper, inutilement 
peut-être, l’auguste Assemblée dont la nation compte tous les instants. </text>
35_49 les idees de rabaut saint-etienne. idées sur les basés de toute constitution, soumises 
à l’Assemblée nationale, par M. Rabaut de Saint-Étienne. De la Constitution. La Constitution 
est une forme précise adoptée pour le gouvernement d’un peuple. Ce mot vient de cum 
statuta, établi ensemble, établi de concert : il suppose donc une convention, un accord, c’est 
à dire le consentement général à être gouverné ainsi. Toute constitution suppose donc que 
les contractants ont fait des lois en se réunissant en société; et en effet les lois sont des con-
trats, des conventions. Des hommes qui vont former une société et devenir un peuple convi-
ennent ensemble de se soumettre à telles ou telles conditions. Par le consentement de tous, 
ces conditions deviennent obligatoires pour tous, et on les appelle des lois. Mais ces lois se-
raient inutiles, s il n’y avait un ordre établi, une forme convenue pour les faire exécuter : c’est 
cette forme qu’on appelle gouvernement. La Constitution réunit donc deux choses; des lois 
convenues par tous, et une forme pour les faire exécuter, convenue également par tous : les 
lois et le gouvernement; c’est de ces deux choses que l’Assemblée nationale doit s’occuper. 
De l’objet des lois ou conventions. Les lois ou conventions obligatoires, passées entre des 
hommes formant ensemble une société, ont pour objet de les rendre plus forts et plus heu-
reux : les hommes doivent donc gagner à entrer en société; et, sans cela, ils n’y entreraient 
pas. Ils sont plus forts par l’association de plusieurs forces; ils sont plus heureux par l’associ-
ation des secours. De l’association des forces naît une protection de tous en faveur de cha-
cun, et, par conséquent, la sûreté de chacun sous la sauvegarde de tous.  De l’association 
des secours naît la garantie de tous, pour procurer la félicité de chacun. Cependant les 
hommes entrant ,en société y viennent avec tous leurs droits, car on ne peut pas dire qu’ils 
en aient fait quelque sacrifice; ils peuvent y être disposés, mais ils ne l’ont pas fait encore. 
Non-seulement ils Viennent avec tous leurs droits, mais ils viennent pour les y conserver, 
pour les mettre en sûreté, et sous une garantie plus puissante : la société doit donc donnera 
chaque homme une jouissance plus assurée de tous les droits qu’il y apporte. Des droits des 
hommes. Pour connaître les droits de l’homme, il faut connaître le but pour lequel il a été 
créé, et qu’il ne perd jamais de vue : c’est celui de sa conservation. Tout ce qui tend à le détru-
ire, il le fuit ; tout ce qui tend à le conserver, il le cherche. Ce sentiment lui vient du droit qu’il 
a à l’existence : être, être bien, être le plus longtemps possible, voilà l’objet pour lequel il a 
été créé; c’est son droit primitif, inaliénable, et dont tous les autres ne sont que l’application. 
Il suit de là qu’aucun autre homme ne peut l’empêcher de se procurer les moyens de con-
server son existence; qu’il a lui-même le droit de s’opposer aux torts qu’on pourrait lui faire à 
cet égard; qu’il a par conséquent lé droit de conserver son être, et de faire tout ce qu’il juge 
nécessaire pour cela : c’est ce droit que l’on appelle liberté. Mais chaque homme a ce droit, 
autant et tout aussi pleinement que les autres : c’est ce droit relatif que l’on appelle égalité 
c’est-à-dire égalité de droits. Enfin, l’homme peut posséder des choses propres à conserver 
son être, à satisfaire ses besoins, et sur lesquelles il étend toute la plénitude de son droit de 
liberté, et c’est ce qu’on appelle propriété. Le but de l’association commune est de mettre 
tous ces droits, pour chacun, sous la sauvegarde de tous, et c’est ce qu’on appelle sûreté. On 
peut conclure de tout ce qui vient d’être dit, que les droits que les hommes apportent dans 
la société, se rapportent à ces trois : liberté, égalité, propriété ; d’où il suit que le but des lois 
conservatrices doit être de leur en garantir la sûreté. La mauvaise constitution est celle qui vi-
ole ces droits : la bonne constitution est celle qui les assure; l’excellente constitution est celle 
qui leur donne le plus grand développement possible. De la liberté. Les lois doivent avoir pour 
objet de conserver à chacun de nous tout ce en quoi il est libre de droit. L’homme est libre 
dans sa personne, car aucun homme ne naît avec le droit de gêner la personne d’un autre, 
puisque nous avons vu que tous naissent libres également ; Dans sa pensée, car aucun 
homme ne naît avec le droit de gêner la pensée d’un autre; Dans ses opinions, car les opin-
ions sont des jugements que nous avons formés ou adoptés ; ce sont des pensées avouées 
par nous; Dans ses discours, car la parole est libre comme la pensée, puisqu’elle n’est qu’une 
pensée prononcée; Dans ses écrits, car ils ne sont que la parole communiquée; Dans ses ac-
tions, car elles sont les actes que chaque homme fait et à droit de faire pour l’utilité et la con-
servation de son être; Dans son industrie et ses travaux, car, destinés â conserver son exist-
ence, toute gêne qu’il recevrait à cet égard serait un attentat à son premier droit inviolable. 
Dans l’usage de ses propriétés, car elles ne sont ou ne doivent être que le fruit de ses travaux 
et de son industrie. De l’égalité. On pose pour principe dans la formation d’une société, que 
tous les hommes qui y entrent sont égaux. On ne veut pas dire par là qu’ils sont tous égaux 
détaillé, de force, de talents, d’industrie, de richesses, ce qui serait absurde; mais qu’ils son 
égaux en liberté, et que par conséquent chacun apporte un droit égal à la protection com-
mune. Si les hommes font des sacrifices à la société dans laquelle ils entrent. Les lois ont 
pour objet de conserver aux hommes leurs droits; mais elles sont également faites pour 
chaque individu : donc il n’y en a aucun dont les droits ne doivent être conservés. La société 
ne saurait s’écarter de ce principe, ni ordonner à quelques-uns de faire des sacrifices que les 
autres ne feraient pas : mais les hommes, en entrant en société, lui font-ils réellement des 
sacrifices de leurs droits ? D’abord, l’homme ne peut sacrifier son droit de liberté ; ce droit 
est une chose inaliénable; il est inhérent à la nature de l’homme, il est éternel comme tous 
les principes, lesquels sont indestructibles et subsistent nécessairement. Celui qui croirait 
pouvoir sacrifier un de ses droits croirait une folie, car le droit est une chose indivisible et 
commune à tous les hommes, qu’aucun d’eux, ni tous ensemble, ne peuvent altérer. Et 
qu’on ne prenne pas ceci pour une subtilité. Parce qu’on voit tous les jours les hommes sac-
rifier leur liberté, on pense qu’ils sont libres de le faire, c’est-à-dire, qu’ils sont libres de n’être 
pas libres. Mais qu’on y prenne garde : c’est Y exercice de leur liberté qu’ils sacrifient, et non 
pas le droit ; et l’aliénation, même volontaire, qu’ils font de cet exercice, est une consécration 
solennelle du droit qu’ils ont à la liberté. Dire qu’on peut suspendre l’exercice de tel droit, 
c’est dire qu’on a ce droit. Il en est de même de la propriété, car on peut aliéner ses pro-
priétés et les donner ; mais on ne peut pas aliéner le droit de propriété. Il en est de même en-
fin de l’égalité, car il est impossible à aucun homme de faire qu’il ne soit né tout aussi libre 
qu’un autre. Il est clair maintenant que les droits de l’homme sont choses naturelles, inaliéna-
bles, et par conséquent imprescriptibles; et ce qui reste à voir, c’est ce que l’homme peut 
sacrifier à la société de l’exercice de ces droits. Pour parvenir à le connaître, il ne faut que sa-
voir quel est le but de la réunion de plusieurs hommes en société. Leur intention est d’ôter à 
chacun le pouvoir de nuire aux autres et de lui donner le pouvoir de les servir. La société doit 
donc exiger, au premier égard, que l’exercice de la liberté de chacun soit tel qu’il ne puisse 
nuire à aucun, et de faire cesser le droit, ou plutôt le pouvoir du plus fort. Mais ce droit n’en 
est pas un, car il n’est pas commun à tous, il n’est pas indivisible, il n’est pas dans la nature 
humaine : donc le sacrifice de ce droit n’est pas un sacrifice fait par tous à la société; c’est un 
aveu que fait le plus fort, de céder à une force plus grande encore, celle de la réunion de plu-
sieurs. Il suit de là que la société n’exige point des hommes qui y entrent le sacrifice de leur 
liberté ; elle exige seulement qu’ils ne l’emploient pas à nuire aux autres ; et c’est ce que leur 
prescrivait déjà la nature. La société fait plus : elle étend et favorise l’exercice de notre liberté, 
elle en écarte tous les obstacles, elle en remplit parfaitement le but, qui est la conservation 
et l’embellissement de notre existence; puisqu’en nous amenant à faire un plus grand nom-
bre d’actes libres en faveur des autres elle amène également les autres à en faire un plus 
grand nombre en notre faveur. On ne peut donc dire à aucun égard que l’homme ait sacrifié 
sa liberté en s’unissant avec d’autres hommes : d’où il suit que s’il y a de l’esclavage, ce n’est 
que par un oubli total des principes et de ces droits éternels qui ne se prescrivent jamais. 
Quant à ce qu’on appelle les sacrifices de la propriété, ce sont des échanges que fait chacun 
de ce qu’il a contre ce que déposent tous les autres. En effet, si chacun donne, chacun reçoit 
r il donne telle chose pour avoir telle autre; d’où il suit que la loi de l’impôt est, comme toutes 
les autres, une convention où chacun examine d’abord ce qu’on lui donne, et ensuite ce qu’il 
donne, Cette convention est donc volontaire; et, pour s’exprimer d’une manière exacte, on ne 
doit pas l’appeler un sacrifice : autrement, il faudrait dire aussi que le commerce est un cours 
de sacrifices continuels, puisque chacun y donne sa propriété en échange de quelque autre 
chose. Donc l’homme ne sacrifie ni sa liberté ni sa propriété. Enfin, l’homme ne sacrifie en 
aucune manière ce qu’on appelle ses droits ; car l’homme n’a qu’un droit, ainsi que nous 
l’avons dit : c’est le droit à l’existence : il le porte dans la société pour l’y conserver et l’éten-
dre; et tout ce qu’on appelle ses droits n’est que l’application de son droit unique et primitif. 
Mais l’homme ne fait des conventions, des échanges, des conditions et des lois, que pour 
conserver et embellir son existence : donc, bien loin de sacrifier la moindre chose de son 
droit, il le conserve, l’affermit et l’étend. Si l’homme social est gêné dans sa liberté. Du droit 
qu’a l’homme à conserve!1 et embellir son existence résulte la libre application de tous les 
moyens que la nature lui a donnés pour cela, soit en forces, soit en talents. Il apporte ces forc-
es et ces talents dans la société; il y apporte la volonté de les appliquer : donc il y arrive libre. 
Mais il ne sacrifie point cette liberté, ainsi que nous Pavons prouvé; il l’étend au contraire, il 
l’affermit : donc il reste libre. Mais ce qui est vrai d’un des associés est vrai de tous : donc 
tous arrivent libres également. Cependant si nul n’a droit sur la liberté et sur la propriété des 
autres, il faut que nul ne puisse y attenter : ce sera leur première condition, et par conséquent 
leur première loi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qui vous fut fait : cet 
axiome est la grande loi de la liberté. Il suit de là que nulle société ne peut défendre et inter-
dire aucun acte à ses membres, hors ceux par lesquels ils pourraient nuire à quelqu’un. Mais 
cette loi existait naturellement avant la convention, et voici comment : Chaque homme avait 
le droit, pour conserver son existence et les propriétés qui servaient à l’entretenir, de re-
pousser les attaques et les usurpations d’un autre. Chacun, en entrant dans la société, y a 
porté ce droit; seulement il a chargé tous les autres de l’aider de leurs forces et de leurs moy-
ens, et il leur a dit : Je n’emploierai pas mes forces, pourvu que vous me protégiez de toutes 
les vôtres, et je vous rendrai le même service à mon tour. Bien loin donc que la loi ôte de la 
liberté de chacun, elle l’affermit et l’étend. Donc, il ne faut pas dire que la loi gêne le droit de 
liberté des personnes ; car, même avant la loi, et dans l’état de nature, le pouvoir de faire du 
mal n’était pas un droit. J’ai cru nécessaire de rappeler ici ce que j’ai déjà prouvé plus haut. 
De la liberté dans les discours, dans les écrits et dans les actions. Les lois ne gênent donc 
point la liberté des individus quand elles leur défendent de nuire aux autres. Nous sommes 
donc libres de dire, d’écrire et de faire tout ce qui peut nous convenir; et quoiqu’il soit défen-
du par la convention que nous avons passée de rien dire, ni écrire, ni raire qui puisse nuire aux 
autres, notre liberté n’est pas r plus gênée après la loi qu’elle ne l’était auparavant. Mais il suit 
de là qu’il n’y a que les associés réunis qui puissent faire la loi, parce qu’il n’y a qu’eux qui pu-
issent juger de ce qui leur convient, et qu’arrivant libres également, chacun sait parfaitement 
ce en quoi chaque autre pourrait lui nuire. Il est donc évident qu’un d’entre eux ne le doit ni 
ne le peut. Il ne le doit pas, car:  1. aucun homme ne naît, ainsi que nous Pavons prouvé, avec 
le droit de gêner la liberté d’un autre, à plus forte raison celle de plusieurs ou celle de tous ; 
2. il est prouvé aussi que tous sont libres également. Il ne le peut pas, car il est physiquement 
impossible qu’un seul puisse juger “de ce qui convient à tous. Donc il n’y a que la convention 
de tous qui puisse défendre tels discours, tels écrits, telles actions, en conséquence de ce 
qu’ils nuisent aux autres; et s’ils ne leur nuisent point, ils sont permis. De la liberté de la 
pensée. La pensée n’entre point dans la classe des choses que les hommes peuvent défen-
dre, relativement à l’exercice de la liberté. La pensée échappe à tout empire, à toute gêne : 
celui qui voudrait la sacrifier ne le pourrait pas; et puisqu’il ne peut y avoir ni sacrifice, ni vo-
lonté de le faire, elle reste à chacun parfaitement libre et indépendante. D’ailleurs, la société 
elle-même ne peut en exiger le sacrifice, puisqu’elle ne demande que celui des actes qui peu-
vent nuire à la société et aux individus. Mais la pensée n’est pas un acte; on ne la sent ni ne 
la voit : donc la société ne saurait exiger qu’aucun individu fasse le sacrifice de sa pensée à 
l’intérêt générai qu’elle ne touche pas. Enfin, la pensée purement telle ne nuit à personne ; 
quand elle est publiée, ce n’est plus une pensée, c’est un discours; et nous venons de poser 
le vrai principe à cet égard. De la liberté dans les opinions. L’homme n’est pas borné à avoir 
des pensées vagues et décousues; il a de plus la faculté et le besoin de les rapprocher les 
unes des autres, et de former sur elles des jugements. Quand ces jugements sont fixés dans 
l’esprit, on les appelle des opinions. Or, on ne saurait dire que l’homme, libre d’avoir des 
pensées, ne le soit pas de les rapprocher les unes des autres, et d’en tirer des conséquenc-
es; car ce serait dire qu’il n’est pas libre de raisonner; et certainement, ce n’est que pour rai-
sonner qu’il pense. On ne saurait dire non plus qu’il n’est pas libre de raisonner mal, car c’est 
à choisir entre le bien et le mal que consiste la liberté ; et l’être qui, nécessairement, raison-
nerait toujours bien, ne serait pas libre. On ne saurait dire enfin qu’on peut interdire à tel ou 
tel homme de se former telle ou telle opinion, car ce serait lui interdire la suite des raisonne-
ments qu’il a faits pour se la former, et par conséquent chacune de ses pensées l’une après 
l’autre, et par conséquent, en dernière analyse, l’usage de la faculté de penser. Il reste à ex-
aminer si l’on peut ordonner , à tel ou tel homme de’ quitter son opinion pour en rendre une 
autre : mais ce serait lui ordonner avoir les pensées, et de faire les raisonnements qu’il ne fait 
pas, et de ne faire pas ceux qu’il fait : ce serait vouloir ôter de son esprit les pensées qui y 
sont; ce serait y en supposer d’autres qui n’y sont pas, lui faire abandonner les conséquenc-
es qu’il tire, en faveur de celles qu’il ne tire point, et lui faire avouer pour bon raisonnement 
celui qui lui paraît mauvais : ce qui est absurde. Ce qui fait qu’on a mal raisonné jusqu’aujo-
urd’hui à ce sujet, c’est qu’un homme s’est toujours mis à la place de toute la société qu’il 
n’était pas, ni ne représentait pas : il a voulu exiger, au nom e la société des sacrifices qu’elle 
ne pouvait exiger elle-même, et que sa volonté particulière fût la règle de toutes les autres. 
Ce n’est pas le moindre abus de la loi confiée à un seul. Conclusion. Il suit des principes que 
je viens d’exposer, si je ne me suis pas trompé, qu’il n’y a nul inconvénient à placer à la tête 
de la législation les motifs qui l’ont déterminée; qu’il est au contraire indispensable de poser 
les principes de toute bonne constitution, de fixer la règle immuable où s’instruiront nos con-
temporains et la postérité, et de prévenir ainsi que ceux qui viendront après nous puissent 
méconnaître ou négliger leurs droits, et s’abandonner insensiblement aux progrès successifs 
et terribles du despotisme. C’est d’après les principes que j’ai établis, que j’ai essayé de don-
ner un exemple du préliminaire que je souhaiterais à la Constitution. Je le présente avec une 
respectueuse modestie, et je ne le livre à l’impression que pour ne pas occuper, inutilement 
peut-être, l’auguste Assemblée dont la nation compte tous les instants. </text>
36_50 les principes de rabaut saint-etienne. Principes de toute constitution soumis a l’As-
semblée nationale, par M. Rabaud de Saint-Arienne Du droit naturel et imprescriptible des 
hommes en société. Art. 1. Tout homme a droit à exister, à conserver son existence, et# à la 
rendre aussi heureuse qu’il lui est possible. Ge droit est inaliénable et imprescriptible. Les 
hommes ont apporté ce droit dans la société, et leur but, en s’y réunissant, a été de le con-
server. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en 
droits. Nul d’entr’eux n’apporta le droit de contraindre les autres en quoi que ce soit : donc 
ils étaient libres, et ils étaient libres également. v Leur association n’a pu leur ôter cette lib-
erté, puisqu’ils ne se sont réunis que pour conserver et affermir leur droit à l’existence : donc 
ils continuent d’être libres. Ils ne peuvent conserver et embellir leur existence que par les 
moyens que la nature leur a donnés : donc ils sont libres d’employer tous ces moyens. Leur 
réunion en société eut pour objet de conserver à chacun, sans exception, le droit qu’il avait à 
l’existence : donc la société doit défendre à chacun d’employer ses moyens à nuire au droit 
d’autrui. Chacun emploie ses moyens à se procurer des propriétés pour conserver et embel-
lir son existence : donc la société doit défendre à chacun d’attenter à la propriété d autrui. 
Chacun est libre de penser, de dire, d’écrire et de faire tout ce qui ne peut nuire à autrui : 
donc la société ni aucun de ses membres ne peut le lui défendre. Chacun est maître de sa 
personne : donc il n’y a aucun homme qui puisse attenter à la liberté individuelle d’un autre. 
Hors ce en quoi il pourrait nuire à autrui, la société ne peut contraindre aucun homme dans 
ses pensées, dans ses opinions, dans sa religion, dans ses discours, dans ses écrits, dans 
ses actions, dans ses travaux, dans son industrie et dans l’usage de ses propriétés. Tout ce 
que les lois ne défendent pas est permis. Des lois. Art. 2. Si les hommes ne se sont réunis 
en société que pour conserver et maintenir leur existence, pour être plus forts et plus heu-
reux, la société doit remplir ce but. Ils ont fait pour cela des conditions ou conventions en-
tre eux, où tous ont contracté volontairement et librement. Ces conditions étant convenues 
par tous, sont obligatoires pour tous ; et alors on les appelle des lois. Les lois ont pour objet 
de maintenir la vie, la liberté, l’honneur, la personne et la propriété de chacun, par une pro-
tection générale, uniforme et commune. Les lois étant inutiles, si elles n’étaient exécutées, 
il a fallu des peines, afin que chacun fût obligé d’obéir. Les peines sont la compensation ex-
acte des délits : elles doivent donc leur être exactement proportionnées. Les lois étant fait-
es pour tous, les peines sont aussi pour tous : donc tous doivent être soumis aux mêmes 
peines, également et sans distinction. Nul homme ne peut être actionné, poursuivi, arrêté, 
emprisonné, jugé, puni, que selon la loi, dans les cas qu’elle a prévus, et selon les formes 
convenues et accordées par tous. Si la société a besoin de contributions communes, tous 
les membres sont obligés d’y entrer, proportionnellement à leurs facultés. Du consente-
ment général aux lois. Art. 3. Les lois quelconques, civiles, criminelles, de finances et au-
tres, devant être obligatoires pour tous, doivent être librement convenues, accordées et con-
senties par tous. Si le consentement de tous ne peut être obtenu, le plus petit nombre est lié 
par le consentement du plus grand. Si la société, que nous appellerons désormais nation, est 
trop nombreuse pour être rassemblée en totalité, elle peut donner des pouvoirs de consen-
tir pour elle à des représentants librement élus, nommés et délégués par elle. La nation peut 
seule établir la manière d’élire, de nommer, de déléguer ses représentants et d’organiser sa 
représentation. Le pouvoir suprême réside toujours dans la nation entière, et ne peut être 
transféré à un ou à plusieurs, ou à la totalité de ses représentants. La nation a le droit de rati-
fier ou de rejeter ce que ses représentants ont consenti; elle peut suspendre l’exercice de ce 
droit; elle ne peut pas l’aliéner. Du gouvernement. Art. 4. Il ne suffit pas d’avoir des lois; il faut 
encore veiller à leur exécution et au maintien de l’ordre qui en est une suite : il faut donc un 
mode de gouvernement. La nation entière et réunie ne pouvant veiller à l’exécution des lois, 
elle est obligée de confier le pouvoir exécutif qu’elle ne peut exercer; mais il lui appartient 
souverainement. Le pouvoir souverain appartient à la nation; tous les pouvoirs qu’elle confie 
ou délègue émanent d’elle, et sont comptables à elle. Elle ne peut confier le pouvoir de faire 
des lois ; car elle cesserait d’être le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir 
quand elle l’a perdu et de changer ses lois selon qu’il ui convient. Elle peut confier ce pou-
voir exécutif à un homme ou à plusieurs. Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce 
roi doit exercer son pouvoir selon les lois. La personne du Roi est inviolable et sacrée comme 
la loi, et parce qu’il est l’organe de la loi. Si le Roi distribue en diverses mains le pouvoir ex-
écutif, tous ceux auxquels il est distribué sont comptables et responsables envers la nation, 
parce que la nation est le souverain. , Des pouvoirs distribués. Art. 5. Les pouvoirs ne sont 
délégués que pour le bon ordre et la sûreté de la nation, soit au dedans, soit au dehors. La na-
tion fait veiller au bon ordre et à la sûreté du dedans, par des hommes chargés des fonctions 
judiciaires ; ils sont tous responsables envers la loi. Elle fait veiller à la sûreté du dehors par 
des hommes chargés de défendre l’Etat et de protéger les propriétés, la liberté commune; ils 
sont punissables s’ils y portent atteinte. La nation consent librement des contributions et des 
subsides pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois ; les administrateurs de 
ces deniers sont responsables envers elle. Les différents pouvoirs doivent être confiés à dif-
férentes personnes. Tels sont les principes d’après lesquels toute constitution a été formée 
et doit être maintenue : c’est ainsi que se formeraient des hommes qui n’auraient pas en-
core éprouvé les abus de la civilisation dégradée. Mais le malheur des temps nous ayant ap-
pris â connaître les affreux secrets du despotisme et ses ressources variées et infinies pour 
opprimer les hommes, il faut associer les principes de la Constitution à une déclaration plus 
rigoureuse, qui prévoie sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il est possible, de 
dessus le globe, les moyens employés par toutes sortes de tyrannies. Aussi, après un mûr 
examen, j’adopte avec de légères modifications, la déclaration des droits de M. l’Abbé Sieyès. 
J’ai cru devoir proposer mon plan de principes de toute constitution dans un ordre naturel, 
parce que je crois qu’ils doivent servir de base à la nôtre. J’ai essayé de poser les fondements 
de l’édifice : M. l’Abbé Sieyès en a tracé les remparts. </text>  
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elle est obligée de confier le pouvoir exécutif qu’elle ne peut exercer; mais il lui appartient 
souverainement. Le pouvoir souverain appartient à la nation; tous les pouvoirs qu’elle confie 
ou délègue émanent d’elle, et sont comptables à elle. Elle ne peut confier le pouvoir de faire 
des lois ; car elle cesserait d’être le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir 
quand elle l’a perdu et de changer ses lois selon qu’il ui convient. Elle peut confier ce pou-
voir exécutif à un homme ou à plusieurs. Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce 
roi doit exercer son pouvoir selon les lois. La personne du Roi est inviolable et sacrée comme 
la loi, et parce qu’il est l’organe de la loi. Si le Roi distribue en diverses mains le pouvoir ex-
écutif, tous ceux auxquels il est distribué sont comptables et responsables envers la nation, 
parce que la nation est le souverain. , Des pouvoirs distribués. Art. 5. Les pouvoirs ne sont 
délégués que pour le bon ordre et la sûreté de la nation, soit au dedans, soit au dehors. La na-
tion fait veiller au bon ordre et à la sûreté du dedans, par des hommes chargés des fonctions 
judiciaires ; ils sont tous responsables envers la loi. Elle fait veiller à la sûreté du dehors par 
des hommes chargés de défendre l’Etat et de protéger les propriétés, la liberté commune; ils 
sont punissables s’ils y portent atteinte. La nation consent librement des contributions et des 
subsides pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois ; les administrateurs de 
ces deniers sont responsables envers elle. Les différents pouvoirs doivent être confiés à dif-
férentes personnes. Tels sont les principes d’après lesquels toute constitution a été formée 
et doit être maintenue : c’est ainsi que se formeraient des hommes qui n’auraient pas en-
core éprouvé les abus de la civilisation dégradée. Mais le malheur des temps nous ayant ap-
pris â connaître les affreux secrets du despotisme et ses ressources variées et infinies pour 
opprimer les hommes, il faut associer les principes de la Constitution à une déclaration plus 
rigoureuse, qui prévoie sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il est possible, de 
dessus le globe, les moyens employés par toutes sortes de tyrannies. Aussi, après un mûr 
examen, j’adopte avec de légères modifications, la déclaration des droits de M. l’Abbé Sieyès. 
J’ai cru devoir proposer mon plan de principes de toute constitution dans un ordre naturel, 
parce que je crois qu’ils doivent servir de base à la nôtre. J’ai essayé de poser les fondements 
de l’édifice : M. l’Abbé Sieyès en a tracé les remparts. </text>  
36_50 les principes de rabaut saint-etienne. Principes de toute constitution soumis a l’As-
semblée nationale, par M. Rabaud de Saint-Arienne Du droit naturel et imprescriptible des 
hommes en société. Art. 1. Tout homme a droit à exister, à conserver son existence, et# à la 
rendre aussi heureuse qu’il lui est possible. Ge droit est inaliénable et imprescriptible. Les 
hommes ont apporté ce droit dans la société, et leur but, en s’y réunissant, a été de le con-
server. Tous se réunirent avec le même droit et dans le même but : donc ils étaient égaux en 
droits. Nul d’entr’eux n’apporta le droit de contraindre les autres en quoi que ce soit : donc 
ils étaient libres, et ils étaient libres également. v Leur association n’a pu leur ôter cette lib-
erté, puisqu’ils ne se sont réunis que pour conserver et affermir leur droit à l’existence : donc 
ils continuent d’être libres. Ils ne peuvent conserver et embellir leur existence que par les 
moyens que la nature leur a donnés : donc ils sont libres d’employer tous ces moyens. Leur 
réunion en société eut pour objet de conserver à chacun, sans exception, le droit qu’il avait à 
l’existence : donc la société doit défendre à chacun d’employer ses moyens à nuire au droit 
d’autrui. Chacun emploie ses moyens à se procurer des propriétés pour conserver et embel-
lir son existence : donc la société doit défendre à chacun d’attenter à la propriété d autrui. 
Chacun est libre de penser, de dire, d’écrire et de faire tout ce qui ne peut nuire à autrui : 
donc la société ni aucun de ses membres ne peut le lui défendre. Chacun est maître de sa 
personne : donc il n’y a aucun homme qui puisse attenter à la liberté individuelle d’un autre. 
Hors ce en quoi il pourrait nuire à autrui, la société ne peut contraindre aucun homme dans 
ses pensées, dans ses opinions, dans sa religion, dans ses discours, dans ses écrits, dans 
ses actions, dans ses travaux, dans son industrie et dans l’usage de ses propriétés. Tout ce 
que les lois ne défendent pas est permis. Des lois. Art. 2. Si les hommes ne se sont réunis 
en société que pour conserver et maintenir leur existence, pour être plus forts et plus heu-
reux, la société doit remplir ce but. Ils ont fait pour cela des conditions ou conventions en-
tre eux, où tous ont contracté volontairement et librement. Ces conditions étant convenues 
par tous, sont obligatoires pour tous ; et alors on les appelle des lois. Les lois ont pour objet 
de maintenir la vie, la liberté, l’honneur, la personne et la propriété de chacun, par une pro-
tection générale, uniforme et commune. Les lois étant inutiles, si elles n’étaient exécutées, 
il a fallu des peines, afin que chacun fût obligé d’obéir. Les peines sont la compensation ex-
acte des délits : elles doivent donc leur être exactement proportionnées. Les lois étant fait-
es pour tous, les peines sont aussi pour tous : donc tous doivent être soumis aux mêmes 
peines, également et sans distinction. Nul homme ne peut être actionné, poursuivi, arrêté, 
emprisonné, jugé, puni, que selon la loi, dans les cas qu’elle a prévus, et selon les formes 
convenues et accordées par tous. Si la société a besoin de contributions communes, tous 
les membres sont obligés d’y entrer, proportionnellement à leurs facultés. Du consente-
ment général aux lois. Art. 3. Les lois quelconques, civiles, criminelles, de finances et au-
tres, devant être obligatoires pour tous, doivent être librement convenues, accordées et con-
senties par tous. Si le consentement de tous ne peut être obtenu, le plus petit nombre est lié 
par le consentement du plus grand. Si la société, que nous appellerons désormais nation, est 
trop nombreuse pour être rassemblée en totalité, elle peut donner des pouvoirs de consen-
tir pour elle à des représentants librement élus, nommés et délégués par elle. La nation peut 
seule établir la manière d’élire, de nommer, de déléguer ses représentants et d’organiser sa 
représentation. Le pouvoir suprême réside toujours dans la nation entière, et ne peut être 
transféré à un ou à plusieurs, ou à la totalité de ses représentants. La nation a le droit de rati-
fier ou de rejeter ce que ses représentants ont consenti; elle peut suspendre l’exercice de ce 
droit; elle ne peut pas l’aliéner. Du gouvernement. Art. 4. Il ne suffit pas d’avoir des lois; il faut 
encore veiller à leur exécution et au maintien de l’ordre qui en est une suite : il faut donc un 
mode de gouvernement. La nation entière et réunie ne pouvant veiller à l’exécution des lois, 
elle est obligée de confier le pouvoir exécutif qu’elle ne peut exercer; mais il lui appartient 
souverainement. Le pouvoir souverain appartient à la nation; tous les pouvoirs qu’elle confie 
ou délègue émanent d’elle, et sont comptables à elle. Elle ne peut confier le pouvoir de faire 
des lois ; car elle cesserait d’être le souverain : elle a toujours le droit de reprendre ce pouvoir 
quand elle l’a perdu et de changer ses lois selon qu’il ui convient. Elle peut confier ce pou-
voir exécutif à un homme ou à plusieurs. Si elle confie ce pouvoir à un homme, à un roi, ce 
roi doit exercer son pouvoir selon les lois. La personne du Roi est inviolable et sacrée comme 
la loi, et parce qu’il est l’organe de la loi. Si le Roi distribue en diverses mains le pouvoir ex-
écutif, tous ceux auxquels il est distribué sont comptables et responsables envers la nation, 
parce que la nation est le souverain. , Des pouvoirs distribués. Art. 5. Les pouvoirs ne sont 
délégués que pour le bon ordre et la sûreté de la nation, soit au dedans, soit au dehors. La na-
tion fait veiller au bon ordre et à la sûreté du dedans, par des hommes chargés des fonctions 
judiciaires ; ils sont tous responsables envers la loi. Elle fait veiller à la sûreté du dehors par 
des hommes chargés de défendre l’Etat et de protéger les propriétés, la liberté commune; ils 
sont punissables s’ils y portent atteinte. La nation consent librement des contributions et des 
subsides pour sa défense, pour sa sûreté et pour le maintien des lois ; les administrateurs de 
ces deniers sont responsables envers elle. Les différents pouvoirs doivent être confiés à dif-
férentes personnes. Tels sont les principes d’après lesquels toute constitution a été formée 
et doit être maintenue : c’est ainsi que se formeraient des hommes qui n’auraient pas en-
core éprouvé les abus de la civilisation dégradée. Mais le malheur des temps nous ayant ap-
pris â connaître les affreux secrets du despotisme et ses ressources variées et infinies pour 
opprimer les hommes, il faut associer les principes de la Constitution à une déclaration plus 
rigoureuse, qui prévoie sûrement tous les cas, et qui fasse disparaître, s’il est possible, de 
dessus le globe, les moyens employés par toutes sortes de tyrannies. Aussi, après un mûr 
examen, j’adopte avec de légères modifications, la déclaration des droits de M. l’Abbé Sieyès. 
J’ai cru devoir proposer mon plan de principes de toute constitution dans un ordre naturel, 
parce que je crois qu’ils doivent servir de base à la nôtre. J’ai essayé de poser les fondements 
de l’édifice : M. l’Abbé Sieyès en a tracé les remparts. </text>  
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
37_51 le projet de declaration de rabaut saint-etienne. AVERTISSEMENT.  Lorsque j’essayai 
de tracer les Principes de toute Constitution, que je pense devoir être placés à la tête de la 
Constitution Française, j’observai que je croyais qu’ils dévoient être suivis d’une Déclaration 
plus vigoureuse, qui servît de rempart contre toutes sortes de tyrannies.  Je pensais que ce 
n’est pas assez pour un Peuple que le passé a instruit, de poser, avec la simplicité de l’inno-
cence primitive, les principes de la Société; mais qu’il fallait encore armer les Citoyens de 
toutes les précautions que peut suggérer l’expérience pour les préserver de la tyrannie.  Je 
crus que ces précautions, ainsi que les principes générateurs des Lois, dévoient être réduits 
en forme de propositions si simples, que tout le monde pût les comprendre; si évidentes, 
qu’il fût absurde de les nier; si précieuses et si faciles à retenir, que tout Citoyen pût les ap-
prendre par cœur.  Il me parut que rien n’était plus propre à maintenir chez les générations fu-
tures la liberté que leur prépare l’Assemblée Nationale, que de séparer ainsi de la Constitution 
les principes et les maximes sur lesquels elle repose ; que ces grandes vérités inculquées 
dès l’enfance et enseignées dans les Écoles, formeraient une race vigoureuse d’hommes li-
bres, toujours prêts à soutenir leurs droits, parce qu’ils leur seraient toujours connus.  Je 
m’étais aperçu que la proposition d’une Déclaration des Droits avait d’abord étonné quelques 
esprits, moins peut-être par la métaphysique d’idées qu’elle semblait annoncer, que par l’ab-
straction, et, dirai-je, le vague, ou, enfin, la nouveauté de cette expression même; que c’est 
un malheur, et peut-être un défaut dans le titre d’un grand Ouvrage, qu’il ait besoin d’être 
défini; et que le Peuple, invité à pénétrer dans le sanctuaire facile des Lois, ne doit pas être 
arrêté dès l’entrée.  Je voyais cependant que ceux-là même qui n’auraient pas voulu d’une 
Déclaration des Droits, reconnaissaient la nécessité de faire précéder la Constitution d’une 
exposition des Principes d’après lesquels le Législateur l’aurait formée.  Je pensais cepend-
ant que la Constitution devait être en effet précédée d’une Déclaration des Droits du Citoyen; 
mais je croyais aussi que cette Déclaration n’était pas suffisante; qu’il fallait encore exposer 
les Principes d’après lesquels doivent se composer les Lois de tout Peuple qui se constitue; 
et que l’ensemble de cet ouvrage devait être tel que tout Peuple dût y trouver de quoi se faire 
une bonne Constitution, que tout Citoyen Français pût y étudier les motifs & les avantages de 
la sienne.  Il me parut que les diverses Déclarations de Droits qui nous avoient été 
présentées, ne remplissaient pas l’idée que je m’étais faite du dispositif vaste, complet et or-
donné d’une grand Législation; que calquées sur celle des Américains, elles en avoient les 
défauts; qu’elles manquaient de cet ordre qui naît de la filiation des idées découlant succes-
sivement d’un principe unique et générateur; qu’elles présentaient des idées détachées; que 
les principes, les droits, les précautions y étaient confondus, et placés indifféremment, sans 
qu’il y eût d’autres raisons d’avoir tout inséré, que tout avait paru nécessaire.  Je remarquai 
cependant, dans celle de M. l’Abbé Sieyès, un caractère définitif, fruit d’un esprit vigoureux, 
qui s’indigne contre toute espèce de tyrannie, et qui, veillant autour des remparts, s’arme de 
précautions pour l’écarter. La plupart de ces maximes sont très-propres à donner aux 
hommes une forte connaissance de leurs droits, à leur inspirer le désir de les conserver. Aus-
si, devant, comme Membre de 1’Assemblée Nationale, me faire une opinion ferme et 
décidée, j’adoptai la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès : il me parut seulement que 
quelques-unes de ses propositions dévoient être modifiées, et surtout, qu’il fallait leur don-
ner l’ordre qui me paraissait leur manquer.  Je me confirmai donc dans mes idées; et je pen-
sai que l’exposition des Principes de toute Constitution, devait renfermer nécessairement 
une Déclaration des Droits; je me convainquis même davantage qu’on pouvait se passer 
d’employer cette expression vague véritablement, et qui suppose à l’avance la connaissance 
de ce qu’elle va établir; je crus que l’exposition des Principes de toute Constitution devait être 
suivie des conséquences qui en découlent; que dans les Principes se trouverait la Déclaration 
des Droits de l’homme en Société; que dans ses conséquences se trouveraient les maximes 
préservatrices contre toutes ces modifications de pouvoirs nécessaires à la Société, mais qui 
finissent presque toujours par opprimer les Citoyens : en sorte que de la Déclaration des 
Droits, je ne retranche que le titre. Je ne vois point, en effet, que, de ce que les Américains 
ont ainsi intitulé le préambule de leur Constitution, il s’ensuive que nous ne devions pas pren-
dre un autre titre, une forme plus vaste, plus méthodique et plus complète.  J’ai l’honneur de 
présenter à l’Assemblée Nationale, la seconde partie de mon travail, où j’ai pris la liberté de 
fondre et de modifier, à ma manière, la Déclaration des Droits de M. l’Abbé Sieyès.  Quelques 
personnes avoient pensé que le préambule de la Constitution pouvait et devait être très-
court, et c’est l’idée que présente d’abord une Déclaration des Droits; car les Droits du Citoy-
en sont en petit nombre, et ils sont bientôt déclarés. Si cependant il n’y a rien d’inutile dans 
les Principes et les Conséquences que j’expose, peut-être verra-t-on qu’il fallait mettre à la 
tête de la Constitution, un ouvrage précis, où les paroles fussent épargnées, mais où aucun 
principe et, aucune maxime ne fussent oubliées.  Quel Citoyen, occupé de la Constitution de 
sa Patrie, pourrait se défendre d’un attendrissement délicieux, en songeant qu’il s’occupe 
aussi du bonheur de toutes les générations futures! Rien de plus simple et de plus évident 
que les Principes de la Société. Quelque simples, néanmoins, que soient ces vérités, le Des-
potisme les efface à un tel point, qu’elles sont enfin méconnues et oubliées. Pour tous les 
Peuples soumis au pouvoir arbitraire, il arrive une époque de dégradation où les Droits les 
plus évidents sont entièrement ignorés, où ils ne songent pas à les réclamer, et où, pour 
comble de honte, ils se complaisent dans leur avilissement, et se font un titre de gloire de 
leur soumission stupide. Nous épargnerons cette honte à nos neveux. Que le Peuple, oui, le 
Peuple, dans les rangs les plus bas de la Société, celui que ses occupations et ses devoirs dé-
tournent d’étudier ses Droits, que le Peuple les apprenne de nous; qu’il se garantisse, à la 
faveur de nos Principes, de cette usurpation continuelle de tous les forts sur tous les faibles. 
Consacrons les maximes immortelles de la liberté de tous les hommes, sans exception! Que 
ces maximes, aussi claires que le jour, et simples comme la vérité, soient mises à la portée 
de tous! Que tous les voyent, qu’ils les lisent, qu’ils les apprennent par cœur, que leurs en-
fants les retiennent à leur tour, et que, transmises d’âge en âge, elles aillent préserver les 
générations les plus reculées des atteintes du Despotisme! Et si les révolutions des siècles, 
doivent faire disparaître un jour ce Peuple d’hommes libres et éclairés, que l’Histoire dise aux 
hommes qui lui auront succédé : Il fut un Peuple où le moindre des Citoyens savait connaître 
et faire respecter ses Droits, et ce Peuple fut le Peuple Français!  PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONSTITUTION FRANÇAISE.  Article Premier.  Du Droit naturel & imprescriptible des 
Hommes en Société.  Tout homme a droit à exister, à conserver son existence. En 
conséquence, l’Assemblée Nationale déclare;   Sur les Droits que l’état de Société donne et 
conserve à chaque individu.  Que ces Droits sont imprescriptibles, et que la Société ne peut 
jamais les altérer;  Que ces Droits sont parfaitement égaux pour chacun, en sorte qu’à jamais 
nul Citoyen ne pourra prétendre à avoir un Droit exclusif à quel qu’avantage de la Société; et 
Elle proscrit les privilèges et prérogatives qui pourraient être prétendus par les individus ou 
par les corps;  Que l’ordre social amenant la nécessité des charges et autres fonctions pub-
liques, tous les Citoyens y ont droit, et qu’elles ne doivent être données ni à la naissance, ni 
à la faveur, mais seulement au mérite et à la capacité;  Qu’il en est de même des récompens-
es honorifiques, et qu’elles ne seront point transmissibles aux enfants de ceux qui les auront 
méritées et obtenues;  Que les récompenses pécuniaires ne seront accordées qu’aux longs 
ou éclatants services rendus à la Société, et ne seront point héréditaires;  Que les fonctions 
publiques seront exactement proportionnées aux besoins publics, et le nombre des places 
rigoureusement borné au nécessaire.  Qu’il ne pourra jamais y avoir des places sans fonc-
tions, ni des places, charges ou fonctions héréditaires;  Que le premier droit de chaque 
homme, son droit inaliénable étant de vivre, ceux-là, et ceux-là seuls qui sont dans une impu-
issance réelle de pourvoir à leurs besoins de nécessité, ont droit aux secours de la Société; 
et que des secours ainsi distribués ne sont point humiliants, parce qu’ils sont de justice.  L’As-
semblée Nationale déclare sur la Liberté que la Société maintient pour chacun de ses Mem-
bres,   et 1. Sur la Liberté des Personnes,   Que l’esclavage des personnes est à jamais défen-
du, même envers les Étrangers qui pourraient être transportés dans l’Empire; Que nul 
homme ne pourra être privé de la Liberté, hors dans les cas prévus par la Loi;  Que les Exécu-
teurs des Lois auront seuls le pouvoir de priver un individu de sa liberté, mais dans les cas in-
diqués par la Loi, et dans les formes qu’elle aura prescrites;  Que les Exécuteurs des Lois, qui 
se seront écartés de la Loi et des formes, sont responsables envers l’individu offensé, et en-
vers la Société;  Que non-seulement l’individu offensé a droit de les poursuivre, et de les ac-
cuser devant les Tribunaux; mais qu’encore la Société et chacun de ses Membres ont ce droit, 
et que c’est un devoir et une vertu de l’exercer;  Que tous les ordres émanés d’autres per-
sonnes que des Exécuteurs des Lois, seront regardés comme arbitraires, illégaux et nuls, et 
que ceux qui les auront donnés, doivent être punis;  Que tous les Citoyens contre qui de pa-
reils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence par la violence, lorsqu’ils n’ont 
pas ou le temps, ou les moyens de punir autrement l’injustice;  Que tout Citoyen, appelé ou 
saisi au nom de la Loi, doit obéir à l’instant; qu’il se rend coupable par la résistance.  2. Sur la 
Liberté des pensées et des opinions. Que nul homme n’est responsable de sa pensée et de 
ses sentiments, et que personne ne peut lui en demander compte.  Que les consciences 
sont parfaitement libres; que nul n’a droit de les gêner, et que chacun a celui de professer li-
brement la Religion qu’il croit la meilleure.  3. Sur la Liberté des Discours et des Écrits. Que 
tout homme a le droit de tout dire, pourvu qu’il ne nuise point à autrui dans les cas qui auront 
été prévus par la Loi.  Que les discours qui ne nuisent pas aux individus ou à la Société sont 
permis.  Que nulle manière de publier ses pensées et ses sentiments n’est interdite à per-
sonne.  Que tout Citoyen sera libre d’avoir une imprimerie, comme il l’est d’avoir tous les au-
tres instruments de l’écriture.  Que tout Écrivain peut débiter et faire débiter ses productions; 
qu’il peut les faire circuler librement, tant par la presse que par toute autre voie, sans avoir ja-
mais à craindre aucun abus de confiance.  Que le Commerce épistolaire sera inviolable; que 
les lettres seront sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit, et 
celui à qui il écrit, et que les violateurs du secret des lettres méritent d’être punis.  4. Sur la 
Liberté des actions, des travaux et de l’industrie.  Que chaque homme a le droit de faire tout 
ce qui n’est pas défendu par les Lois.  Que tout Citoyen sera pareillement libre d’employer 
ses bras, son industrie et ses capitaux, ainsi qu’il le jugera bon et utile à lui-même; que nul 
genre de travail ne lui sera interdit, et que personne n’aura le droit de le gêner dans aucun 
genre ni exercice de son industrie.  Que la Loi seule peut marquer les bornes qu’il faut don-
ner à cette liberté, comme à tout autre.  5. Sur l’usage des Propriétés.  Que chacun est seul 
maître de ses propriétés; qu’il peut en disposer, les échanger, et en faire l’usage que bon lui 
semble, sans que personne ait droit de l’en empêcher.  Que la Loi seule peut fixer les cas où 
les Citoyens cessent d’être libres de disposer de leurs propriétés.  L’Assemblée Nationale dé-
clare, sur les Lois,  Que toute Loi doit être l’expression de la volonté générale.  Que cette vo-
lonté sera manifestée par les cahiers et instructions donnés aux Représentants de la Nation, 
assemblés pour composer la Loi.  Que nulle Loi ne pourra voir un pouvoir rétroactif, et que nul 
ne pourra être jugé sur des faits antérieurs à sa publication.  Que le pouvoir des Représent-
ants, pour composer la Loi, sera manifesté par les pouvoirs donnés par toutes les parties du 
Royaume.  Que, quoique les Représentants ne soient ainsi que Mandataires, les pouvoirs 
qu’ils auront reçus, leur conféreront le pouvoir législatif.  Que le pouvoir exécutif ne peut faire 
que des Lois provisoires, et toujours en conséquence et en exécution des Lois Nationales. 
L’Assemblée Nationale déclare, sur les Impôts :  Que nul Citoyen ne sera tenu de payer aucun 
Impôt qui n’aurait pas été convenu par l’Assemblée Nationale.  Sur le Pouvoir Militaire :   Qu’il 
ne pourra jamais être exercé contre les Citoyens, hors le cas où il serait invoqué par la Puis-
sance civile et selon les Lois. Sur le Pouvoir Judiciaire : Qu’il ne pourra jamais appartenir en 
propriété à aucun Corps ni à aucun individu.  Qu’il ne pourra jamais sortir des bornes des fonc-
tions qui lui auront été prescrites.  Que ce pouvoir ne sera jamais vendu, ni transmis, de 
quelque manière que ce soit, d’une personne à une autre.  Sur tous les Pouvoirs délégués et 
constitués.   Qu’ils sont comptables et responsables envers la Nation.   L’Assemblée Nation-
ale ayant ainsi déclaré les Principes de la Constitution Française, et les maximes qui doivent 
la maintenir et la conserver à jamais, ordonne, en vertu des Pouvoirs qui lui ont été confiés 
par la totalité de la Nation, que ces Principes et ces Maximes soient désormais la règle de la 
Législation du Peuple Français; ordonne que la présente Déclaration sera publiée, imprimée 
et distribuée gratuitement dans toute l’étendue du Royaume, et dans les Isles et Colonies, 
afin que tous les Citoyens la connaissent et qu’ils apprennent à étudier leurs Droits, à les con-
server et à les garantir à jamais de toute atteinte.  </text>
38_52 le projet de declaration de bouche. CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION 
FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par 
Charles-François Bouche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA 
LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans 
après Pharamond, premier Roi de France; 892 ans après Hugues-Capet, tige de l’au-
guste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis 
XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession 
des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles 
mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire 
et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable de specta-
teurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’As-
semblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, 
et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et vil-
lages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recue-
illie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du ci-
toyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de 
celles qui lui succéderont, Art. 1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre 
en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exer-
cice et l’usage par des lois modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, 
la société s’est obligée de le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se ren-
dre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur 
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés 
; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes for-
ment entr’eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la 
protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, 
les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs 
et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les 
associés en général, et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mu-
tuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit 
jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes 
inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent 
la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des sec-
onds. Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la béné-
ficence, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs 
infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hos-
pitalité, de l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous 
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voy-
ons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la 
société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs 
devoirs envers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau 
genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui 
doit surtout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable 
à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument 
de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit 
y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions 
particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et 
l’ordre reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, 
tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’in-
dustrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à 
ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier 
ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne 
peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. 
Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les 
secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout autre 
peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le 
courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit que 
les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dévelop-
pé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa liberté 
en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat monar-
chique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. Art. 21. 
Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. Elle s’est 
donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou changer 
et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, dès ce 
moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres termes, que 
la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance exécutrice. Art. 
24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a gardé le pre-
mier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La monarchie 
française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’ordre de 
primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lorsque la 
branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du monarque dé-
funt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix publique d’avoir don-
né au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, celle-ci s’assem-
blera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusations. Si le parent est 
trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne du trône, avec toute 
sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, du monarque dé-
funt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront désormais ma-
jeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en mourant, un suc-
cesseur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des représentants 
librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune monarque, qu’elle croira 
le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi destiné à devenir le père de ses 
peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation dont il est l’enfant, celui qui 
doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à le régir un jour comme un bon 
père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est sacrée et inviolable. Sa couronne 
ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut délier ses sujets du serment de 
fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de choisir ses ministres et ses con-
seils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que la nation puisse avoir confiance 
en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne peuvent sortir du royaume, avant 
d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur gestion ; c’est d’après ce compte 
qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 33. La liberté individuelle, 
l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont en France que dans les 
mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des lois est crimi-
nel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire rendre la justice à tous 
ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, un devoir, une espèce 
d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exactement, gratuitement, et de 
la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne peuvent être établis en 
France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, des provinces et des 
villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun individu en particulier. Ils 
ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer la forme de leur consti-
tution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été consenti par la nation, sont 
seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément aux lois faites par la na-
tion, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de despotisme et arbitraire, les 
lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres ministériels, toutes les vi-
olences que les hommes en place pourraient commettre dans les provinces et les villes, sont 
condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit de commander l’obéissance 
la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et tout homme qui n’agit pas au 
nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce qu’il rompt le fil qui lie l’homme 
au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux lettres et leurs commis porter-
ont le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles à les faire parvenir à leur des-
tination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraordinairement. Aucun négociant 
ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions des postes aux lettres. Art. 39. 
Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels que soient le nom, la forme et le 
district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se mêler de l’administration de 
l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique et d’économie publiques. Les 
fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usurpent s’ils vont au delà, et devien-
nent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires du pouvoir exécutif, tous les 
agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, sont responsables envers la na-
tion de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des conseils qu’ils donnent au 
monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la guerre, des traités d’alliance 
ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le droit de juger si des paix con-
clues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de commerce signés, sont utiles ou 
nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut établir 
des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : sans son consentement ex-
près, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peuvent être que le résultat de 
la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande partie de ceux qui existent 
aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 1614, n’ont été ni établis, ni 
consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits qu’elle trouve dans son contrat 
primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts est le prix de la protection et de 
la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils soient, sous quelque nom qu’on 
les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, de l’Eglise, de la noblesse et des 
communes, sans aucune distinction, exemption ou privilège, et proportionnément aux biens 
et revenus de tous, de quelque source qu’ils viennent. Les impôts ne pourront être établis et 
et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 1 autre. Art. 45. Sans le consentement 
exprès de la nation, le monarque ne peut changer, diminuer ni augmenter la valeur de l’or et 
de l’argent, ni d’aucun métal monnaie. Sans ce consentement, il ne peut ordonner la refonte 
des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire de joyeux-avènement au trône; est abolie 
et supprimée. Art. 47. — En France, nul ne peut être contraint, ou décrété déprise de corps et 
emprisonné qu’au nom des lois faites et consenties parla nation. Art. 48. Ce n’est qu’au nom 
de ces lois qu’un Français, un sujet du monarque, peuvent, dans les cas marqués par elles, 
perdre leur liberté, leur honneur, leur vie ou leur propriété. Art. 49. D’une tenue d’assemblées 
nationales à l’autre, le monarque a le droit de faire des lois provisoires d’administration et de 
police générales; mais les assemblées nationales ont celui de juger si ces lois sont utiles ou 
nécessaires, si elles doivent être continuées ou abrogées rester telles qu’elles ont été faites, 
ou être modifiées. Art. 50. La religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera en 
France la seule religion nationale, dominante et publique, comme la seule vraie, la seule qui 
prêche la saine morale, qui ennoblisse, et qui rende durable tout ce qui se fait pour le bonheur 
des hommes dans un gouvernement juste et modéré. Art. 51. On ne peut faire un crime à 
personne de ses opinions ou de sa croyance religieuse, pourvu qu’elles ne troublent point 
l’ordre public et le culte national. Art. 52. Chacun aura désormais en France la liberté la plus 
illimitée d’imprimer, de faire imprimer et de faire circuler ses pensées et ses ouvrages. Il n’en 
sera garant et responsable à la loi, que dans le cas où ils nuiront à autrui dans son honneur ou 
sa propriété, à l’ordre public et au culte religieux national. Art. 53. Les seuls ouvrages sur la 
religion nationale seront soumis à la censure publique. Une funeste expérience n’a que trop 
appris que, dans ce genre, on n’écrit, on ne fait jamais rien qui ne soit du plus dangereux ex-
emple. Art. 54. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour l’utilité publique ; et, dans ce 
cas, elle doit lui être payée sur-le-champ et au plus haut prix. Sur-le-champ, parce qu’il est 
privé de son bien; au plus haut prix, pour le dédommager de la peine qu’il souffre à céder ce 
qu’il désirerait garder. Art. 55. Dans les besoins publics, dans les circonstances urgentes, la 
nation a le droit de s’assembler par des représentants. Art. 56. Dans les mêmes cas, les prov-
inces et les villes ont le même droit. Art. 57. Pendant les dix premières années, à compter du 
premier mai 1790, les assemblées nationales seront convoquées tous les ans. Art. 58. Après 
ces dix premières années, elles ne seront plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ou-
verture sera fixée au premier mai. Art. 59. Aucun officier de judicature, aucun agent du fisc, 
aucun homme attaché au service ou à la suite du monarque, nepourrayêtre admis. Art. 60. 
Les lois que ces assemblées feront et qui seront sanctionnées par le monarque, seront, ain-
si que les lois provisoires faites par lui dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, 
adressées aux Etats de chaque province.* Ces Etats les adresseront aux tribunaux de justice, 
pour les enregistrer purement et simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de 
réclamer, de remontrer sur ces lois, n’appartiendra qu’aux Etats de chaque province. Art. 62. 
Ces États seuls pourrait fixer le lieu de la résidence des tribunaux de justice et l’étendue de 
leurs districts, sous la ratification des assemblées nationales. Art. 63. Les assemblées nation-
ales une fois formées ne peuvent être dissoutes que par elles-mêmes. Elles ont le droit de 
s’ajourner. Art. 64. Si le monarque voulait les dissoudre avant que les grands intérêts pour 
lesquels elles auraient été convoquées fussent décidés par elles, le payement des impôts 
sera arrêté sur-le-champ dans tout le royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinc-
es et des villes sera rendu public toutes les années. Celui des finances de la France sera ren-
du aux assemblées nationales. Ce qu’on appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 
66. Pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission 
intermédiaire. Art. 67. Tous les membres de ces assemblées nationales, sans distinction d’or-
dres, d’état et de citoyens, seront réunis dans une même chambre, et y opineront en com-
mun sur tous les objets. Art. 68. Les députés des communes y formeront toujours la moitié 
de l’Assemblée. Les présents, plus un, y feront les délibérations. Mais il faudra que les 
présents forment au moins le quart de l’Assemblée. Art. 69. Il en sera usé de même dans les 
Etats particuliers des provinces. Art. 70. Toutes les provinces du royaume seront établies en 
pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce genre d’administration seront autorisées à s’assembler 
pour le rectifier, en corriger les abus, et mettre dans son organisation toute la plénitude de lib-
erté de confiance et de représentation qu’elles croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée 
nationale ne pourvoie elle-même à celte organisation avant de se séparer. Art. 71. Le 
monarque est le commandant suprême des milices et des armées; mais ces armées et ces 
milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur faire prêter serment de fidélité, de re-
spect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être employées contre les citoyens, à moins 
que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, de sédition ou d’incursion de brig-
ands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux qu’il aura délégués dans le com-
mandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se garder elles-mêmes, si elles y trou-
vent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles pourront établir des milices 
bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus éminentes, de grands services rendus 
au public, donnent à tous les citoyens français, sans distinction de nobles et de roturiers, le 
droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, à toutes les dignités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par la nation, qui excluaient des places 
distinguées et des corps privilégiés les citoyens non nobles, sont révoquées, annulées et 
supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit d’accorder la noblesse, de rétablir 
ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de commuer les peines, de donner des 
lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabilitation. Art. 77. La noblesse ne pourra 
jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nationale examinera s’il convient ou non 
qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le régime féodal, la vénalité et l’hérédité 
des offices de judicature sont abolis. Les justices seigneuriales sont supprimées. Un nouvel 
ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera rapprochée, autant qu’il sera possible, des 
justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses pairs, dans les tribunaux qui seront étab-
lis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale prononce la suppression du casuel des 
curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’autre seront payés exactement, jusqu’à ce 
qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle 
prendra des moyens pour mettre dans le commerce les biens du clergé et de l’ordre de 
Malte, et pour donner des revenus fixes aux ministres de l’autel. Art. 81. Avant de se sépar-
er, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son droit primitif, inaliénable, imprescriptible 
et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les lois et les règlements qu’elle croira 
nécessaires sur la formation et l’organisation des assemblées nationales, des Etats ou as-
semblées des provinces, du régime municipal; sur la composition des tribunaux de justice, 
les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, sur la justice civile et criminelle, 
la religion et les mœurs, l’administration des finances du royaume, des provinces et des 
villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière d’en faire l’emploi, les suppres-
sions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur tout ce qui pourra appeler et fix-
er le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. </text>  
38_52 le projet de declaration de bouche. CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION 
FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par 
Charles-François Bouche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA 
LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans 
après Pharamond, premier Roi de France; 892 ans après Hugues-Capet, tige de l’au-
guste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis 
XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession 
des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles 
mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire 
et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable de specta-
teurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’As-
semblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, 
et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et vil-
lages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recue-
illie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du ci-
toyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de 
celles qui lui succéderont, Art. 1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre 
en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exer-
cice et l’usage par des lois modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, 
la société s’est obligée de le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se ren-
dre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur 
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés 
; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes for-
ment entr’eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la 
protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, 
les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs 
et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les 
associés en général, et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mu-
tuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit 
jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes 
inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent 
la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des sec-
onds. Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la béné-
ficence, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs 
infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hos-
pitalité, de l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous 
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voy-
ons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la 
société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs 
devoirs envers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau 
genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui 
doit surtout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable 
à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument 
de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit 
y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions 
particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et 
l’ordre reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, 
tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’in-
dustrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à 
ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier 
ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne 
peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. 
Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les 
secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout autre 
peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le 
courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit que 
les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dévelop-
pé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa liberté 
en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat monar-
chique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. Art. 21. 
Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. Elle s’est 
donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou changer 
et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, dès ce 
moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres termes, que 
la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance exécutrice. Art. 
24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a gardé le pre-
mier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La monarchie 
française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’ordre de 
primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lorsque la 
branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du monarque dé-
funt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix publique d’avoir don-
né au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, celle-ci s’assem-
blera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusations. Si le parent est 
trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne du trône, avec toute 
sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, du monarque dé-
funt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront désormais ma-
jeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en mourant, un suc-
cesseur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des représentants 
librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune monarque, qu’elle croira 
le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi destiné à devenir le père de ses 
peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation dont il est l’enfant, celui qui 
doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à le régir un jour comme un bon 
père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est sacrée et inviolable. Sa couronne 
ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut délier ses sujets du serment de 
fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de choisir ses ministres et ses con-
seils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que la nation puisse avoir confiance 
en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne peuvent sortir du royaume, avant 
d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur gestion ; c’est d’après ce compte 
qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 33. La liberté individuelle, 
l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont en France que dans les 
mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des lois est crimi-
nel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire rendre la justice à tous 
ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, un devoir, une espèce 
d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exactement, gratuitement, et de 
la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne peuvent être établis en 
France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, des provinces et des 
villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun individu en particulier. Ils 
ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer la forme de leur consti-
tution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été consenti par la nation, sont 
seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément aux lois faites par la na-
tion, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de despotisme et arbitraire, les 
lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres ministériels, toutes les vi-
olences que les hommes en place pourraient commettre dans les provinces et les villes, sont 
condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit de commander l’obéissance 
la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et tout homme qui n’agit pas au 
nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce qu’il rompt le fil qui lie l’homme 
au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux lettres et leurs commis porter-
ont le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles à les faire parvenir à leur des-
tination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraordinairement. Aucun négociant 
ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions des postes aux lettres. Art. 39. 
Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels que soient le nom, la forme et le 
district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se mêler de l’administration de 
l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique et d’économie publiques. Les 
fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usurpent s’ils vont au delà, et devien-
nent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires du pouvoir exécutif, tous les 
agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, sont responsables envers la na-
tion de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des conseils qu’ils donnent au 
monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la guerre, des traités d’alliance 
ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le droit de juger si des paix con-
clues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de commerce signés, sont utiles ou 
nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut établir 
des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : sans son consentement ex-
près, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peuvent être que le résultat de 
la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande partie de ceux qui existent 
aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 1614, n’ont été ni établis, ni 
consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits qu’elle trouve dans son contrat 
primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts est le prix de la protection et de 
la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils soient, sous quelque nom qu’on 
les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, de l’Eglise, de la noblesse et des 
communes, sans aucune distinction, exemption ou privilège, et proportionnément aux biens 
et revenus de tous, de quelque source qu’ils viennent. Les impôts ne pourront être établis et 
et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 1 autre. Art. 45. Sans le consentement 
exprès de la nation, le monarque ne peut changer, diminuer ni augmenter la valeur de l’or et 
de l’argent, ni d’aucun métal monnaie. Sans ce consentement, il ne peut ordonner la refonte 
des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire de joyeux-avènement au trône; est abolie 
et supprimée. Art. 47. — En France, nul ne peut être contraint, ou décrété déprise de corps et 
emprisonné qu’au nom des lois faites et consenties parla nation. Art. 48. Ce n’est qu’au nom 
de ces lois qu’un Français, un sujet du monarque, peuvent, dans les cas marqués par elles, 
perdre leur liberté, leur honneur, leur vie ou leur propriété. Art. 49. D’une tenue d’assemblées 
nationales à l’autre, le monarque a le droit de faire des lois provisoires d’administration et de 
police générales; mais les assemblées nationales ont celui de juger si ces lois sont utiles ou 
nécessaires, si elles doivent être continuées ou abrogées rester telles qu’elles ont été faites, 
ou être modifiées. Art. 50. La religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera en 
France la seule religion nationale, dominante et publique, comme la seule vraie, la seule qui 
prêche la saine morale, qui ennoblisse, et qui rende durable tout ce qui se fait pour le bonheur 
des hommes dans un gouvernement juste et modéré. Art. 51. On ne peut faire un crime à 
personne de ses opinions ou de sa croyance religieuse, pourvu qu’elles ne troublent point 
l’ordre public et le culte national. Art. 52. Chacun aura désormais en France la liberté la plus 
illimitée d’imprimer, de faire imprimer et de faire circuler ses pensées et ses ouvrages. Il n’en 
sera garant et responsable à la loi, que dans le cas où ils nuiront à autrui dans son honneur ou 
sa propriété, à l’ordre public et au culte religieux national. Art. 53. Les seuls ouvrages sur la 
religion nationale seront soumis à la censure publique. Une funeste expérience n’a que trop 
appris que, dans ce genre, on n’écrit, on ne fait jamais rien qui ne soit du plus dangereux ex-
emple. Art. 54. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour l’utilité publique ; et, dans ce 
cas, elle doit lui être payée sur-le-champ et au plus haut prix. Sur-le-champ, parce qu’il est 
privé de son bien; au plus haut prix, pour le dédommager de la peine qu’il souffre à céder ce 
qu’il désirerait garder. Art. 55. Dans les besoins publics, dans les circonstances urgentes, la 
nation a le droit de s’assembler par des représentants. Art. 56. Dans les mêmes cas, les prov-
inces et les villes ont le même droit. Art. 57. Pendant les dix premières années, à compter du 
premier mai 1790, les assemblées nationales seront convoquées tous les ans. Art. 58. Après 
ces dix premières années, elles ne seront plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ou-
verture sera fixée au premier mai. Art. 59. Aucun officier de judicature, aucun agent du fisc, 
aucun homme attaché au service ou à la suite du monarque, nepourrayêtre admis. Art. 60. 
Les lois que ces assemblées feront et qui seront sanctionnées par le monarque, seront, ain-
si que les lois provisoires faites par lui dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, 
adressées aux Etats de chaque province.* Ces Etats les adresseront aux tribunaux de justice, 
pour les enregistrer purement et simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de 
réclamer, de remontrer sur ces lois, n’appartiendra qu’aux Etats de chaque province. Art. 62. 
Ces États seuls pourrait fixer le lieu de la résidence des tribunaux de justice et l’étendue de 
leurs districts, sous la ratification des assemblées nationales. Art. 63. Les assemblées nation-
ales une fois formées ne peuvent être dissoutes que par elles-mêmes. Elles ont le droit de 
s’ajourner. Art. 64. Si le monarque voulait les dissoudre avant que les grands intérêts pour 
lesquels elles auraient été convoquées fussent décidés par elles, le payement des impôts 
sera arrêté sur-le-champ dans tout le royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinc-
es et des villes sera rendu public toutes les années. Celui des finances de la France sera ren-
du aux assemblées nationales. Ce qu’on appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 
66. Pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission 
intermédiaire. Art. 67. Tous les membres de ces assemblées nationales, sans distinction d’or-
dres, d’état et de citoyens, seront réunis dans une même chambre, et y opineront en com-
mun sur tous les objets. Art. 68. Les députés des communes y formeront toujours la moitié 
de l’Assemblée. Les présents, plus un, y feront les délibérations. Mais il faudra que les 
présents forment au moins le quart de l’Assemblée. Art. 69. Il en sera usé de même dans les 
Etats particuliers des provinces. Art. 70. Toutes les provinces du royaume seront établies en 
pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce genre d’administration seront autorisées à s’assembler 
pour le rectifier, en corriger les abus, et mettre dans son organisation toute la plénitude de lib-
erté de confiance et de représentation qu’elles croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée 
nationale ne pourvoie elle-même à celte organisation avant de se séparer. Art. 71. Le 
monarque est le commandant suprême des milices et des armées; mais ces armées et ces 
milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur faire prêter serment de fidélité, de re-
spect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être employées contre les citoyens, à moins 
que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, de sédition ou d’incursion de brig-
ands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux qu’il aura délégués dans le com-
mandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se garder elles-mêmes, si elles y trou-
vent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles pourront établir des milices 
bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus éminentes, de grands services rendus 
au public, donnent à tous les citoyens français, sans distinction de nobles et de roturiers, le 
droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, à toutes les dignités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par la nation, qui excluaient des places 
distinguées et des corps privilégiés les citoyens non nobles, sont révoquées, annulées et 
supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit d’accorder la noblesse, de rétablir 
ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de commuer les peines, de donner des 
lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabilitation. Art. 77. La noblesse ne pourra 
jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nationale examinera s’il convient ou non 
qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le régime féodal, la vénalité et l’hérédité 
des offices de judicature sont abolis. Les justices seigneuriales sont supprimées. Un nouvel 
ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera rapprochée, autant qu’il sera possible, des 
justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses pairs, dans les tribunaux qui seront étab-
lis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale prononce la suppression du casuel des 
curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’autre seront payés exactement, jusqu’à ce 
qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle 
prendra des moyens pour mettre dans le commerce les biens du clergé et de l’ordre de 
Malte, et pour donner des revenus fixes aux ministres de l’autel. Art. 81. Avant de se sépar-
er, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son droit primitif, inaliénable, imprescriptible 
et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les lois et les règlements qu’elle croira 
nécessaires sur la formation et l’organisation des assemblées nationales, des Etats ou as-
semblées des provinces, du régime municipal; sur la composition des tribunaux de justice, 
les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, sur la justice civile et criminelle, 
la religion et les mœurs, l’administration des finances du royaume, des provinces et des 
villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière d’en faire l’emploi, les suppres-
sions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur tout ce qui pourra appeler et fix-
er le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. </text>  
38_52 le projet de declaration de bouche. CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION 
FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par 
Charles-François Bouche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA 
LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans 
après Pharamond, premier Roi de France; 892 ans après Hugues-Capet, tige de l’au-
guste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis 
XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession 
des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles 
mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire 
et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable de specta-
teurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’As-
semblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, 
et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et vil-
lages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recue-
illie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du ci-
toyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de 
celles qui lui succéderont, Art. 1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre 
en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exer-
cice et l’usage par des lois modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, 
la société s’est obligée de le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se ren-
dre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur 
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés 
; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes for-
ment entr’eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la 
protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, 
les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs 
et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les 
associés en général, et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mu-
tuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit 
jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes 
inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent 
la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des sec-
onds. Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la béné-
ficence, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs 
infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hos-
pitalité, de l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous 
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voy-
ons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la 
société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs 
devoirs envers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau 
genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui 
doit surtout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable 
à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument 
de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit 
y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions 
particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et 
l’ordre reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, 
tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’in-
dustrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à 
ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier 
ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne 
peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. 
Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les 
secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout autre 
peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le 
courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit que 
les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dévelop-
pé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa liberté 
en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat monar-
chique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. Art. 21. 
Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. Elle s’est 
donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou changer 
et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, dès ce 
moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres termes, que 
la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance exécutrice. Art. 
24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a gardé le pre-
mier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La monarchie 
française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’ordre de 
primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lorsque la 
branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du monarque dé-
funt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix publique d’avoir don-
né au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, celle-ci s’assem-
blera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusations. Si le parent est 
trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne du trône, avec toute 
sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, du monarque dé-
funt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront désormais ma-
jeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en mourant, un suc-
cesseur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des représentants 
librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune monarque, qu’elle croira 
le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi destiné à devenir le père de ses 
peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation dont il est l’enfant, celui qui 
doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à le régir un jour comme un bon 
père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est sacrée et inviolable. Sa couronne 
ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut délier ses sujets du serment de 
fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de choisir ses ministres et ses con-
seils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que la nation puisse avoir confiance 
en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne peuvent sortir du royaume, avant 
d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur gestion ; c’est d’après ce compte 
qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 33. La liberté individuelle, 
l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont en France que dans les 
mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des lois est crimi-
nel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire rendre la justice à tous 
ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, un devoir, une espèce 
d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exactement, gratuitement, et de 
la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne peuvent être établis en 
France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, des provinces et des 
villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun individu en particulier. Ils 
ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer la forme de leur consti-
tution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été consenti par la nation, sont 
seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément aux lois faites par la na-
tion, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de despotisme et arbitraire, les 
lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres ministériels, toutes les vi-
olences que les hommes en place pourraient commettre dans les provinces et les villes, sont 
condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit de commander l’obéissance 
la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et tout homme qui n’agit pas au 
nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce qu’il rompt le fil qui lie l’homme 
au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux lettres et leurs commis porter-
ont le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles à les faire parvenir à leur des-
tination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraordinairement. Aucun négociant 
ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions des postes aux lettres. Art. 39. 
Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels que soient le nom, la forme et le 
district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se mêler de l’administration de 
l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique et d’économie publiques. Les 
fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usurpent s’ils vont au delà, et devien-
nent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires du pouvoir exécutif, tous les 
agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, sont responsables envers la na-
tion de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des conseils qu’ils donnent au 
monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la guerre, des traités d’alliance 
ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le droit de juger si des paix con-
clues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de commerce signés, sont utiles ou 
nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut établir 
des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : sans son consentement ex-
près, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peuvent être que le résultat de 
la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande partie de ceux qui existent 
aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 1614, n’ont été ni établis, ni 
consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits qu’elle trouve dans son contrat 
primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts est le prix de la protection et de 
la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils soient, sous quelque nom qu’on 
les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, de l’Eglise, de la noblesse et des 
communes, sans aucune distinction, exemption ou privilège, et proportionnément aux biens 
et revenus de tous, de quelque source qu’ils viennent. Les impôts ne pourront être établis et 
et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 1 autre. Art. 45. Sans le consentement 
exprès de la nation, le monarque ne peut changer, diminuer ni augmenter la valeur de l’or et 
de l’argent, ni d’aucun métal monnaie. Sans ce consentement, il ne peut ordonner la refonte 
des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire de joyeux-avènement au trône; est abolie 
et supprimée. Art. 47. — En France, nul ne peut être contraint, ou décrété déprise de corps et 
emprisonné qu’au nom des lois faites et consenties parla nation. Art. 48. Ce n’est qu’au nom 
de ces lois qu’un Français, un sujet du monarque, peuvent, dans les cas marqués par elles, 
perdre leur liberté, leur honneur, leur vie ou leur propriété. Art. 49. D’une tenue d’assemblées 
nationales à l’autre, le monarque a le droit de faire des lois provisoires d’administration et de 
police générales; mais les assemblées nationales ont celui de juger si ces lois sont utiles ou 
nécessaires, si elles doivent être continuées ou abrogées rester telles qu’elles ont été faites, 
ou être modifiées. Art. 50. La religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera en 
France la seule religion nationale, dominante et publique, comme la seule vraie, la seule qui 
prêche la saine morale, qui ennoblisse, et qui rende durable tout ce qui se fait pour le bonheur 
des hommes dans un gouvernement juste et modéré. Art. 51. On ne peut faire un crime à 
personne de ses opinions ou de sa croyance religieuse, pourvu qu’elles ne troublent point 
l’ordre public et le culte national. Art. 52. Chacun aura désormais en France la liberté la plus 
illimitée d’imprimer, de faire imprimer et de faire circuler ses pensées et ses ouvrages. Il n’en 
sera garant et responsable à la loi, que dans le cas où ils nuiront à autrui dans son honneur ou 
sa propriété, à l’ordre public et au culte religieux national. Art. 53. Les seuls ouvrages sur la 
religion nationale seront soumis à la censure publique. Une funeste expérience n’a que trop 
appris que, dans ce genre, on n’écrit, on ne fait jamais rien qui ne soit du plus dangereux ex-
emple. Art. 54. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour l’utilité publique ; et, dans ce 
cas, elle doit lui être payée sur-le-champ et au plus haut prix. Sur-le-champ, parce qu’il est 
privé de son bien; au plus haut prix, pour le dédommager de la peine qu’il souffre à céder ce 
qu’il désirerait garder. Art. 55. Dans les besoins publics, dans les circonstances urgentes, la 
nation a le droit de s’assembler par des représentants. Art. 56. Dans les mêmes cas, les prov-
inces et les villes ont le même droit. Art. 57. Pendant les dix premières années, à compter du 
premier mai 1790, les assemblées nationales seront convoquées tous les ans. Art. 58. Après 
ces dix premières années, elles ne seront plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ou-
verture sera fixée au premier mai. Art. 59. Aucun officier de judicature, aucun agent du fisc, 
aucun homme attaché au service ou à la suite du monarque, nepourrayêtre admis. Art. 60. 
Les lois que ces assemblées feront et qui seront sanctionnées par le monarque, seront, ain-
si que les lois provisoires faites par lui dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, 
adressées aux Etats de chaque province.* Ces Etats les adresseront aux tribunaux de justice, 
pour les enregistrer purement et simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de 
réclamer, de remontrer sur ces lois, n’appartiendra qu’aux Etats de chaque province. Art. 62. 
Ces États seuls pourrait fixer le lieu de la résidence des tribunaux de justice et l’étendue de 
leurs districts, sous la ratification des assemblées nationales. Art. 63. Les assemblées nation-
ales une fois formées ne peuvent être dissoutes que par elles-mêmes. Elles ont le droit de 
s’ajourner. Art. 64. Si le monarque voulait les dissoudre avant que les grands intérêts pour 
lesquels elles auraient été convoquées fussent décidés par elles, le payement des impôts 
sera arrêté sur-le-champ dans tout le royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinc-
es et des villes sera rendu public toutes les années. Celui des finances de la France sera ren-
du aux assemblées nationales. Ce qu’on appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 
66. Pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission 
intermédiaire. Art. 67. Tous les membres de ces assemblées nationales, sans distinction d’or-
dres, d’état et de citoyens, seront réunis dans une même chambre, et y opineront en com-
mun sur tous les objets. Art. 68. Les députés des communes y formeront toujours la moitié 
de l’Assemblée. Les présents, plus un, y feront les délibérations. Mais il faudra que les 
présents forment au moins le quart de l’Assemblée. Art. 69. Il en sera usé de même dans les 
Etats particuliers des provinces. Art. 70. Toutes les provinces du royaume seront établies en 
pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce genre d’administration seront autorisées à s’assembler 
pour le rectifier, en corriger les abus, et mettre dans son organisation toute la plénitude de lib-
erté de confiance et de représentation qu’elles croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée 
nationale ne pourvoie elle-même à celte organisation avant de se séparer. Art. 71. Le 
monarque est le commandant suprême des milices et des armées; mais ces armées et ces 
milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur faire prêter serment de fidélité, de re-
spect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être employées contre les citoyens, à moins 
que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, de sédition ou d’incursion de brig-
ands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux qu’il aura délégués dans le com-
mandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se garder elles-mêmes, si elles y trou-
vent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles pourront établir des milices 
bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus éminentes, de grands services rendus 
au public, donnent à tous les citoyens français, sans distinction de nobles et de roturiers, le 
droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, à toutes les dignités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par la nation, qui excluaient des places 
distinguées et des corps privilégiés les citoyens non nobles, sont révoquées, annulées et 
supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit d’accorder la noblesse, de rétablir 
ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de commuer les peines, de donner des 
lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabilitation. Art. 77. La noblesse ne pourra 
jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nationale examinera s’il convient ou non 
qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le régime féodal, la vénalité et l’hérédité 
des offices de judicature sont abolis. Les justices seigneuriales sont supprimées. Un nouvel 
ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera rapprochée, autant qu’il sera possible, des 
justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses pairs, dans les tribunaux qui seront étab-
lis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale prononce la suppression du casuel des 
curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’autre seront payés exactement, jusqu’à ce 
qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle 
prendra des moyens pour mettre dans le commerce les biens du clergé et de l’ordre de 
Malte, et pour donner des revenus fixes aux ministres de l’autel. Art. 81. Avant de se sépar-
er, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son droit primitif, inaliénable, imprescriptible 
et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les lois et les règlements qu’elle croira 
nécessaires sur la formation et l’organisation des assemblées nationales, des Etats ou as-
semblées des provinces, du régime municipal; sur la composition des tribunaux de justice, 
les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, sur la justice civile et criminelle, 
la religion et les mœurs, l’administration des finances du royaume, des provinces et des 
villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière d’en faire l’emploi, les suppres-
sions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur tout ce qui pourra appeler et fix-
er le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. </text>  
38_52 le projet de declaration de bouche. CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION 
FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par 
Charles-François Bouche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA 
LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans 
après Pharamond, premier Roi de France; 892 ans après Hugues-Capet, tige de l’au-
guste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis 
XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession 
des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles 
mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire 
et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable de specta-
teurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’As-
semblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, 
et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et vil-
lages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recue-
illie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du ci-
toyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de 
celles qui lui succéderont, Art. 1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre 
en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exer-
cice et l’usage par des lois modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, 
la société s’est obligée de le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se ren-
dre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur 
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés 
; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes for-
ment entr’eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la 
protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, 
les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs 
et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les 
associés en général, et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mu-
tuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit 
jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes 
inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent 
la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des sec-
onds. Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la béné-
ficence, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs 
infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hos-
pitalité, de l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous 
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voy-
ons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la 
société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs 
devoirs envers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau 
genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui 
doit surtout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable 
à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument 
de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit 
y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions 
particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et 
l’ordre reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, 
tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’in-
dustrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à 
ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier 
ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne 
peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. 
Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les 
secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout autre 
peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le 
courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit que 
les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dévelop-
pé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa liberté 
en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat monar-
chique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. Art. 21. 
Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. Elle s’est 
donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou changer 
et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, dès ce 
moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres termes, que 
la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance exécutrice. Art. 
24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a gardé le pre-
mier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La monarchie 
française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’ordre de 
primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lorsque la 
branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du monarque dé-
funt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix publique d’avoir don-
né au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, celle-ci s’assem-
blera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusations. Si le parent est 
trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne du trône, avec toute 
sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, du monarque dé-
funt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront désormais ma-
jeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en mourant, un suc-
cesseur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des représentants 
librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune monarque, qu’elle croira 
le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi destiné à devenir le père de ses 
peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation dont il est l’enfant, celui qui 
doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à le régir un jour comme un bon 
père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est sacrée et inviolable. Sa couronne 
ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut délier ses sujets du serment de 
fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de choisir ses ministres et ses con-
seils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que la nation puisse avoir confiance 
en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne peuvent sortir du royaume, avant 
d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur gestion ; c’est d’après ce compte 
qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 33. La liberté individuelle, 
l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont en France que dans les 
mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des lois est crimi-
nel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire rendre la justice à tous 
ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, un devoir, une espèce 
d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exactement, gratuitement, et de 
la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne peuvent être établis en 
France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, des provinces et des 
villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun individu en particulier. Ils 
ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer la forme de leur consti-
tution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été consenti par la nation, sont 
seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément aux lois faites par la na-
tion, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de despotisme et arbitraire, les 
lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres ministériels, toutes les vi-
olences que les hommes en place pourraient commettre dans les provinces et les villes, sont 
condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit de commander l’obéissance 
la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et tout homme qui n’agit pas au 
nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce qu’il rompt le fil qui lie l’homme 
au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux lettres et leurs commis porter-
ont le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles à les faire parvenir à leur des-
tination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraordinairement. Aucun négociant 
ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions des postes aux lettres. Art. 39. 
Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels que soient le nom, la forme et le 
district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se mêler de l’administration de 
l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique et d’économie publiques. Les 
fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usurpent s’ils vont au delà, et devien-
nent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires du pouvoir exécutif, tous les 
agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, sont responsables envers la na-
tion de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des conseils qu’ils donnent au 
monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la guerre, des traités d’alliance 
ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le droit de juger si des paix con-
clues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de commerce signés, sont utiles ou 
nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut établir 
des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : sans son consentement ex-
près, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peuvent être que le résultat de 
la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande partie de ceux qui existent 
aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 1614, n’ont été ni établis, ni 
consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits qu’elle trouve dans son contrat 
primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts est le prix de la protection et de 
la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils soient, sous quelque nom qu’on 
les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, de l’Eglise, de la noblesse et des 
communes, sans aucune distinction, exemption ou privilège, et proportionnément aux biens 
et revenus de tous, de quelque source qu’ils viennent. Les impôts ne pourront être établis et 
et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 1 autre. Art. 45. Sans le consentement 
exprès de la nation, le monarque ne peut changer, diminuer ni augmenter la valeur de l’or et 
de l’argent, ni d’aucun métal monnaie. Sans ce consentement, il ne peut ordonner la refonte 
des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire de joyeux-avènement au trône; est abolie 
et supprimée. Art. 47. — En France, nul ne peut être contraint, ou décrété déprise de corps et 
emprisonné qu’au nom des lois faites et consenties parla nation. Art. 48. Ce n’est qu’au nom 
de ces lois qu’un Français, un sujet du monarque, peuvent, dans les cas marqués par elles, 
perdre leur liberté, leur honneur, leur vie ou leur propriété. Art. 49. D’une tenue d’assemblées 
nationales à l’autre, le monarque a le droit de faire des lois provisoires d’administration et de 
police générales; mais les assemblées nationales ont celui de juger si ces lois sont utiles ou 
nécessaires, si elles doivent être continuées ou abrogées rester telles qu’elles ont été faites, 
ou être modifiées. Art. 50. La religion catholique, apostolique et romaine est et demeurera en 
France la seule religion nationale, dominante et publique, comme la seule vraie, la seule qui 
prêche la saine morale, qui ennoblisse, et qui rende durable tout ce qui se fait pour le bonheur 
des hommes dans un gouvernement juste et modéré. Art. 51. On ne peut faire un crime à 
personne de ses opinions ou de sa croyance religieuse, pourvu qu’elles ne troublent point 
l’ordre public et le culte national. Art. 52. Chacun aura désormais en France la liberté la plus 
illimitée d’imprimer, de faire imprimer et de faire circuler ses pensées et ses ouvrages. Il n’en 
sera garant et responsable à la loi, que dans le cas où ils nuiront à autrui dans son honneur ou 
sa propriété, à l’ordre public et au culte religieux national. Art. 53. Les seuls ouvrages sur la 
religion nationale seront soumis à la censure publique. Une funeste expérience n’a que trop 
appris que, dans ce genre, on n’écrit, on ne fait jamais rien qui ne soit du plus dangereux ex-
emple. Art. 54. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour l’utilité publique ; et, dans ce 
cas, elle doit lui être payée sur-le-champ et au plus haut prix. Sur-le-champ, parce qu’il est 
privé de son bien; au plus haut prix, pour le dédommager de la peine qu’il souffre à céder ce 
qu’il désirerait garder. Art. 55. Dans les besoins publics, dans les circonstances urgentes, la 
nation a le droit de s’assembler par des représentants. Art. 56. Dans les mêmes cas, les prov-
inces et les villes ont le même droit. Art. 57. Pendant les dix premières années, à compter du 
premier mai 1790, les assemblées nationales seront convoquées tous les ans. Art. 58. Après 
ces dix premières années, elles ne seront plus convoquées que de trois en trois ans. Leur ou-
verture sera fixée au premier mai. Art. 59. Aucun officier de judicature, aucun agent du fisc, 
aucun homme attaché au service ou à la suite du monarque, nepourrayêtre admis. Art. 60. 
Les lois que ces assemblées feront et qui seront sanctionnées par le monarque, seront, ain-
si que les lois provisoires faites par lui dans l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, 
adressées aux Etats de chaque province.* Ces Etats les adresseront aux tribunaux de justice, 
pour les enregistrer purement et simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de 
réclamer, de remontrer sur ces lois, n’appartiendra qu’aux Etats de chaque province. Art. 62. 
Ces États seuls pourrait fixer le lieu de la résidence des tribunaux de justice et l’étendue de 
leurs districts, sous la ratification des assemblées nationales. Art. 63. Les assemblées nation-
ales une fois formées ne peuvent être dissoutes que par elles-mêmes. Elles ont le droit de 
s’ajourner. Art. 64. Si le monarque voulait les dissoudre avant que les grands intérêts pour 
lesquels elles auraient été convoquées fussent décidés par elles, le payement des impôts 
sera arrêté sur-le-champ dans tout le royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinc-
es et des villes sera rendu public toutes les années. Celui des finances de la France sera ren-
du aux assemblées nationales. Ce qu’on appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 
66. Pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission 
intermédiaire. Art. 67. Tous les membres de ces assemblées nationales, sans distinction d’or-
dres, d’état et de citoyens, seront réunis dans une même chambre, et y opineront en com-
mun sur tous les objets. Art. 68. Les députés des communes y formeront toujours la moitié 
de l’Assemblée. Les présents, plus un, y feront les délibérations. Mais il faudra que les 
présents forment au moins le quart de l’Assemblée. Art. 69. Il en sera usé de même dans les 
Etats particuliers des provinces. Art. 70. Toutes les provinces du royaume seront établies en 
pays d’Etats. Celles qui ont déjà ce genre d’administration seront autorisées à s’assembler 
pour le rectifier, en corriger les abus, et mettre dans son organisation toute la plénitude de lib-
erté de confiance et de représentation qu’elles croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée 
nationale ne pourvoie elle-même à celte organisation avant de se séparer. Art. 71. Le 
monarque est le commandant suprême des milices et des armées; mais ces armées et ces 
milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur faire prêter serment de fidélité, de re-
spect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être employées contre les citoyens, à moins 
que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, de sédition ou d’incursion de brig-
ands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux qu’il aura délégués dans le com-
mandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se garder elles-mêmes, si elles y trou-
vent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles pourront établir des milices 
bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus éminentes, de grands services rendus 
au public, donnent à tous les citoyens français, sans distinction de nobles et de roturiers, le 
droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, à toutes les dignités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par la nation, qui excluaient des places 
distinguées et des corps privilégiés les citoyens non nobles, sont révoquées, annulées et 
supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit d’accorder la noblesse, de rétablir 
ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de commuer les peines, de donner des 
lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabilitation. Art. 77. La noblesse ne pourra 
jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nationale examinera s’il convient ou non 
qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le régime féodal, la vénalité et l’hérédité 
des offices de judicature sont abolis. Les justices seigneuriales sont supprimées. Un nouvel 
ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera rapprochée, autant qu’il sera possible, des 
justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses pairs, dans les tribunaux qui seront étab-
lis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale prononce la suppression du casuel des 
curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’autre seront payés exactement, jusqu’à ce 
qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle 
prendra des moyens pour mettre dans le commerce les biens du clergé et de l’ordre de 
Malte, et pour donner des revenus fixes aux ministres de l’autel. Art. 81. Avant de se sépar-
er, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son droit primitif, inaliénable, imprescriptible 
et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les lois et les règlements qu’elle croira 
nécessaires sur la formation et l’organisation des assemblées nationales, des Etats ou as-
semblées des provinces, du régime municipal; sur la composition des tribunaux de justice, 
les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, sur la justice civile et criminelle, 
la religion et les mœurs, l’administration des finances du royaume, des provinces et des 
villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière d’en faire l’emploi, les suppres-
sions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur tout ce qui pourra appeler et fix-
er le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. </text>  
38_52 le projet de declaration de bouche. CHARTE CONTENANT LA. CONSTITUTION 
FRANÇAISE DANS SES OBJETS FONDAMENTAUX Proposée à l’Assemblée nationale par 
Charles-François Bouche, avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix. DIEU, LA 
LOI, LA PATRIE ET LE ROI. Le .... du mois de....; de Tan 1789 après Jésus-Christ, 1371 ans 
après Pharamond, premier Roi de France; 892 ans après Hugues-Capet, tige de l’au-
guste Maison des Bourbons, actuellement régnante, et la seizième année du règne de Louis 
XVI, proclamé le restaurateur de la liberté française, la nation, considérant que la succession 
des siècles, le changement de règne, les guerres de terre et de mer, le luxe, de nouvelles 
mœurs, de nouveaux besoins, ont altéré la constitution politique, économique, civile, militaire 
et fiscale de la monarchie française, a, sous les yeux d’une multitude innombrable de specta-
teurs de tous les Etats, proposé, discuté, rétabli et fixé la constitution par l’organe de l’As-
semblée nationale convoquée à Versailles le 27 du mois d’avril dernier, séante en cette ville, 
et composée de représentants librement élus dans toutes les provinces, villes, bourgs et vil-
lages du royaume, et chargés de pouvoirs exprès pour régénérer la constitution. Elle l’a recue-
illie dans les maximes suivantes, destinées à devenir la charte des droits de l’homme, du ci-
toyen, du monarque et du sujet français, et à faire le bonheur de la génération présente et de 
celles qui lui succéderont, Art. 1er. En se dégageant des mains de la simple nature pour vivre 
en société, l’homme n’a point renoncé à sa liberté ; il ne s’est soumis qu’à en régler l’exer-
cice et l’usage par des lois modérées, justes ét convenables; ou ce qu’il a perdu de la liberté,, 
la société s’est obligée de le lui rendre en protection. Art. 2. Chercher des soutiens, se ren-
dre heureux, fut le motif qui fonda les premières sociétés; rendre heureux les autres, ne leur 
jamais nuire dans leurs propriétés, leurs personnes et leur liberté, fut le lien de ces sociétés 
; il doit l’être encore de toutes celles qui existent. Art. 3. Toute société que les hommes for-
ment entr’eux, doit être l’effet d’une convention libre. Les lois, lès devoirs et les peines, la 
protection et la sûreté, doivent y être égaux, lors même que les talents, l’industrie, les titres, 
les dignités, la fortune ou la naissance n’y admettent point une égalité de profits, d’honneurs 
et de préséances. Art. 4. La société est imparfaite, si elle n’a pas pour but le bien de tous les 
associés en général, et de chacun en particulier. Art. 5. La sûreté y dépend des services mu-
tuels. Art. 6. Le bien commun doit donc être, en société, la règle de nos actions. On ne doit 
jamais y chercher l’avantage particulier, au préjudice de l’avantage public. Art. 7. Les hommes 
inégaux en moyens moraux et physiques, sont égaux en droits aux yeux des lois qui dirigent 
la société dont ils sont membres. L’inégalité des premiers a donc dû établir l’égalité des sec-
onds. Art. 8 .Rien n’étant plus convenable à la société que la compassion, la douceur, la béné-
ficence, la générosité, il suit que les hommes vivant eu société doivent se secourir dans leurs 
infirmités, leur vieillesse et leur indigence : ce qui établit la loi de la reconnaissance, de l’hos-
pitalité, de l’humanité. Art. 9. Les devoirs, qui nous règlent par rapport à nous-mêmes, nous 
aident à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Art. 10. De ces devoirs, nous voy-
ons naître la religion et la morale, bases nécessaires de toute société. Art. 11. Les lois dont la 
société est armée, n’ont de force que pour empêcher les hommes de violer la justice et leurs 
devoirs envers les autres. Art. 12. C’est à la société que l’homme est redevable d’un nouveau 
genre de devoir, l’amour de la patrie, sentiment qui n’existe pas dans l’état de nature, et qui 
doit surtout caractériser le Français* Art. 13. La religion n’a aucun pouvoir coactifs semblable 
à celui qui est dans les mains des lois civiles, parce que des objets qui diffèrent absolument 
de leur nature, ne peuvent s’acquérir par le même moyen. Art. 14. Dans toute société, il doit 
y avoir un culte public et dominant; mais cette loi ne peut gêner la croyance ou les opinions 
particulières des individus associés, lorsqu’elles ne troublent point l’harmonie générale et 
l’ordre reçu, public et dominant dans la société. Art. 15. Considéré du côté des lois naturelles, 
tout homme a le droit de vendre, d’acheter, de trafiquer, de se livrer à tous les genres d’in-
dustrie dont il est capable, de parcourir l’étendue des terres et des mers qui se présentent à 
ses regards, de rester, de sortir, de revenir, de penser comme il le juge à propos, de publier 
ses pensées, de les faire circuler librement ; mais considéré du côté des lois sociales, il ne 
peut et ne doit jouir de ce droit, qu’autant qu’il ne blesse point les lois de la société. Art. 16. 
Une société bien ordonnée a des principes et des lois. Les premiers soumettent la raison, les 
secondes commandent à la volonté. Art. 17. Une république, un peuple, une nation ne font 
qu’une grande société qui doit être régie par les maximes qu’on vient d’exposer. Ces max-
imes regardent donc tous les Français réunis en corps de nation. Art. 18. Plus que tout autre 
peuple de la terre, les Français naissent et vivent libres. La magnanimité, la générosité, le 
courage, la bienfaisance, la loyauté, sont le caractère distinctif des Français ; d’où il suit que 
les Français sont les hommes de la terre dont le gouvernement paraît avoir le plus dévelop-
pé, formé et adouci les facultés physiques et morales. Art. 19. Tout esclave reprend sa liberté 
en entrant dans les terres dé la domination française. Art. 20. La France est un Etat monar-
chique, c’est-à-dire un état où un seul gouverne par des lois fixes et fondamentales. Art. 21. 
Ces lois ne peuvent être faites que par la nation assemblée par ses représentants. Elle s’est 
donnée librement au monarque ; elle peut et pourra toujours se donner des lois, ou changer 
et modifier celles qu’elle se sera données. Art. 22. Le monarque les sanctionne, et, dès ce 
moment, elles obligent tous les individus de l’Etat. Art. 23. C’est dire en d’autres termes, que 
la nation seule a la puissance législative, et que le monarque a la puissance exécutrice. Art. 
24. Ce double droit résidait originairement dans ‘les mains de la nation ; elle a gardé le pre-
mier; elle a fait le dépôt du second dans les mains du monarque. Art. 25. La monarchie 
française est héréditaire de mâle en mâle, dans la maison des Bourbons, suivant l’ordre de 
primogéniture. Art. 26. Les filles sont exclues de la succession au trône. Art. 27. Lorsque la 
branche régnante manque par défaut d’enfants mâles, le plus proche parent du monarque dé-
funt succède au trône. Art. 28. Lorsque ce parent sera accusé par la voix publique d’avoir don-
né au monarque défunt des conseils perfides et préjudiciables à la nation, celle-ci s’assem-
blera par des représentants, examinera et jugera la nature de ces accusations. Si le parent est 
trouvé coupable, la nation se réunira contre lui, et il sera déclaré indigne du trône, avec toute 
sa descendance directe et collatérale, et le plus proche parent, après lui, du monarque dé-
funt, sera reconnu monarque par la nation. Art. 29. Les rois de France seront désormais ma-
jeurs à dix-huit ans complets et révolus. Art. 30. Si le roi régnant laisse, en mourant, un suc-
cesseur au-dessous de cet âge. La nation s’assemblera tout de suite par des représentants 
librement élus, et confiera la régence du royaume au parent du jeune monarque, qu’elle croira 
le plus digne et le plus capable de ces fonctions. Un jeune roi destiné à devenir le père de ses 
peuples, ne peut et ne doit recevoir que des mains de la nation dont il est l’enfant, celui qui 
doit l’élever à faire le bonheur de son empire, et lui apprendre à le régir un jour comme un bon 
père et un roi éclairé. Art. 31. La personne du monarque est sacrée et inviolable. Sa couronne 
ne dépend d’aucune puissance de la terre ; aucune ne peut délier ses sujets du serment de 
fidélité qu’ils lui ont prêté. Art. 32. Le monarque a le droit de choisir ses ministres et ses con-
seils; mais, autant qu’il: est possible, il doit les choisir tels que la nation puisse avoir confiance 
en eux, et celle-ci a toujours le droit de les dénoncer. Ils ne peuvent sortir du royaume, avant 
d’avoir rendu, à l’Assemblée nationale, compte de leur gestion ; c’est d’après ce compte 
qu’ils doivent être jugés par les représentants de la nation. Art. 33. La liberté individuelle, 
l’honneur, la vie des hommes, les propriétés de tout genre, ne sont en France que dans les 
mains des lois consenties parla nation. Tout ce qui ne s’y fait pas au nom des lois est crimi-
nel, et tout sujet a le droit de ne point obéir. Art. 34. Rendre, ou faire rendre la justice à tous 
ses sujets indistinctement, est dans les mains du monarque un droit, un devoir, une espèce 
d’apanage ; et cette justice doit être rendue promptement, exactement, gratuitement, et de 
la manière la plus impartiale. Art. 35. Les tribunaux de justice ne peuvent être établis en 
France, que dé la manière la plus conforme aux intérêts des sujets, des provinces et des 
villes. Ils font partie des pouvoirs publics, et n’appartiennent à aucun individu en particulier. Ils 
ne peuvent être constitués que par la nation, et ne peuvent changer la forme de leur consti-
tution. Art. 36. Les tribunaux de justice, dont l’établissement a été consenti par la nation, sont 
seuls chargés de poursuivre, de punir, ou d’absoudre, conformément aux lois faites par la na-
tion, et suivant les formes établies par elle. Art. 37. Tout acte de despotisme et arbitraire, les 
lettres closes, dites lettres de cachet, les prisons d’Etat, les ordres ministériels, toutes les vi-
olences que les hommes en place pourraient commettre dans les provinces et les villes, sont 
condamnés et proscrits à perpétuité. Les lois seules ont le droit de commander l’obéissance 
la plus prompte. La force sans la loi n’est qu’une violence ; et tout homme qui n’agit pas au 
nom de la loi, se rend coupable du crime de lèse-nation, parce qu’il rompt le fil qui lie l’homme 
au citoyen et au sujet. Art. 38. Les directeurs des postes aux lettres et leurs commis porter-
ont le plus grand respect au secret des lettres, et seront fidèles à les faire parvenir à leur des-
tination. S’ils manquent à cette loi, ils seront poursuivis extraordinairement. Aucun négociant 
ou marchand ne pourra occuper des places dans les directions des postes aux lettres. Art. 39. 
Il est expressément défendu aux tribunaux de justice, quels que soient le nom, la forme et le 
district que la nation trouvera à propos de leur donner, de se mêler de l’administration de 
l’Etat, des provinces ou des villes, ni d’aucun objet de politique et d’économie publiques. Les 
fonctions des juges sont bornées à rendre la justice. Ils usurpent s’ils vont au delà, et devien-
nent perturbateurs de l’ordre public. Art. 40. Les dépositaires du pouvoir exécutif, tous les 
agents de ce pouvoir, soit politique, civil ou militaire ou fiscal, sont responsables envers la na-
tion de leur conduite, et de la perfidie ou de la corruption des conseils qu’ils donnent au 
monarque. Art. 41. Le monarque a seul le droit de faire la paix, la guerre, des traités d’alliance 
ou de commerce ; mais la nation lorsqu’elle s’assemble, a le droit de juger si des paix con-
clues, des guerres déclarées, et des traités d’alliance ou de commerce signés, sont utiles ou 
nécessaires. Art. 42. Sans le consentement exprès de la nation, le monarque ne peut établir 
des impôts, en proroger la durée, leur donner des extensions : sans son consentement ex-
près, il ne peut faire des emprunts : les uns et les autres ne peuvent être que le résultat de 
la volonté générale. Art. 43. La nation reconnaît que la plus grande partie de ceux qui existent 
aujourd’hui, que tous ceux qui existent principalement depuis 1614, n’ont été ni établis, ni 
consentis par elle ; et à ce sujet, elle réclame tous les droits qu’elle trouve dans son contrat 
primitif avec le monarque. Art. 44. Le payement des impôts est le prix de la protection et de 
la sûreté publique. Tous les impôts, de quelque nature qu’ils soient, sous quelque nom qu’on 
les connaisse, seront payés par tous les sujets et citoyens, de l’Eglise, de la noblesse et des 
communes, sans aucune distinction, exemption ou privilège, et proportionnément aux biens 
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et perçus que d’une tenue d’assemblées nationales à 1 autre. Art. 45. Sans le consentement 
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des monnaies. Art. 46. Toute perception pécuniaire de joyeux-avènement au trône; est abolie 
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pour les enregistrer purement et simplement, et pour les faire exécuter. Art. 61. Le droit de 
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lesquels elles auraient été convoquées fussent décidés par elles, le payement des impôts 
sera arrêté sur-le-champ dans tout le royaume. Art. 65. Le compte des finances des provinc-
es et des villes sera rendu public toutes les années. Celui des finances de la France sera ren-
du aux assemblées nationales. Ce qu’on appelait trésor royal sera appelé trésor national. Art. 
66. Pendant l’intervalle d’une assemblée nationale à l’autre, il n’y aura jamais de commission 
intermédiaire. Art. 67. Tous les membres de ces assemblées nationales, sans distinction d’or-
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mun sur tous les objets. Art. 68. Les députés des communes y formeront toujours la moitié 
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erté de confiance et de représentation qu’elles croiront nécessaire, à moins que l’Assemblée 
nationale ne pourvoie elle-même à celte organisation avant de se séparer. Art. 71. Le 
monarque est le commandant suprême des milices et des armées; mais ces armées et ces 
milices appartiennent à la nation. Elle a le droit de leur faire prêter serment de fidélité, de re-
spect et d’obéissance. Art. 72. Elles ne peuvent être employées contre les citoyens, à moins 
que les villes ou les provinces, dans des cas de révolte, de sédition ou d’incursion de brig-
ands, ne demandent leurs secours au monarque ou à ceux qu’il aura délégués dans le com-
mandement. Art. 73. Toutes les villes auront le droit de se garder elles-mêmes, si elles y trou-
vent leur intérêt ou leur commodité, et à cet effet elles pourront établir des milices 
bourgeoises. Art. 74. Les talents distingués, les vertus éminentes, de grands services rendus 
au public, donnent à tous les citoyens français, sans distinction de nobles et de roturiers, le 
droit d’aspirer à toutes les places, à toutes les charges, à toutes les dignités ecclésiastiques, 
civiles et militaires. Art. 75. Les lois non consenties par la nation, qui excluaient des places 
distinguées et des corps privilégiés les citoyens non nobles, sont révoquées, annulées et 
supprimées à jamais. Art. 76. Le monarque a seul le droit d’accorder la noblesse, de rétablir 
ceux qui en sont déchus, de relever de la dérogeance, de commuer les peines, de donner des 
lettres de grâce, de rémission, d’abolition et de réhabilitation. Art. 77. La noblesse ne pourra 
jamais être acquise à prix d’argent. L’Assemblée nationale examinera s’il convient ou non 
qu’elle reste transmissible et héréditaire. Art. 78. Le régime féodal, la vénalité et l’hérédité 
des offices de judicature sont abolis. Les justices seigneuriales sont supprimées. Un nouvel 
ordre judiciaire sera établi. La justice royale sera rapprochée, autant qu’il sera possible, des 
justiciables. Tout sujet sera désormais jugé par ses pairs, dans les tribunaux qui seront étab-
lis en dernier ressort. Art. 79. L’Assemblée nationale prononce la suppression du casuel des 
curés et de la dîme ecclésiastique. Mais l’un et l’autre seront payés exactement, jusqu’à ce 
qu’elle ait pourvu aux moyens de les remplacer. Art. 80. L’Assemblée nationale décrète qu’elle 
prendra des moyens pour mettre dans le commerce les biens du clergé et de l’ordre de 
Malte, et pour donner des revenus fixes aux ministres de l’autel. Art. 81. Avant de se sépar-
er, l’Assemblée nationale, continuant d’user de son droit primitif, inaliénable, imprescriptible 
et supérieur à toute entreprise du monarque, fera les lois et les règlements qu’elle croira 
nécessaires sur la formation et l’organisation des assemblées nationales, des Etats ou as-
semblées des provinces, du régime municipal; sur la composition des tribunaux de justice, 
les bornes de leur juridiction, et l’étendue de leurs districts, sur la justice civile et criminelle, 
la religion et les mœurs, l’administration des finances du royaume, des provinces et des 
villes; sur le nombre, l’objet, la levée des impôts et la manière d’en faire l’emploi, les suppres-
sions, les réformes, les établissements divers, en un mot sur tout ce qui pourra appeler et fix-
er le bonheur et la gloire au dedans et au dehors de la France. </text>  
39_53 un projet de declaration humoristique. Les Citoyennes du Palais Royal constituées en 
Assemblée Souveraine et Législative (en effet, ne font-elles pas la loi aux hommes?), con-
sidérant que l’Assemblée Nationale de Versailles acharnée à extirper les abus de toute es-
pèce, et surtout étant sur le point de supprimer les Moines, peuvent bien juger à propos 
de supprimer les Filles, arrêtent et décrètent les articles suivants.  Article 1.  Les Femmes 
naissent égales aux hommes et libres comme eux. Si elles naissent libres, elles doivent 
rester libres jusqu’à leur dernier soupir.  Art. II.  La liberté entraîne la propriété de la per-
sonne. Elles peuvent donc faire de leur personne ce qu’elles jugent à propos.  Art. III.   Les 
hommes étant déclarés libres par l’Assemblée Nationale, ils peuvent conséquemment faire 
à peu près ce qu’ils veulent, pourvu, toutefois que leurs actions ne soient point contraires 
à la loi, qu’ils ne troublent point l’ordre établi, et et ne nuisent à personne : s’il est libre aux 
hommes d’aller chez les femmes, il doit être libres aux femmes de les recevoir.  Art. IV.  Les 
Citoyennes du Palais Royal pourront à l’avenir, comme elles l’ont fait par le passé, se prome-
ner dans toute l’étendue du jardin, aller, venir, étaler leurs grâces, dévoiler leurs appas aux 
yeux des hommes qui les convoitent et cela sans causer de scandale, bouder les uns, agac-
er les autres, et aller souper avec tout le monde.  Art. V.  L’Assemblée Nationale ayant abo-
li les Jurandes et Maîtrises, l’Assemblée Législative des Citoyennes du Palais Royal, abo-
lit pareillement les rétributions qu’elles ont été obligées de payer jusqu’ici à la Police.  Art. 
VI.  Dès qu’une Femme publique devenue particulière, aura trouvé un qui l’entretiendra d’une 
manière, sinon fastueuse, du moins hon-le ne pourra avoir un second amant, à moins que 
ce ne soit par et non par avarice. La pluralité des bénéfices est défendue, le revenu de ces 
bénéfices excédera la somme de 1 500 liv.   Art. VII.   On ne peut ni commander ni défen-
dre l’amour; mais la loi peut restreindre un commerce de plaisirs, où l’attrait de la fortune à 
la fois et de la volupté, entraîne les femmes de tous les rangs et de toutes les classes.  Art. 
VIII.  Toute Citoyenne, aux restrictions près que peut y apporter la Loi, a le d’exposer ses ap-
pas partout où bon lui semble, d’acquérir des grâces, de trafiquer de ses charmes, de faire 
un commerce aussi agréable que lucratif, et d’employer ses facultés et ses talents à ses plai-
sirs et à sa fortune.  Art. IX.   Ainsi, libre dans sa personne, elle peut se vendre ou se don-
ner à celui qui lui plaît davantage, ou qui paye le mieux.  Art. X.  Ainsi, libre dans ses actions, 
elle peut aller courir, souper, coucher chez qui lui plaît, faire son commerce dans tel quartier 
de Paris, dans telle ville du royaume qu’elle voudra.  Art. XI.  Si les femmes sont nées égales 
aux hommes, elles sont à plus forte raison égales entre elles. Ainsi le préjugé qui les avilit, 
n’existera plus désormais, nulle profession agréable ou utile n’emportera dérogeance.  Art. 
XII.  Tous les citoyens de quel rang, de quel sexe qu’ils soient, sont donc égaux. L’égalité civ-
ile consiste à n’être soumis qu’à la loi, et à pouvoir également réclamer sa protection.  Art. 
XIII.  Comme les Citoyennes du Palais Royal tiennent leur bien du Public, elles contribueront 
aux charges publiques en raison de leur fortune actuelle.  Art. XIV.  La loi est l’expression de 
la volonté générale; nul ne peut faire ce qu’elle défend, ni être forcé de faire ce qu’elle n’or-
donne pas. Ainsi, toute femme publique étant libre d’exercer sa profession, est libre aussi 
de la quitter, sans qu’aucun homme ait le droit de la forcer à se rendre à ses désirs.  Art. XV. 
Mais la Loi ne peut être juste et bonne, qu’autant qu’elle est faite à l’avantage de la Société, 
sans contrarier la nature; la loi doit donc protéger une profession où mené le vœu de la na-
ture, et qui est aussi utile qu’agréable à la Société.  L’assemblée, après avoir entendu lecture, 
voulut qu’on discutât les différens articles. Alors Mademoiselle A… se leva, et attaqua vive-
ment l’article VI. Mademoiselle A… est entretenue par un F… et un riche B… de la rue S. 
Honoré. Elle était intéressée à l’article, et elle voulait le faire supprimer, ou du moins l’adou-
cir par des amendements. On alla aux voix, et l’article resta tel qu’il était.  Mademoiselle R… 
voulait qu’on ajoutât à l’article VII la défense aux Femmes mariées, d’empiéter sur le com-
merce des femmes publiques; mais après bien des débats, il fut décidé qu’on laisserait ce 
soin à la puissance exécutrice des maris.  L’article XIII a été le sujet de beaucoup de débats. 
Ce n’est pas qu’aucun des honorables membres refusât de contribuer aux impositions com-
munes; mais serait-il facile d’apprécier au juste les revenus annuels de chacun? le champ de 
la galanterie a ses bonnes et ses mauvaises années. Quel impôt asseoir sur une fortune aus-
si précaire et aussi fugitive? on discuta longtemps, et après bien des débats, on décidât que 
l’impôt serait réglé sur le ton, l’élégance, le costume, et les ameublements de la personne. 
Divers autres articles furent soumis à un examen aussi sévère; mais ils obtinrent enfin la plu-
ralité des voix, et ils furent aussitôt décrétés en ces mots.   L’Assemblée reconnaît et déclare 
les droits ci-dessus, des Citoyennes du Palais Royal, et les met sous la sauvegarde des Lois 
et de la Nation. Elle lance toutes les foudres de sa colère sur ceux qui voudraient y porter at-
teinte, et déclare ne reconnaître aucun Veto qui put les anéantir.  </text>  
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si précaire et aussi fugitive? on discuta longtemps, et après bien des débats, on décidât que 
l’impôt serait réglé sur le ton, l’élégance, le costume, et les ameublements de la personne. 
Divers autres articles furent soumis à un examen aussi sévère; mais ils obtinrent enfin la plu-
ralité des voix, et ils furent aussitôt décrétés en ces mots.   L’Assemblée reconnaît et déclare 
les droits ci-dessus, des Citoyennes du Palais Royal, et les met sous la sauvegarde des Lois 
et de la Nation. Elle lance toutes les foudres de sa colère sur ceux qui voudraient y porter at-
teinte, et déclare ne reconnaître aucun Veto qui put les anéantir.  </text>  
39_53 un projet de declaration humoristique. Les Citoyennes du Palais Royal constituées en 
Assemblée Souveraine et Législative (en effet, ne font-elles pas la loi aux hommes?), con-
sidérant que l’Assemblée Nationale de Versailles acharnée à extirper les abus de toute es-
pèce, et surtout étant sur le point de supprimer les Moines, peuvent bien juger à propos 
de supprimer les Filles, arrêtent et décrètent les articles suivants.  Article 1.  Les Femmes 
naissent égales aux hommes et libres comme eux. Si elles naissent libres, elles doivent 
rester libres jusqu’à leur dernier soupir.  Art. II.  La liberté entraîne la propriété de la per-
sonne. Elles peuvent donc faire de leur personne ce qu’elles jugent à propos.  Art. III.   Les 
hommes étant déclarés libres par l’Assemblée Nationale, ils peuvent conséquemment faire 
à peu près ce qu’ils veulent, pourvu, toutefois que leurs actions ne soient point contraires 
à la loi, qu’ils ne troublent point l’ordre établi, et et ne nuisent à personne : s’il est libre aux 
hommes d’aller chez les femmes, il doit être libres aux femmes de les recevoir.  Art. IV.  Les 
Citoyennes du Palais Royal pourront à l’avenir, comme elles l’ont fait par le passé, se prome-
ner dans toute l’étendue du jardin, aller, venir, étaler leurs grâces, dévoiler leurs appas aux 
yeux des hommes qui les convoitent et cela sans causer de scandale, bouder les uns, agac-
er les autres, et aller souper avec tout le monde.  Art. V.  L’Assemblée Nationale ayant abo-
li les Jurandes et Maîtrises, l’Assemblée Législative des Citoyennes du Palais Royal, abo-
lit pareillement les rétributions qu’elles ont été obligées de payer jusqu’ici à la Police.  Art. 
VI.  Dès qu’une Femme publique devenue particulière, aura trouvé un qui l’entretiendra d’une 
manière, sinon fastueuse, du moins hon-le ne pourra avoir un second amant, à moins que 
ce ne soit par et non par avarice. La pluralité des bénéfices est défendue, le revenu de ces 
bénéfices excédera la somme de 1 500 liv.   Art. VII.   On ne peut ni commander ni défen-
dre l’amour; mais la loi peut restreindre un commerce de plaisirs, où l’attrait de la fortune à 
la fois et de la volupté, entraîne les femmes de tous les rangs et de toutes les classes.  Art. 
VIII.  Toute Citoyenne, aux restrictions près que peut y apporter la Loi, a le d’exposer ses ap-
pas partout où bon lui semble, d’acquérir des grâces, de trafiquer de ses charmes, de faire 
un commerce aussi agréable que lucratif, et d’employer ses facultés et ses talents à ses plai-
sirs et à sa fortune.  Art. IX.   Ainsi, libre dans sa personne, elle peut se vendre ou se don-
ner à celui qui lui plaît davantage, ou qui paye le mieux.  Art. X.  Ainsi, libre dans ses actions, 
elle peut aller courir, souper, coucher chez qui lui plaît, faire son commerce dans tel quartier 
de Paris, dans telle ville du royaume qu’elle voudra.  Art. XI.  Si les femmes sont nées égales 
aux hommes, elles sont à plus forte raison égales entre elles. Ainsi le préjugé qui les avilit, 
n’existera plus désormais, nulle profession agréable ou utile n’emportera dérogeance.  Art. 
XII.  Tous les citoyens de quel rang, de quel sexe qu’ils soient, sont donc égaux. L’égalité civ-
ile consiste à n’être soumis qu’à la loi, et à pouvoir également réclamer sa protection.  Art. 
XIII.  Comme les Citoyennes du Palais Royal tiennent leur bien du Public, elles contribueront 
aux charges publiques en raison de leur fortune actuelle.  Art. XIV.  La loi est l’expression de 
la volonté générale; nul ne peut faire ce qu’elle défend, ni être forcé de faire ce qu’elle n’or-
donne pas. Ainsi, toute femme publique étant libre d’exercer sa profession, est libre aussi 
de la quitter, sans qu’aucun homme ait le droit de la forcer à se rendre à ses désirs.  Art. XV. 
Mais la Loi ne peut être juste et bonne, qu’autant qu’elle est faite à l’avantage de la Société, 
sans contrarier la nature; la loi doit donc protéger une profession où mené le vœu de la na-
ture, et qui est aussi utile qu’agréable à la Société.  L’assemblée, après avoir entendu lecture, 
voulut qu’on discutât les différens articles. Alors Mademoiselle A… se leva, et attaqua vive-
ment l’article VI. Mademoiselle A… est entretenue par un F… et un riche B… de la rue S. 
Honoré. Elle était intéressée à l’article, et elle voulait le faire supprimer, ou du moins l’adou-
cir par des amendements. On alla aux voix, et l’article resta tel qu’il était.  Mademoiselle R… 
voulait qu’on ajoutât à l’article VII la défense aux Femmes mariées, d’empiéter sur le com-
merce des femmes publiques; mais après bien des débats, il fut décidé qu’on laisserait ce 
soin à la puissance exécutrice des maris.  L’article XIII a été le sujet de beaucoup de débats. 
Ce n’est pas qu’aucun des honorables membres refusât de contribuer aux impositions com-
munes; mais serait-il facile d’apprécier au juste les revenus annuels de chacun? le champ de 
la galanterie a ses bonnes et ses mauvaises années. Quel impôt asseoir sur une fortune aus-
si précaire et aussi fugitive? on discuta longtemps, et après bien des débats, on décidât que 
l’impôt serait réglé sur le ton, l’élégance, le costume, et les ameublements de la personne. 
Divers autres articles furent soumis à un examen aussi sévère; mais ils obtinrent enfin la plu-
ralité des voix, et ils furent aussitôt décrétés en ces mots.   L’Assemblée reconnaît et déclare 
les droits ci-dessus, des Citoyennes du Palais Royal, et les met sous la sauvegarde des Lois 
et de la Nation. Elle lance toutes les foudres de sa colère sur ceux qui voudraient y porter at-
teinte, et déclare ne reconnaître aucun Veto qui put les anéantir.  </text>  
40_54 le projet de leblond de saint-martin. L’organisation de la Hiérarchie Municipale est, pour 
une Ville, ce que la Constitution est pour un Royaume entier : toutes deux doivent avoir les 
mêmes principes, reposer sur les mêmes bases, et employer les mêmes moyens pour y par-
venir.  La Constitution doit avoir pour fondement les droits de l’homme; la Hiérarchie Munici-
pale ceux du Citoyen.  Les principes de la première doivent être l’accord de toutes les vo-
lontés des régnicoles; ceux de la seconde l’accord de toutes les volontés des habitants de la 
Cité.  Le but de la Constitution doit être d’assurer la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété; 
celui de la Municipalité doit être le complément du but général de la Constitution. Et si les 
moyens de parvenir à constituer un Empire d’une manière légitime, sont d’assurer, par des 
Lois positives, les droits imprescriptibles que l’homme tient de la Nature, les moyens de con-
stituer une Hiérarchie Municipale, sont d’assurer, par une organisation également légitime, 
les droits aussi imprescriptibles du Citoyen, dont la Cité ne peut le priver par aucun motif.  Les 
droits de l’homme sont connus : le génie les a tracés en caractères immortels. Recherchons 
ceux du Citoyen.  Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s’associe à d’autres 
hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a 
départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à 
ce but.  Ainsi, dans la Cité, centre de la réunion, tout Citoyen est libre, tout Citoyen est égal à 
un autre Citoyen; et toutes institutions civiles sont postérieures à ce droit universel de liberté, 
d’égalité.  Liberté, égalité, tels sont les premiers droits du Citoyen, comme les premiers 
droits de l’homme. D’eux seuls découlent tous les droits particuliers ; ils doivent être la base 
de toute organisation.  Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n’est qu’en ap-
parence qu’il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du 
reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.  Si l’homme ne perd jamais 
le droit d’employer à son gré ses facultés personnelles, nul Citoyen ne peut aliéner ce droit, 
comme membre de la Cité; il ne fait qu’en modifier, qu’en régler l’usage pour le plus grand 
avantage de la Communauté.  Ainsi, toute institution qui gênerait la manifestation de ses sen-
timents et de ses pensées, qui lui ôterait les moyens de les faire connaître; toute institution 
qui bornerait l’usage, de ses facultés physiques et morales, telles que sa force et son indus-
trie, serait une violation du droit natif. La confédération civique seule peut fixer la ligne de 
démarcation entre le droit et l’usage; et le bien général seul, est la mesure de celui-ci.  Tout 
Citoyen, sacrifiant une portion de sa liberté, pour s’en assurer l’usage entier; tout Citoyen ne 
perdant aucun droit à l’exercice de ses facultés, doit donc trouver dans la confédération 
civique une garantie de sa liberté, de sa propriété.  Ainsi, la confédération civique disposera 
d’un moyen de réprimer toutes les atteintes contre la liberté, la propriété.  Ainsi, la confédéra-
tion civique rendra impuissant tout attentat contre la liberté, la propriété.  Tout Citoyen ayant, 
ou implicitement, ou explicitement, consenti les clauses de la confédération civique, est 
nécessairement subordonné à son régime; mais le régime de la confédération civique doit 
avoir pour but de conserver les droits du Citoyen, à la liberté, à l’égalité, à la propriété.  Ainsi, 
il ne peut rien accorder à l’un au détriment de l’autre : ainsi, tout privilège est une infraction : 
ainsi, tout Citoyen a un droit égal au maintien, à l’exercice, au perfectionnement du pacte 
civique; et si tout Citoyen doit être dans l’ordre de son régime; si, appelle en son nom, il doit 
répondre; si son refus est un crime; le régime ne doit point distinguer un individu de l’autre : 
il doit également à tous justice et protection : ainsi, tout arbitraire est un attentat, dont doivent 
être responsables tous les agents, à quelque degré qu’on les suppose.  Tout Citoyen étant 
égal et libre dans le régime social, comme dans la Nature, ce régime doit être l’énoncé de la 
volonté générale, consenti par tous et connu de tous.  L’égalité, la liberté réclament encore, 
parité de charges, comme parité d’avantages.  Ainsi, toute contribution sera d’abord l’énoncé 
de la volonté commune : sa répartition sera dans la proportion des moyens; son emploi con-
senti et connu de tous.  Tout pouvoir, toute fonction sont créés par la volonté commune; elle 
a donc le droit de les abolir, de les modifier, de demander compte de leur usage. Nul pouvoir, 
nulle fonction, ne peut devenir la propriété de l’Officier qui l’exerce; ce n’est qu’un mandat 
toujours dans la dépendance de celui dont il émane.  Les besoins qui naissent de la réunion 
des individus, étant la mesure de l’exercice de tout pouvoir, de toute fonction, en est égale-
ment la borne : point de pouvoir, point de fonctions, s’ils ne sont indispensables. L’égalité 
dont tout Citoyen conserve les droits dans son consentement au pacte civique, réclame pour 
chacun la nullité de toute autre distinction que celle du plus grand nombre de moyens de se 
rendre utile à tous. Ainsi, le mérite sera la seule distinction. Nulle exclusion, que l’incapacité 
ou l’infamie, soit légale, soit d’opinion.  L’équité demande encore que tout Officier public 
trouve, dans l’exercice de ses fonctions, le salaire de sa peine, soit en considération, s’il peut 
y borner ses désirs, soit en récompense pécuniaire, si ce moyen lui devient indispensable. 
Enfin, le but de toute association de Citoyen étant de se procurer la plus grande somme de 
bonheur que puisse comporter cette association, tout Citoyen a droit d’attendre de tous pro-
tection, s’il est violé; secours, s’il a des besoins; encouragements, s’il a des talents; récom-
pense, s’il a des vertus.  Quels sont maintenant les droits de la Commune?  Je les considère 
sous deux rapports : ou comme absolus, ou comme relatifs.  Ses droits relatifs sont ceux 
qu’elle conserve comme communes dans l’association générale des Communes, dont la 
réunion forme l’Etat entier : et, sous ce point de vue de ces deux principes généraux, la lib-
erté, l’égalité, découlent encore tous ses droits.  Comme libre, la Commune ne sera assujet-
tie à aucune Loi, qu’elle ne l’ait consentie ; elle ne sera enchainée par aucune institution qui 
gêne la liberté politique.  La Commune conserve son droit d’égalité, donc, elle ne peut être 
grevée par aucun impôt qui serait inégalement réparti; obligée à aucune contribution, à aucun 
service, qui ne soit en proportion de ses facultés et du nombre de ses habitants.  Elle est 
égale et libre dans l’ordre de la confédération : donc, tout arbitraire est un crime qui compro-
met cette double prérogative, qui doit être inviolable.  Ses droits absolus, sont ceux qui sont 
inhérents à sa propre Constitution.  Une Commune est une branche dans une famille im-
mense; mais une branche qui, elle-même, a des ramifications innombrables : trop nombreuse 
pour être surveillée dans le détail, par l’ordre établi pour la famille entière, il est de droit 
qu’elle adopte tout régime qui lui convient, pour entretenir, dans son sein, l’économie de sa 
fortune publique, l’ordre parmi ses membres, la sûreté dans son enceinte.  Elle a le droit de 
surveiller sa fortune publique, et par conséquent de l’administrer : elle doit également veiller 
à la conservation des fortunes particulières, et par conséquent à la répartition égale des 
charges, afin que la liberté, l’égalité, la propriété, ne soient point violées.  Elle  a  le  droit  de 
maintenir  l’ordre  parmi  ses  Membres,  par conséquent de préposer à son maintient ceux 
qu’elle croit propres à cette fonction.  Elle a le droit de maintenir la sûreté dans son sein, et, 
par conséquent, d’avoir toujours un moyen de protéger l’ordre nécessaire à la tranquillité 
commune.  Enfin, tous les droits de l’homme, chaque Citoyen, comme homme, devant, dans 
le régime général, en trouver la libre et entière jouissance dans la Constitution de l’Etat, 
chaque Citoyen, en cette qualité, doit jouir du même avantage dans la Commune, et chaque 
Commune dans l’organisation entière de la hiérarchie générale.  Quels sont maintenant les 
principes élémentaires qui doivent servir de base à la Hiérarchie Municipale?  Son premier 
but est de conserver à tous, liberté, égalité, sûreté, propriété.  Pour que tout Citoyen soit li-
bre, il faut que tout Citoyen ait consenti l’organisation municipale, ou par lui, ou par ses man-
dataires.  Pour que tout Citoyen soit libre, nulle forme arbitraire ne doit émaner du Corps Mu-
nicipal.  Il faut que tout emploi, toute fonction soit à la nomination de tous, ou solidairement, 
ou individuellement, et que tous les pourvus soient destituâmes.  Pour que tout Citoyen soit 
libre, il faut que la Municipalité soit surveillée sans cesse; que ses opérations soient connues; 
ses Assemblées générales publiques; ses Commissions pour un terme court : que l’homme 
public soit assez longtemps en fonction pour être utile, et point assez pour [être] dangereux. 
Pour que l’égalité soit conservée, il faut que toute distinction soit bannie entre les Citoyens; 
que tout Citoyen, à son tour, et suivant sa capacité, puisse parvenir aux fonctions munici-
pales; que tous les avantages soient communs; que toutes les charges soient également 
réparties; que l’union, la concorde, la fraternité, soient l’esprit général de la Commune, et fo-
mentées par tous les moyens possibles, comme un feu sacré, à l’entretien duquel est attaché 
la sûreté publique.  Pour que la sûreté règne, il faut que le Magistrat Municipal soit dans la né-
cessité d’y veiller sans cesse; que l’organisation soit telle, qu’à tout instant le Citoyen lésé 
trouve justice prompte; que la Loi soit également protégée, et que nul n’en puisse éluder l’ef-
fet.  Pour que la propriété soit assurée, il faut que la Constitution Municipale la rende inviola-
ble; que nulle usurpation ne soit impunie; que le débiteur infidèle trouve la Loi inexorable.  En-
fin, pour que la Constitution ait la perfection dont elle est susceptible, il faut que l’ordre soit 
tel, que les fautes soient prévenues par la vigilance; parce que le mérite de la Loi n’est pas 
d’infliger des peines, mais d’aller au-devant du crime.  </text>
40_54 le projet de leblond de saint-martin. L’organisation de la Hiérarchie Municipale est, pour 
une Ville, ce que la Constitution est pour un Royaume entier : toutes deux doivent avoir les 
mêmes principes, reposer sur les mêmes bases, et employer les mêmes moyens pour y par-
venir.  La Constitution doit avoir pour fondement les droits de l’homme; la Hiérarchie Munici-
pale ceux du Citoyen.  Les principes de la première doivent être l’accord de toutes les vo-
lontés des régnicoles; ceux de la seconde l’accord de toutes les volontés des habitants de la 
Cité.  Le but de la Constitution doit être d’assurer la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété; 
celui de la Municipalité doit être le complément du but général de la Constitution. Et si les 
moyens de parvenir à constituer un Empire d’une manière légitime, sont d’assurer, par des 
Lois positives, les droits imprescriptibles que l’homme tient de la Nature, les moyens de con-
stituer une Hiérarchie Municipale, sont d’assurer, par une organisation également légitime, 
les droits aussi imprescriptibles du Citoyen, dont la Cité ne peut le priver par aucun motif.  Les 
droits de l’homme sont connus : le génie les a tracés en caractères immortels. Recherchons 
ceux du Citoyen.  Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s’associe à d’autres 
hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a 
départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à 
ce but.  Ainsi, dans la Cité, centre de la réunion, tout Citoyen est libre, tout Citoyen est égal à 
un autre Citoyen; et toutes institutions civiles sont postérieures à ce droit universel de liberté, 
d’égalité.  Liberté, égalité, tels sont les premiers droits du Citoyen, comme les premiers 
droits de l’homme. D’eux seuls découlent tous les droits particuliers ; ils doivent être la base 
de toute organisation.  Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n’est qu’en ap-
parence qu’il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du 
reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.  Si l’homme ne perd jamais 
le droit d’employer à son gré ses facultés personnelles, nul Citoyen ne peut aliéner ce droit, 
comme membre de la Cité; il ne fait qu’en modifier, qu’en régler l’usage pour le plus grand 
avantage de la Communauté.  Ainsi, toute institution qui gênerait la manifestation de ses sen-
timents et de ses pensées, qui lui ôterait les moyens de les faire connaître; toute institution 
qui bornerait l’usage, de ses facultés physiques et morales, telles que sa force et son indus-
trie, serait une violation du droit natif. La confédération civique seule peut fixer la ligne de 
démarcation entre le droit et l’usage; et le bien général seul, est la mesure de celui-ci.  Tout 
Citoyen, sacrifiant une portion de sa liberté, pour s’en assurer l’usage entier; tout Citoyen ne 
perdant aucun droit à l’exercice de ses facultés, doit donc trouver dans la confédération 
civique une garantie de sa liberté, de sa propriété.  Ainsi, la confédération civique disposera 
d’un moyen de réprimer toutes les atteintes contre la liberté, la propriété.  Ainsi, la confédéra-
tion civique rendra impuissant tout attentat contre la liberté, la propriété.  Tout Citoyen ayant, 
ou implicitement, ou explicitement, consenti les clauses de la confédération civique, est 
nécessairement subordonné à son régime; mais le régime de la confédération civique doit 
avoir pour but de conserver les droits du Citoyen, à la liberté, à l’égalité, à la propriété.  Ainsi, 
il ne peut rien accorder à l’un au détriment de l’autre : ainsi, tout privilège est une infraction : 
ainsi, tout Citoyen a un droit égal au maintien, à l’exercice, au perfectionnement du pacte 
civique; et si tout Citoyen doit être dans l’ordre de son régime; si, appelle en son nom, il doit 
répondre; si son refus est un crime; le régime ne doit point distinguer un individu de l’autre : 
il doit également à tous justice et protection : ainsi, tout arbitraire est un attentat, dont doivent 
être responsables tous les agents, à quelque degré qu’on les suppose.  Tout Citoyen étant 
égal et libre dans le régime social, comme dans la Nature, ce régime doit être l’énoncé de la 
volonté générale, consenti par tous et connu de tous.  L’égalité, la liberté réclament encore, 
parité de charges, comme parité d’avantages.  Ainsi, toute contribution sera d’abord l’énoncé 
de la volonté commune : sa répartition sera dans la proportion des moyens; son emploi con-
senti et connu de tous.  Tout pouvoir, toute fonction sont créés par la volonté commune; elle 
a donc le droit de les abolir, de les modifier, de demander compte de leur usage. Nul pouvoir, 
nulle fonction, ne peut devenir la propriété de l’Officier qui l’exerce; ce n’est qu’un mandat 
toujours dans la dépendance de celui dont il émane.  Les besoins qui naissent de la réunion 
des individus, étant la mesure de l’exercice de tout pouvoir, de toute fonction, en est égale-
ment la borne : point de pouvoir, point de fonctions, s’ils ne sont indispensables. L’égalité 
dont tout Citoyen conserve les droits dans son consentement au pacte civique, réclame pour 
chacun la nullité de toute autre distinction que celle du plus grand nombre de moyens de se 
rendre utile à tous. Ainsi, le mérite sera la seule distinction. Nulle exclusion, que l’incapacité 
ou l’infamie, soit légale, soit d’opinion.  L’équité demande encore que tout Officier public 
trouve, dans l’exercice de ses fonctions, le salaire de sa peine, soit en considération, s’il peut 
y borner ses désirs, soit en récompense pécuniaire, si ce moyen lui devient indispensable. 
Enfin, le but de toute association de Citoyen étant de se procurer la plus grande somme de 
bonheur que puisse comporter cette association, tout Citoyen a droit d’attendre de tous pro-
tection, s’il est violé; secours, s’il a des besoins; encouragements, s’il a des talents; récom-
pense, s’il a des vertus.  Quels sont maintenant les droits de la Commune?  Je les considère 
sous deux rapports : ou comme absolus, ou comme relatifs.  Ses droits relatifs sont ceux 
qu’elle conserve comme communes dans l’association générale des Communes, dont la 
réunion forme l’Etat entier : et, sous ce point de vue de ces deux principes généraux, la lib-
erté, l’égalité, découlent encore tous ses droits.  Comme libre, la Commune ne sera assujet-
tie à aucune Loi, qu’elle ne l’ait consentie ; elle ne sera enchainée par aucune institution qui 
gêne la liberté politique.  La Commune conserve son droit d’égalité, donc, elle ne peut être 
grevée par aucun impôt qui serait inégalement réparti; obligée à aucune contribution, à aucun 
service, qui ne soit en proportion de ses facultés et du nombre de ses habitants.  Elle est 
égale et libre dans l’ordre de la confédération : donc, tout arbitraire est un crime qui compro-
met cette double prérogative, qui doit être inviolable.  Ses droits absolus, sont ceux qui sont 
inhérents à sa propre Constitution.  Une Commune est une branche dans une famille im-
mense; mais une branche qui, elle-même, a des ramifications innombrables : trop nombreuse 
pour être surveillée dans le détail, par l’ordre établi pour la famille entière, il est de droit 
qu’elle adopte tout régime qui lui convient, pour entretenir, dans son sein, l’économie de sa 
fortune publique, l’ordre parmi ses membres, la sûreté dans son enceinte.  Elle a le droit de 
surveiller sa fortune publique, et par conséquent de l’administrer : elle doit également veiller 
à la conservation des fortunes particulières, et par conséquent à la répartition égale des 
charges, afin que la liberté, l’égalité, la propriété, ne soient point violées.  Elle  a  le  droit  de 
maintenir  l’ordre  parmi  ses  Membres,  par conséquent de préposer à son maintient ceux 
qu’elle croit propres à cette fonction.  Elle a le droit de maintenir la sûreté dans son sein, et, 
par conséquent, d’avoir toujours un moyen de protéger l’ordre nécessaire à la tranquillité 
commune.  Enfin, tous les droits de l’homme, chaque Citoyen, comme homme, devant, dans 
le régime général, en trouver la libre et entière jouissance dans la Constitution de l’Etat, 
chaque Citoyen, en cette qualité, doit jouir du même avantage dans la Commune, et chaque 
Commune dans l’organisation entière de la hiérarchie générale.  Quels sont maintenant les 
principes élémentaires qui doivent servir de base à la Hiérarchie Municipale?  Son premier 
but est de conserver à tous, liberté, égalité, sûreté, propriété.  Pour que tout Citoyen soit li-
bre, il faut que tout Citoyen ait consenti l’organisation municipale, ou par lui, ou par ses man-
dataires.  Pour que tout Citoyen soit libre, nulle forme arbitraire ne doit émaner du Corps Mu-
nicipal.  Il faut que tout emploi, toute fonction soit à la nomination de tous, ou solidairement, 
ou individuellement, et que tous les pourvus soient destituâmes.  Pour que tout Citoyen soit 
libre, il faut que la Municipalité soit surveillée sans cesse; que ses opérations soient connues; 
ses Assemblées générales publiques; ses Commissions pour un terme court : que l’homme 
public soit assez longtemps en fonction pour être utile, et point assez pour [être] dangereux. 
Pour que l’égalité soit conservée, il faut que toute distinction soit bannie entre les Citoyens; 
que tout Citoyen, à son tour, et suivant sa capacité, puisse parvenir aux fonctions munici-
pales; que tous les avantages soient communs; que toutes les charges soient également 
réparties; que l’union, la concorde, la fraternité, soient l’esprit général de la Commune, et fo-
mentées par tous les moyens possibles, comme un feu sacré, à l’entretien duquel est attaché 
la sûreté publique.  Pour que la sûreté règne, il faut que le Magistrat Municipal soit dans la né-
cessité d’y veiller sans cesse; que l’organisation soit telle, qu’à tout instant le Citoyen lésé 
trouve justice prompte; que la Loi soit également protégée, et que nul n’en puisse éluder l’ef-
fet.  Pour que la propriété soit assurée, il faut que la Constitution Municipale la rende inviola-
ble; que nulle usurpation ne soit impunie; que le débiteur infidèle trouve la Loi inexorable.  En-
fin, pour que la Constitution ait la perfection dont elle est susceptible, il faut que l’ordre soit 
tel, que les fautes soient prévenues par la vigilance; parce que le mérite de la Loi n’est pas 
d’infliger des peines, mais d’aller au-devant du crime.  </text>
40_54 le projet de leblond de saint-martin. L’organisation de la Hiérarchie Municipale est, pour 
une Ville, ce que la Constitution est pour un Royaume entier : toutes deux doivent avoir les 
mêmes principes, reposer sur les mêmes bases, et employer les mêmes moyens pour y par-
venir.  La Constitution doit avoir pour fondement les droits de l’homme; la Hiérarchie Munici-
pale ceux du Citoyen.  Les principes de la première doivent être l’accord de toutes les vo-
lontés des régnicoles; ceux de la seconde l’accord de toutes les volontés des habitants de la 
Cité.  Le but de la Constitution doit être d’assurer la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété; 
celui de la Municipalité doit être le complément du but général de la Constitution. Et si les 
moyens de parvenir à constituer un Empire d’une manière légitime, sont d’assurer, par des 
Lois positives, les droits imprescriptibles que l’homme tient de la Nature, les moyens de con-
stituer une Hiérarchie Municipale, sont d’assurer, par une organisation également légitime, 
les droits aussi imprescriptibles du Citoyen, dont la Cité ne peut le priver par aucun motif.  Les 
droits de l’homme sont connus : le génie les a tracés en caractères immortels. Recherchons 
ceux du Citoyen.  Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s’associe à d’autres 
hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a 
départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à 
ce but.  Ainsi, dans la Cité, centre de la réunion, tout Citoyen est libre, tout Citoyen est égal à 
un autre Citoyen; et toutes institutions civiles sont postérieures à ce droit universel de liberté, 
d’égalité.  Liberté, égalité, tels sont les premiers droits du Citoyen, comme les premiers 
droits de l’homme. D’eux seuls découlent tous les droits particuliers ; ils doivent être la base 
de toute organisation.  Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n’est qu’en ap-
parence qu’il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du 
reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.  Si l’homme ne perd jamais 
le droit d’employer à son gré ses facultés personnelles, nul Citoyen ne peut aliéner ce droit, 
comme membre de la Cité; il ne fait qu’en modifier, qu’en régler l’usage pour le plus grand 
avantage de la Communauté.  Ainsi, toute institution qui gênerait la manifestation de ses sen-
timents et de ses pensées, qui lui ôterait les moyens de les faire connaître; toute institution 
qui bornerait l’usage, de ses facultés physiques et morales, telles que sa force et son indus-
trie, serait une violation du droit natif. La confédération civique seule peut fixer la ligne de 
démarcation entre le droit et l’usage; et le bien général seul, est la mesure de celui-ci.  Tout 
Citoyen, sacrifiant une portion de sa liberté, pour s’en assurer l’usage entier; tout Citoyen ne 
perdant aucun droit à l’exercice de ses facultés, doit donc trouver dans la confédération 
civique une garantie de sa liberté, de sa propriété.  Ainsi, la confédération civique disposera 
d’un moyen de réprimer toutes les atteintes contre la liberté, la propriété.  Ainsi, la confédéra-
tion civique rendra impuissant tout attentat contre la liberté, la propriété.  Tout Citoyen ayant, 
ou implicitement, ou explicitement, consenti les clauses de la confédération civique, est 
nécessairement subordonné à son régime; mais le régime de la confédération civique doit 
avoir pour but de conserver les droits du Citoyen, à la liberté, à l’égalité, à la propriété.  Ainsi, 
il ne peut rien accorder à l’un au détriment de l’autre : ainsi, tout privilège est une infraction : 
ainsi, tout Citoyen a un droit égal au maintien, à l’exercice, au perfectionnement du pacte 
civique; et si tout Citoyen doit être dans l’ordre de son régime; si, appelle en son nom, il doit 
répondre; si son refus est un crime; le régime ne doit point distinguer un individu de l’autre : 
il doit également à tous justice et protection : ainsi, tout arbitraire est un attentat, dont doivent 
être responsables tous les agents, à quelque degré qu’on les suppose.  Tout Citoyen étant 
égal et libre dans le régime social, comme dans la Nature, ce régime doit être l’énoncé de la 
volonté générale, consenti par tous et connu de tous.  L’égalité, la liberté réclament encore, 
parité de charges, comme parité d’avantages.  Ainsi, toute contribution sera d’abord l’énoncé 
de la volonté commune : sa répartition sera dans la proportion des moyens; son emploi con-
senti et connu de tous.  Tout pouvoir, toute fonction sont créés par la volonté commune; elle 
a donc le droit de les abolir, de les modifier, de demander compte de leur usage. Nul pouvoir, 
nulle fonction, ne peut devenir la propriété de l’Officier qui l’exerce; ce n’est qu’un mandat 
toujours dans la dépendance de celui dont il émane.  Les besoins qui naissent de la réunion 
des individus, étant la mesure de l’exercice de tout pouvoir, de toute fonction, en est égale-
ment la borne : point de pouvoir, point de fonctions, s’ils ne sont indispensables. L’égalité 
dont tout Citoyen conserve les droits dans son consentement au pacte civique, réclame pour 
chacun la nullité de toute autre distinction que celle du plus grand nombre de moyens de se 
rendre utile à tous. Ainsi, le mérite sera la seule distinction. Nulle exclusion, que l’incapacité 
ou l’infamie, soit légale, soit d’opinion.  L’équité demande encore que tout Officier public 
trouve, dans l’exercice de ses fonctions, le salaire de sa peine, soit en considération, s’il peut 
y borner ses désirs, soit en récompense pécuniaire, si ce moyen lui devient indispensable. 
Enfin, le but de toute association de Citoyen étant de se procurer la plus grande somme de 
bonheur que puisse comporter cette association, tout Citoyen a droit d’attendre de tous pro-
tection, s’il est violé; secours, s’il a des besoins; encouragements, s’il a des talents; récom-
pense, s’il a des vertus.  Quels sont maintenant les droits de la Commune?  Je les considère 
sous deux rapports : ou comme absolus, ou comme relatifs.  Ses droits relatifs sont ceux 
qu’elle conserve comme communes dans l’association générale des Communes, dont la 
réunion forme l’Etat entier : et, sous ce point de vue de ces deux principes généraux, la lib-
erté, l’égalité, découlent encore tous ses droits.  Comme libre, la Commune ne sera assujet-
tie à aucune Loi, qu’elle ne l’ait consentie ; elle ne sera enchainée par aucune institution qui 
gêne la liberté politique.  La Commune conserve son droit d’égalité, donc, elle ne peut être 
grevée par aucun impôt qui serait inégalement réparti; obligée à aucune contribution, à aucun 
service, qui ne soit en proportion de ses facultés et du nombre de ses habitants.  Elle est 
égale et libre dans l’ordre de la confédération : donc, tout arbitraire est un crime qui compro-
met cette double prérogative, qui doit être inviolable.  Ses droits absolus, sont ceux qui sont 
inhérents à sa propre Constitution.  Une Commune est une branche dans une famille im-
mense; mais une branche qui, elle-même, a des ramifications innombrables : trop nombreuse 
pour être surveillée dans le détail, par l’ordre établi pour la famille entière, il est de droit 
qu’elle adopte tout régime qui lui convient, pour entretenir, dans son sein, l’économie de sa 
fortune publique, l’ordre parmi ses membres, la sûreté dans son enceinte.  Elle a le droit de 
surveiller sa fortune publique, et par conséquent de l’administrer : elle doit également veiller 
à la conservation des fortunes particulières, et par conséquent à la répartition égale des 
charges, afin que la liberté, l’égalité, la propriété, ne soient point violées.  Elle  a  le  droit  de 
maintenir  l’ordre  parmi  ses  Membres,  par conséquent de préposer à son maintient ceux 
qu’elle croit propres à cette fonction.  Elle a le droit de maintenir la sûreté dans son sein, et, 
par conséquent, d’avoir toujours un moyen de protéger l’ordre nécessaire à la tranquillité 
commune.  Enfin, tous les droits de l’homme, chaque Citoyen, comme homme, devant, dans 
le régime général, en trouver la libre et entière jouissance dans la Constitution de l’Etat, 
chaque Citoyen, en cette qualité, doit jouir du même avantage dans la Commune, et chaque 
Commune dans l’organisation entière de la hiérarchie générale.  Quels sont maintenant les 
principes élémentaires qui doivent servir de base à la Hiérarchie Municipale?  Son premier 
but est de conserver à tous, liberté, égalité, sûreté, propriété.  Pour que tout Citoyen soit li-
bre, il faut que tout Citoyen ait consenti l’organisation municipale, ou par lui, ou par ses man-
dataires.  Pour que tout Citoyen soit libre, nulle forme arbitraire ne doit émaner du Corps Mu-
nicipal.  Il faut que tout emploi, toute fonction soit à la nomination de tous, ou solidairement, 
ou individuellement, et que tous les pourvus soient destituâmes.  Pour que tout Citoyen soit 
libre, il faut que la Municipalité soit surveillée sans cesse; que ses opérations soient connues; 
ses Assemblées générales publiques; ses Commissions pour un terme court : que l’homme 
public soit assez longtemps en fonction pour être utile, et point assez pour [être] dangereux. 
Pour que l’égalité soit conservée, il faut que toute distinction soit bannie entre les Citoyens; 
que tout Citoyen, à son tour, et suivant sa capacité, puisse parvenir aux fonctions munici-
pales; que tous les avantages soient communs; que toutes les charges soient également 
réparties; que l’union, la concorde, la fraternité, soient l’esprit général de la Commune, et fo-
mentées par tous les moyens possibles, comme un feu sacré, à l’entretien duquel est attaché 
la sûreté publique.  Pour que la sûreté règne, il faut que le Magistrat Municipal soit dans la né-
cessité d’y veiller sans cesse; que l’organisation soit telle, qu’à tout instant le Citoyen lésé 
trouve justice prompte; que la Loi soit également protégée, et que nul n’en puisse éluder l’ef-
fet.  Pour que la propriété soit assurée, il faut que la Constitution Municipale la rende inviola-
ble; que nulle usurpation ne soit impunie; que le débiteur infidèle trouve la Loi inexorable.  En-
fin, pour que la Constitution ait la perfection dont elle est susceptible, il faut que l’ordre soit 
tel, que les fautes soient prévenues par la vigilance; parce que le mérite de la Loi n’est pas 
d’infliger des peines, mais d’aller au-devant du crime.  </text>
40_54 le projet de leblond de saint-martin. L’organisation de la Hiérarchie Municipale est, pour 
une Ville, ce que la Constitution est pour un Royaume entier : toutes deux doivent avoir les 
mêmes principes, reposer sur les mêmes bases, et employer les mêmes moyens pour y par-
venir.  La Constitution doit avoir pour fondement les droits de l’homme; la Hiérarchie Munici-
pale ceux du Citoyen.  Les principes de la première doivent être l’accord de toutes les vo-
lontés des régnicoles; ceux de la seconde l’accord de toutes les volontés des habitants de la 
Cité.  Le but de la Constitution doit être d’assurer la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété; 
celui de la Municipalité doit être le complément du but général de la Constitution. Et si les 
moyens de parvenir à constituer un Empire d’une manière légitime, sont d’assurer, par des 
Lois positives, les droits imprescriptibles que l’homme tient de la Nature, les moyens de con-
stituer une Hiérarchie Municipale, sont d’assurer, par une organisation également légitime, 
les droits aussi imprescriptibles du Citoyen, dont la Cité ne peut le priver par aucun motif.  Les 
droits de l’homme sont connus : le génie les a tracés en caractères immortels. Recherchons 
ceux du Citoyen.  Tout Citoyen est un homme libre, qui, volontairement, s’associe à d’autres 
hommes, également libres, pour mettre en commun, avec eux, les facultés que la nature a 
départies à chacun, pour travailler à son bonheur, afin de multiplier les moyens de parvenir à 
ce but.  Ainsi, dans la Cité, centre de la réunion, tout Citoyen est libre, tout Citoyen est égal à 
un autre Citoyen; et toutes institutions civiles sont postérieures à ce droit universel de liberté, 
d’égalité.  Liberté, égalité, tels sont les premiers droits du Citoyen, comme les premiers 
droits de l’homme. D’eux seuls découlent tous les droits particuliers ; ils doivent être la base 
de toute organisation.  Si tout homme naît libre, tout Citoyen reste libre : ce n’est qu’en ap-
parence qu’il engage une partie de sa liberté : cet engagement lui assure la jouissance du 
reste, et un sacrifice volontaire est lui-même un acte de la liberté.  Si l’homme ne perd jamais 
le droit d’employer à son gré ses facultés personnelles, nul Citoyen ne peut aliéner ce droit, 
comme membre de la Cité; il ne fait qu’en modifier, qu’en régler l’usage pour le plus grand 
avantage de la Communauté.  Ainsi, toute institution qui gênerait la manifestation de ses sen-
timents et de ses pensées, qui lui ôterait les moyens de les faire connaître; toute institution 
qui bornerait l’usage, de ses facultés physiques et morales, telles que sa force et son indus-
trie, serait une violation du droit natif. La confédération civique seule peut fixer la ligne de 
démarcation entre le droit et l’usage; et le bien général seul, est la mesure de celui-ci.  Tout 
Citoyen, sacrifiant une portion de sa liberté, pour s’en assurer l’usage entier; tout Citoyen ne 
perdant aucun droit à l’exercice de ses facultés, doit donc trouver dans la confédération 
civique une garantie de sa liberté, de sa propriété.  Ainsi, la confédération civique disposera 
d’un moyen de réprimer toutes les atteintes contre la liberté, la propriété.  Ainsi, la confédéra-
tion civique rendra impuissant tout attentat contre la liberté, la propriété.  Tout Citoyen ayant, 
ou implicitement, ou explicitement, consenti les clauses de la confédération civique, est 
nécessairement subordonné à son régime; mais le régime de la confédération civique doit 
avoir pour but de conserver les droits du Citoyen, à la liberté, à l’égalité, à la propriété.  Ainsi, 
il ne peut rien accorder à l’un au détriment de l’autre : ainsi, tout privilège est une infraction : 
ainsi, tout Citoyen a un droit égal au maintien, à l’exercice, au perfectionnement du pacte 
civique; et si tout Citoyen doit être dans l’ordre de son régime; si, appelle en son nom, il doit 
répondre; si son refus est un crime; le régime ne doit point distinguer un individu de l’autre : 
il doit également à tous justice et protection : ainsi, tout arbitraire est un attentat, dont doivent 
être responsables tous les agents, à quelque degré qu’on les suppose.  Tout Citoyen étant 
égal et libre dans le régime social, comme dans la Nature, ce régime doit être l’énoncé de la 
volonté générale, consenti par tous et connu de tous.  L’égalité, la liberté réclament encore, 
parité de charges, comme parité d’avantages.  Ainsi, toute contribution sera d’abord l’énoncé 
de la volonté commune : sa répartition sera dans la proportion des moyens; son emploi con-
senti et connu de tous.  Tout pouvoir, toute fonction sont créés par la volonté commune; elle 
a donc le droit de les abolir, de les modifier, de demander compte de leur usage. Nul pouvoir, 
nulle fonction, ne peut devenir la propriété de l’Officier qui l’exerce; ce n’est qu’un mandat 
toujours dans la dépendance de celui dont il émane.  Les besoins qui naissent de la réunion 
des individus, étant la mesure de l’exercice de tout pouvoir, de toute fonction, en est égale-
ment la borne : point de pouvoir, point de fonctions, s’ils ne sont indispensables. L’égalité 
dont tout Citoyen conserve les droits dans son consentement au pacte civique, réclame pour 
chacun la nullité de toute autre distinction que celle du plus grand nombre de moyens de se 
rendre utile à tous. Ainsi, le mérite sera la seule distinction. Nulle exclusion, que l’incapacité 
ou l’infamie, soit légale, soit d’opinion.  L’équité demande encore que tout Officier public 
trouve, dans l’exercice de ses fonctions, le salaire de sa peine, soit en considération, s’il peut 
y borner ses désirs, soit en récompense pécuniaire, si ce moyen lui devient indispensable. 
Enfin, le but de toute association de Citoyen étant de se procurer la plus grande somme de 
bonheur que puisse comporter cette association, tout Citoyen a droit d’attendre de tous pro-
tection, s’il est violé; secours, s’il a des besoins; encouragements, s’il a des talents; récom-
pense, s’il a des vertus.  Quels sont maintenant les droits de la Commune?  Je les considère 
sous deux rapports : ou comme absolus, ou comme relatifs.  Ses droits relatifs sont ceux 
qu’elle conserve comme communes dans l’association générale des Communes, dont la 
réunion forme l’Etat entier : et, sous ce point de vue de ces deux principes généraux, la lib-
erté, l’égalité, découlent encore tous ses droits.  Comme libre, la Commune ne sera assujet-
tie à aucune Loi, qu’elle ne l’ait consentie ; elle ne sera enchainée par aucune institution qui 
gêne la liberté politique.  La Commune conserve son droit d’égalité, donc, elle ne peut être 
grevée par aucun impôt qui serait inégalement réparti; obligée à aucune contribution, à aucun 
service, qui ne soit en proportion de ses facultés et du nombre de ses habitants.  Elle est 
égale et libre dans l’ordre de la confédération : donc, tout arbitraire est un crime qui compro-
met cette double prérogative, qui doit être inviolable.  Ses droits absolus, sont ceux qui sont 
inhérents à sa propre Constitution.  Une Commune est une branche dans une famille im-
mense; mais une branche qui, elle-même, a des ramifications innombrables : trop nombreuse 
pour être surveillée dans le détail, par l’ordre établi pour la famille entière, il est de droit 
qu’elle adopte tout régime qui lui convient, pour entretenir, dans son sein, l’économie de sa 
fortune publique, l’ordre parmi ses membres, la sûreté dans son enceinte.  Elle a le droit de 
surveiller sa fortune publique, et par conséquent de l’administrer : elle doit également veiller 
à la conservation des fortunes particulières, et par conséquent à la répartition égale des 
charges, afin que la liberté, l’égalité, la propriété, ne soient point violées.  Elle  a  le  droit  de 
maintenir  l’ordre  parmi  ses  Membres,  par conséquent de préposer à son maintient ceux 
qu’elle croit propres à cette fonction.  Elle a le droit de maintenir la sûreté dans son sein, et, 
par conséquent, d’avoir toujours un moyen de protéger l’ordre nécessaire à la tranquillité 
commune.  Enfin, tous les droits de l’homme, chaque Citoyen, comme homme, devant, dans 
le régime général, en trouver la libre et entière jouissance dans la Constitution de l’Etat, 
chaque Citoyen, en cette qualité, doit jouir du même avantage dans la Commune, et chaque 
Commune dans l’organisation entière de la hiérarchie générale.  Quels sont maintenant les 
principes élémentaires qui doivent servir de base à la Hiérarchie Municipale?  Son premier 
but est de conserver à tous, liberté, égalité, sûreté, propriété.  Pour que tout Citoyen soit li-
bre, il faut que tout Citoyen ait consenti l’organisation municipale, ou par lui, ou par ses man-
dataires.  Pour que tout Citoyen soit libre, nulle forme arbitraire ne doit émaner du Corps Mu-
nicipal.  Il faut que tout emploi, toute fonction soit à la nomination de tous, ou solidairement, 
ou individuellement, et que tous les pourvus soient destituâmes.  Pour que tout Citoyen soit 
libre, il faut que la Municipalité soit surveillée sans cesse; que ses opérations soient connues; 
ses Assemblées générales publiques; ses Commissions pour un terme court : que l’homme 
public soit assez longtemps en fonction pour être utile, et point assez pour [être] dangereux. 
Pour que l’égalité soit conservée, il faut que toute distinction soit bannie entre les Citoyens; 
que tout Citoyen, à son tour, et suivant sa capacité, puisse parvenir aux fonctions munici-
pales; que tous les avantages soient communs; que toutes les charges soient également 
réparties; que l’union, la concorde, la fraternité, soient l’esprit général de la Commune, et fo-
mentées par tous les moyens possibles, comme un feu sacré, à l’entretien duquel est attaché 
la sûreté publique.  Pour que la sûreté règne, il faut que le Magistrat Municipal soit dans la né-
cessité d’y veiller sans cesse; que l’organisation soit telle, qu’à tout instant le Citoyen lésé 
trouve justice prompte; que la Loi soit également protégée, et que nul n’en puisse éluder l’ef-
fet.  Pour que la propriété soit assurée, il faut que la Constitution Municipale la rende inviola-
ble; que nulle usurpation ne soit impunie; que le débiteur infidèle trouve la Loi inexorable.  En-
fin, pour que la Constitution ait la perfection dont elle est susceptible, il faut que l’ordre soit 
tel, que les fautes soient prévenues par la vigilance; parce que le mérite de la Loi n’est pas 
d’infliger des peines, mais d’aller au-devant du crime.  </text>
41_56 le projet de declaration de laffon de ladebat. L’assemblée nationale a décrété que les 
lois constitutives seraient précédées d’une Déclaration des droits de l’Homme. Cette décla-
ration de droits ne peut être relative qu’aux principes élémentaires de l’ordre social. Il faudrait 
calculer toutes les combinaisons des rapports que l’homme peut avoir avec ses semblables, 
pour suivre la chaîne immense de ses droits et de ses devoirs; mais lorsque ces principes es-
sentiels seront reconnus, lorsqu’ils auront repris dans l’opinion, l’autorité imposante de la 
vérité et de la justice, la raison seule pourra en déduire tous les résultats.  J’ai essayé de trac-
er ces principes sacrés d’après ma conscience seule. Il me semble que jamais il ne fut plus 
nécessaire de les rappeler. Le salut public en- dépend. Le mépris de ces principes a menacé 
la nation d’une ruine entière. Leur oubli nous plongerait dans une anarchie déplorable.  DÉC-
LARATION DES   DROITS DE L’HOMME.  1. La liberté est le premier droit de l’homme. Ce 
droit est imprescriptible et sacré.  2. Dans l’ordre de la nature, les facultés de l’homme et les 
objets qui l’entourent déterminent l’étendue de cette liberté.  3. La liberté naturelle ne peut 
appartenir qu’à l’homme, seul au milieu de la nature.  4. Dès que les hommes se rapprochent, 
ou ils combattent pour leur liberté, ou ils s’unissent pour leurs besoins et leur repos. Cette un-
ion est ce qu’on appelle l’état social.  5. L’ordre social a donc pour objet les besoins des 
hommes réunis et le maintien de leur tranquillité.  6. L’étendue de la liberté de l’homme dans 
l’état social, est déterminée par l’équilibre qu’il doit y avoir entre les droits de tous les mem-
bres de la société.  7. Les objets nécessaires aux hommes peuvent dans l’état social, être ras-
semblés pour les besoins de tous; mais cette communauté de biens ne peut exister que dans 
les sociétés peu nombreuses.  8. Les objets nécessaires aux hommes peuvent être divisés 
entre chaque membre du corps social, et cette division est indispensable dans les sociétés 
nombreuses.  9. La part des biens que possède chaque membre du corps social, est ce qu’on 
appelle propriété, et cette propriété est sacrée, si elle est acquise sans violer les droits de l’or-
dre social.  10. Les propriétés s’acquièrent par le travail, par succession ou par les dons volon-
taires que les membres du corps social peuvent se faire entre eux.  11. La propriété la plus 
sacrée est celle acquise par le travail. Celles obtenues par succession ou par dons peuvent 
être soumises d’une manière plus particulière aux lois relatives au maintien de l’ordre social. 
12. L’inégalité des propriétés, est une suite naturelle de l’inégalité des talens, et des facultés 
des hommes, de leur existence passagère et de la durée de leurs sociétés.  13. L’ordre social 
exige que tout homme ayant une propriété, puisse en disposer de la manière la plus avanta-
geuse.  14. Ainsi toute condition, qui dans la transmission des propriétés, et dans leur pos-
session nuit à leur valeur, et n’est pas librement rachetable, est contraire aux lois de l’ordre. 
15. Dans l’ordre social chaque droit impose un devoir, chaque devoir donne un droit.  16. C’est 
ce principe sacré qui détermine les obligations respectives de l’homme avec sa compagne, 
avec les auteurs de ses jours, avec les enfants que la nature lui donne, avec tous les mem-
bres du corps social.  17. Pour défendre les propriétés, pour assurer la tranquillité, l’ordre so-
cial doit empêcher la violation des droits, et maintenir l’accomplissement des devoirs.  18. Ce-
tte action protectrice et surveillante de l’ordre social exige des lois.  19. Le maintien de ces 
lois exige une force qui gouverne l’ordre social.  20. Pour constituer cette force, il faut que 
chaque homme qui compose la société, soumette sa liberté à l’action des lois de l’ordre so-
cial.  21. Il y a essentiellement deux espèces de lois; celles qui déterminent et défendent les 
devoirs et les droits, ce sont nos lois sociales, ou civiles et criminelles; celles qui règlent les 
différents pouvoirs chargés de maintenir l’ordre social, ce sont les lois constitutives.  22. Les 
lois constitutives ne peuvent émaner que du consentement des membres qui composent la 
société. Ce consentement ne peut être obtenu que par la réunion de leurs volontés. C’est ce-
tte réunion qui est la volonté souveraine. C’est ce qu’on appelle le pouvoir constitutif.  23. Les 
lois sociales doivent être l’expression de l’ordre et de la justice. La combinaison des devoirs 
et des droits variant sans cesse, comme les rapports des hommes entre eux : c’est aux plus 
sages de la nation, élus par elle, qu’appartient le pouvoir de faire ces lois. C’est ce qu’on ap-
pelle le pouvoir législatif.  24. La force qui gouverne est créée pour maintenir les lois consti-
tutives et les lois sociales, et pour veiller sur l’ordre public. C’est ce qu’on appelle le pouvoir 
exécutif.   25. Le pouvoir de prononcer sur les actions des hommes d’après la loi, est ce qu’on 
appelle le pouvoir judiciaire. Il doit être établi par le pouvoir constitutif, il doit être soumis au 
pouvoir législatif et soutenu par la force du pouvoir exécutif.  26. Le pouvoir constitutif a pour 
limites les lois éternelles et sacrées de la justice, et la volonté souveraine de la nation qui se 
constitue.  27. Pour que la volonté d’une nation soit régulièrement exprimée, il faut que 
chaque membre du corps social concoure à l’expression de cette volonté.  28. Le pouvoir lég-
islatif ayant pour règles l’ordre et la justice, il ne doit jamais s’écarter des droits de l’homme 
en société.  29. Les bornes du pouvoir exécutif doivent être déterminées par les lois consti-
tutives ou par la volonté souveraine de la nation.  30. Le pouvoir exécutif ne doit donc jamais 
changer les lois constitutives, il ne doit jamais les violer. Lorsqu’il agit conformément à ces 
lois, il représente la volonté souveraine.  31. Les fonctions des juges doivent être sacrées 
quand ils ne sont que les organes des lois. Ils n’ont pas d’autre pouvoir.  32. Le droit de 
défense personnelle tient essentiellement à la liberté.  33. La sûreté publique n’est entière 
que lorsque tous les membres du corps social concourent à cette sûreté.  34. Cette 
sûreté, l’entretien du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, le culte re-
ligieux, les pauvres et les enfants abandonnés, les travaux et l’ordre publics exigent des 
dépenses communes, et chaque membre du corps social doit concourir à ces dépenses sans 
distinction et proportionnellement aux propriétés dont il jouit.  35. C’est la contribution aux 
dépenses publiques, qui constitue essentiellement le citoyen.  36. Le revenu public est la 
somme des contributions particulières aux dépenses publiques.  37. Ce revenu doit être pro-
portionné et au revenu particulier et aux besoins de l’administration publique.   38. Le revenu 
public ne peut donc être accordé que par le consentement public.  39. Les besoins publics et 
les revenus particuliers variant comme les saisons et les relations politiques, une nation ne 
doit statuer que pour un temps très limité, sur ce qu’elle peut sacrifier à la chose publique. 
40. Pour statuer sur les besoins publics, il faut en connaître l’étendue, et les membres du 
corps social ont toujours le droit d’être instruits de la distribution des fonds publics.  41. Le 
revenu public ne doit être employé que pour l’intérêt commun. Toute dilapidation, tout emploi 
du revenu public, pour un intérêt particulier, est un crime contre la nation.  42. Toute anticipa-
tion du revenu national est contraire à l’ordre public.  43. Les propriétés communes, sur 
lesquelles peuvent être établies quelques parties du revenu public appartiennent toujours à 
la nation.  44. Dans l’ordre social tout contribuable a droit de suffrage. La voix de chaque ci-
toyen fait partie du consentement public, et le droit de la donner est inséparable de la liberté. 
45. Tous les citoyens d’un vaste empire ne pouvant pas se réunir, il est nécessaire qu’ils 
soient représentés; ainsi le droit de représentation appartient à tout citoyen.  46. Tout citoy-
en, qui a le droit d’élire, peut être élu, et ce droit ne peut se perdre que par la violation des 
lois sociales.  47. La représentation d’une nation ne peut être régulière que par la réunion des 
citoyens en assemblée première ou des communes, et par des assemblées successives or-
ganisées de manière à réunir le plus grand nombre de suffrages pour le choix des représent-
ants de la nation.  48. L’unanimité des suffrages étant très rarement possible, il est essentiel 
pour le maintien de l’ordre social que la pluralité détermine la loi.  49. Le droit de voter dans 
les assemblées nationales, provinciales, ou secondaires, n’est que le droit d’y porter la réun-
ion de plusieurs suffrages. Ce droit ne peut être conféré que par des suffrages libres.   50. 
Ainsi il ne peut émaner d’aucun autre pouvoir, il ne peut être attaché à aucun ordre particuli-
er, à aucune charge vénale ou héréditaire, s’il en existe dans le corps social : car alors ce droit 
ne serait pas l’expression de suffrages libres.  51. Le droit de voter pour d’autres citoyens est 
révocable à volonté; mais toujours par les mêmes suffrages qui l’ont conféré.   52. La liberté 
n’étant limitée que par les lois de l’ordre social, tout citoyen a le droit de résister aux ordres 
arbitraires contraires à ces lois.  53. Ainsi la servitude est un abus de la force, une infraction 
aux lois sociales.   54. Un homme peut consentir à remplir des devoirs particuliers envers un 
autre homme pour un prix fixé pour un temps déterminé; mais jamais il ne peut aliéner sa lib-
erté, elle est sans prix.  55. C’est un attentat contre l’ordre public que de faire arrêter un ci-
toyen qui n’a pas violé les lois constitutives ou sociales.  56. Toute recherche sur les pensées 
ou les sentiments d’un homme est un abus du pouvoir exécutif. Les actions seules sont 
soumises à ce pouvoir.  57. La communication et la correspondance des pensées, soit par le 
commerce épistolaire, soit par l’impression, doivent donc être libres.  58. Tout homme chargé 
de fonctions publiques répond à la nation du pouvoir qui lui est confié.   </text> 
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et des droits variant sans cesse, comme les rapports des hommes entre eux : c’est aux plus 
sages de la nation, élus par elle, qu’appartient le pouvoir de faire ces lois. C’est ce qu’on ap-
pelle le pouvoir législatif.  24. La force qui gouverne est créée pour maintenir les lois consti-
tutives et les lois sociales, et pour veiller sur l’ordre public. C’est ce qu’on appelle le pouvoir 
exécutif.   25. Le pouvoir de prononcer sur les actions des hommes d’après la loi, est ce qu’on 
appelle le pouvoir judiciaire. Il doit être établi par le pouvoir constitutif, il doit être soumis au 
pouvoir législatif et soutenu par la force du pouvoir exécutif.  26. Le pouvoir constitutif a pour 
limites les lois éternelles et sacrées de la justice, et la volonté souveraine de la nation qui se 
constitue.  27. Pour que la volonté d’une nation soit régulièrement exprimée, il faut que 
chaque membre du corps social concoure à l’expression de cette volonté.  28. Le pouvoir lég-
islatif ayant pour règles l’ordre et la justice, il ne doit jamais s’écarter des droits de l’homme 
en société.  29. Les bornes du pouvoir exécutif doivent être déterminées par les lois consti-
tutives ou par la volonté souveraine de la nation.  30. Le pouvoir exécutif ne doit donc jamais 
changer les lois constitutives, il ne doit jamais les violer. Lorsqu’il agit conformément à ces 
lois, il représente la volonté souveraine.  31. Les fonctions des juges doivent être sacrées 
quand ils ne sont que les organes des lois. Ils n’ont pas d’autre pouvoir.  32. Le droit de 
défense personnelle tient essentiellement à la liberté.  33. La sûreté publique n’est entière 
que lorsque tous les membres du corps social concourent à cette sûreté.  34. Cette 
sûreté, l’entretien du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, le culte re-
ligieux, les pauvres et les enfants abandonnés, les travaux et l’ordre publics exigent des 
dépenses communes, et chaque membre du corps social doit concourir à ces dépenses sans 
distinction et proportionnellement aux propriétés dont il jouit.  35. C’est la contribution aux 
dépenses publiques, qui constitue essentiellement le citoyen.  36. Le revenu public est la 
somme des contributions particulières aux dépenses publiques.  37. Ce revenu doit être pro-
portionné et au revenu particulier et aux besoins de l’administration publique.   38. Le revenu 
public ne peut donc être accordé que par le consentement public.  39. Les besoins publics et 
les revenus particuliers variant comme les saisons et les relations politiques, une nation ne 
doit statuer que pour un temps très limité, sur ce qu’elle peut sacrifier à la chose publique. 
40. Pour statuer sur les besoins publics, il faut en connaître l’étendue, et les membres du 
corps social ont toujours le droit d’être instruits de la distribution des fonds publics.  41. Le 
revenu public ne doit être employé que pour l’intérêt commun. Toute dilapidation, tout emploi 
du revenu public, pour un intérêt particulier, est un crime contre la nation.  42. Toute anticipa-
tion du revenu national est contraire à l’ordre public.  43. Les propriétés communes, sur 
lesquelles peuvent être établies quelques parties du revenu public appartiennent toujours à 
la nation.  44. Dans l’ordre social tout contribuable a droit de suffrage. La voix de chaque ci-
toyen fait partie du consentement public, et le droit de la donner est inséparable de la liberté. 
45. Tous les citoyens d’un vaste empire ne pouvant pas se réunir, il est nécessaire qu’ils 
soient représentés; ainsi le droit de représentation appartient à tout citoyen.  46. Tout citoy-
en, qui a le droit d’élire, peut être élu, et ce droit ne peut se perdre que par la violation des 
lois sociales.  47. La représentation d’une nation ne peut être régulière que par la réunion des 
citoyens en assemblée première ou des communes, et par des assemblées successives or-
ganisées de manière à réunir le plus grand nombre de suffrages pour le choix des représent-
ants de la nation.  48. L’unanimité des suffrages étant très rarement possible, il est essentiel 
pour le maintien de l’ordre social que la pluralité détermine la loi.  49. Le droit de voter dans 
les assemblées nationales, provinciales, ou secondaires, n’est que le droit d’y porter la réun-
ion de plusieurs suffrages. Ce droit ne peut être conféré que par des suffrages libres.   50. 
Ainsi il ne peut émaner d’aucun autre pouvoir, il ne peut être attaché à aucun ordre particuli-
er, à aucune charge vénale ou héréditaire, s’il en existe dans le corps social : car alors ce droit 
ne serait pas l’expression de suffrages libres.  51. Le droit de voter pour d’autres citoyens est 
révocable à volonté; mais toujours par les mêmes suffrages qui l’ont conféré.   52. La liberté 
n’étant limitée que par les lois de l’ordre social, tout citoyen a le droit de résister aux ordres 
arbitraires contraires à ces lois.  53. Ainsi la servitude est un abus de la force, une infraction 
aux lois sociales.   54. Un homme peut consentir à remplir des devoirs particuliers envers un 
autre homme pour un prix fixé pour un temps déterminé; mais jamais il ne peut aliéner sa lib-
erté, elle est sans prix.  55. C’est un attentat contre l’ordre public que de faire arrêter un ci-
toyen qui n’a pas violé les lois constitutives ou sociales.  56. Toute recherche sur les pensées 
ou les sentiments d’un homme est un abus du pouvoir exécutif. Les actions seules sont 
soumises à ce pouvoir.  57. La communication et la correspondance des pensées, soit par le 
commerce épistolaire, soit par l’impression, doivent donc être libres.  58. Tout homme chargé 
de fonctions publiques répond à la nation du pouvoir qui lui est confié.   </text> 
41_56 le projet de declaration de laffon de ladebat. L’assemblée nationale a décrété que les 
lois constitutives seraient précédées d’une Déclaration des droits de l’Homme. Cette décla-
ration de droits ne peut être relative qu’aux principes élémentaires de l’ordre social. Il faudrait 
calculer toutes les combinaisons des rapports que l’homme peut avoir avec ses semblables, 
pour suivre la chaîne immense de ses droits et de ses devoirs; mais lorsque ces principes es-
sentiels seront reconnus, lorsqu’ils auront repris dans l’opinion, l’autorité imposante de la 
vérité et de la justice, la raison seule pourra en déduire tous les résultats.  J’ai essayé de trac-
er ces principes sacrés d’après ma conscience seule. Il me semble que jamais il ne fut plus 
nécessaire de les rappeler. Le salut public en- dépend. Le mépris de ces principes a menacé 
la nation d’une ruine entière. Leur oubli nous plongerait dans une anarchie déplorable.  DÉC-
LARATION DES   DROITS DE L’HOMME.  1. La liberté est le premier droit de l’homme. Ce 
droit est imprescriptible et sacré.  2. Dans l’ordre de la nature, les facultés de l’homme et les 
objets qui l’entourent déterminent l’étendue de cette liberté.  3. La liberté naturelle ne peut 
appartenir qu’à l’homme, seul au milieu de la nature.  4. Dès que les hommes se rapprochent, 
ou ils combattent pour leur liberté, ou ils s’unissent pour leurs besoins et leur repos. Cette un-
ion est ce qu’on appelle l’état social.  5. L’ordre social a donc pour objet les besoins des 
hommes réunis et le maintien de leur tranquillité.  6. L’étendue de la liberté de l’homme dans 
l’état social, est déterminée par l’équilibre qu’il doit y avoir entre les droits de tous les mem-
bres de la société.  7. Les objets nécessaires aux hommes peuvent dans l’état social, être ras-
semblés pour les besoins de tous; mais cette communauté de biens ne peut exister que dans 
les sociétés peu nombreuses.  8. Les objets nécessaires aux hommes peuvent être divisés 
entre chaque membre du corps social, et cette division est indispensable dans les sociétés 
nombreuses.  9. La part des biens que possède chaque membre du corps social, est ce qu’on 
appelle propriété, et cette propriété est sacrée, si elle est acquise sans violer les droits de l’or-
dre social.  10. Les propriétés s’acquièrent par le travail, par succession ou par les dons volon-
taires que les membres du corps social peuvent se faire entre eux.  11. La propriété la plus 
sacrée est celle acquise par le travail. Celles obtenues par succession ou par dons peuvent 
être soumises d’une manière plus particulière aux lois relatives au maintien de l’ordre social. 
12. L’inégalité des propriétés, est une suite naturelle de l’inégalité des talens, et des facultés 
des hommes, de leur existence passagère et de la durée de leurs sociétés.  13. L’ordre social 
exige que tout homme ayant une propriété, puisse en disposer de la manière la plus avanta-
geuse.  14. Ainsi toute condition, qui dans la transmission des propriétés, et dans leur pos-
session nuit à leur valeur, et n’est pas librement rachetable, est contraire aux lois de l’ordre. 
15. Dans l’ordre social chaque droit impose un devoir, chaque devoir donne un droit.  16. C’est 
ce principe sacré qui détermine les obligations respectives de l’homme avec sa compagne, 
avec les auteurs de ses jours, avec les enfants que la nature lui donne, avec tous les mem-
bres du corps social.  17. Pour défendre les propriétés, pour assurer la tranquillité, l’ordre so-
cial doit empêcher la violation des droits, et maintenir l’accomplissement des devoirs.  18. Ce-
tte action protectrice et surveillante de l’ordre social exige des lois.  19. Le maintien de ces 
lois exige une force qui gouverne l’ordre social.  20. Pour constituer cette force, il faut que 
chaque homme qui compose la société, soumette sa liberté à l’action des lois de l’ordre so-
cial.  21. Il y a essentiellement deux espèces de lois; celles qui déterminent et défendent les 
devoirs et les droits, ce sont nos lois sociales, ou civiles et criminelles; celles qui règlent les 
différents pouvoirs chargés de maintenir l’ordre social, ce sont les lois constitutives.  22. Les 
lois constitutives ne peuvent émaner que du consentement des membres qui composent la 
société. Ce consentement ne peut être obtenu que par la réunion de leurs volontés. C’est ce-
tte réunion qui est la volonté souveraine. C’est ce qu’on appelle le pouvoir constitutif.  23. Les 
lois sociales doivent être l’expression de l’ordre et de la justice. La combinaison des devoirs 
et des droits variant sans cesse, comme les rapports des hommes entre eux : c’est aux plus 
sages de la nation, élus par elle, qu’appartient le pouvoir de faire ces lois. C’est ce qu’on ap-
pelle le pouvoir législatif.  24. La force qui gouverne est créée pour maintenir les lois consti-
tutives et les lois sociales, et pour veiller sur l’ordre public. C’est ce qu’on appelle le pouvoir 
exécutif.   25. Le pouvoir de prononcer sur les actions des hommes d’après la loi, est ce qu’on 
appelle le pouvoir judiciaire. Il doit être établi par le pouvoir constitutif, il doit être soumis au 
pouvoir législatif et soutenu par la force du pouvoir exécutif.  26. Le pouvoir constitutif a pour 
limites les lois éternelles et sacrées de la justice, et la volonté souveraine de la nation qui se 
constitue.  27. Pour que la volonté d’une nation soit régulièrement exprimée, il faut que 
chaque membre du corps social concoure à l’expression de cette volonté.  28. Le pouvoir lég-
islatif ayant pour règles l’ordre et la justice, il ne doit jamais s’écarter des droits de l’homme 
en société.  29. Les bornes du pouvoir exécutif doivent être déterminées par les lois consti-
tutives ou par la volonté souveraine de la nation.  30. Le pouvoir exécutif ne doit donc jamais 
changer les lois constitutives, il ne doit jamais les violer. Lorsqu’il agit conformément à ces 
lois, il représente la volonté souveraine.  31. Les fonctions des juges doivent être sacrées 
quand ils ne sont que les organes des lois. Ils n’ont pas d’autre pouvoir.  32. Le droit de 
défense personnelle tient essentiellement à la liberté.  33. La sûreté publique n’est entière 
que lorsque tous les membres du corps social concourent à cette sûreté.  34. Cette 
sûreté, l’entretien du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, le culte re-
ligieux, les pauvres et les enfants abandonnés, les travaux et l’ordre publics exigent des 
dépenses communes, et chaque membre du corps social doit concourir à ces dépenses sans 
distinction et proportionnellement aux propriétés dont il jouit.  35. C’est la contribution aux 
dépenses publiques, qui constitue essentiellement le citoyen.  36. Le revenu public est la 
somme des contributions particulières aux dépenses publiques.  37. Ce revenu doit être pro-
portionné et au revenu particulier et aux besoins de l’administration publique.   38. Le revenu 
public ne peut donc être accordé que par le consentement public.  39. Les besoins publics et 
les revenus particuliers variant comme les saisons et les relations politiques, une nation ne 
doit statuer que pour un temps très limité, sur ce qu’elle peut sacrifier à la chose publique. 
40. Pour statuer sur les besoins publics, il faut en connaître l’étendue, et les membres du 
corps social ont toujours le droit d’être instruits de la distribution des fonds publics.  41. Le 
revenu public ne doit être employé que pour l’intérêt commun. Toute dilapidation, tout emploi 
du revenu public, pour un intérêt particulier, est un crime contre la nation.  42. Toute anticipa-
tion du revenu national est contraire à l’ordre public.  43. Les propriétés communes, sur 
lesquelles peuvent être établies quelques parties du revenu public appartiennent toujours à 
la nation.  44. Dans l’ordre social tout contribuable a droit de suffrage. La voix de chaque ci-
toyen fait partie du consentement public, et le droit de la donner est inséparable de la liberté. 
45. Tous les citoyens d’un vaste empire ne pouvant pas se réunir, il est nécessaire qu’ils 
soient représentés; ainsi le droit de représentation appartient à tout citoyen.  46. Tout citoy-
en, qui a le droit d’élire, peut être élu, et ce droit ne peut se perdre que par la violation des 
lois sociales.  47. La représentation d’une nation ne peut être régulière que par la réunion des 
citoyens en assemblée première ou des communes, et par des assemblées successives or-
ganisées de manière à réunir le plus grand nombre de suffrages pour le choix des représent-
ants de la nation.  48. L’unanimité des suffrages étant très rarement possible, il est essentiel 
pour le maintien de l’ordre social que la pluralité détermine la loi.  49. Le droit de voter dans 
les assemblées nationales, provinciales, ou secondaires, n’est que le droit d’y porter la réun-
ion de plusieurs suffrages. Ce droit ne peut être conféré que par des suffrages libres.   50. 
Ainsi il ne peut émaner d’aucun autre pouvoir, il ne peut être attaché à aucun ordre particuli-
er, à aucune charge vénale ou héréditaire, s’il en existe dans le corps social : car alors ce droit 
ne serait pas l’expression de suffrages libres.  51. Le droit de voter pour d’autres citoyens est 
révocable à volonté; mais toujours par les mêmes suffrages qui l’ont conféré.   52. La liberté 
n’étant limitée que par les lois de l’ordre social, tout citoyen a le droit de résister aux ordres 
arbitraires contraires à ces lois.  53. Ainsi la servitude est un abus de la force, une infraction 
aux lois sociales.   54. Un homme peut consentir à remplir des devoirs particuliers envers un 
autre homme pour un prix fixé pour un temps déterminé; mais jamais il ne peut aliéner sa lib-
erté, elle est sans prix.  55. C’est un attentat contre l’ordre public que de faire arrêter un ci-
toyen qui n’a pas violé les lois constitutives ou sociales.  56. Toute recherche sur les pensées 
ou les sentiments d’un homme est un abus du pouvoir exécutif. Les actions seules sont 
soumises à ce pouvoir.  57. La communication et la correspondance des pensées, soit par le 
commerce épistolaire, soit par l’impression, doivent donc être libres.  58. Tout homme chargé 
de fonctions publiques répond à la nation du pouvoir qui lui est confié.   </text> 
42_55 un projet de declaration anonyme, problement du comte d’avaray. L’Assemblée Nation-
ale ayant arrêté qu’il serait fait une déclaration des droits de l’homme au commencement de 
la Constitution, on a pensé que presque toutes celles qui ont été proposées jusqu’à présent 
étaient très-utiles pour l’instruction des Membres d’une Assemblée destinée à donner à la 
France de nouvelles lois, mais que les principes et les idées contenues dans ces différents 
projets de déclaration, pourraient paraître trop abstraits et trop métaphysiques pour être aisé-
ment compris par la plus grande partie des individus auxquels elle est destinée : les projets 
proposés auraient d’ailleurs, par leur étendue, l’inconvénient d’entraîner une plus longue dis-
cussion. On ose donc en proposer un plus court à l’examen des Bureaux ; il est de nature 
à être aisément compris et retenu par le peuple.  Droits d’un Citoyen Français  1. Tous les 
hommes sont nés et doivent vivre libres.  2. Un Français peut jouir de sa liberté dans toute 
son étendue, pourvu qu’il soit soumis aux lois qu’il aura contribué à faire par lui-même ou par 
ses représentants.  3. Tout citoyen français est également soumis à la loi, et aucun ne peut 
en être exempt sous quelque prétexte que ce soit.  4. Tout ordre arbitraire ou illégal, obtenu 
contre un citoyen français est nul.  5. Tout citoyen qui est dans l’impuissance absolue de pour-
voir à ses besoins, doit être secouru par la Nation.  6. Nul ne doit payer de contribution que 
celle qui aura été librement consentie par les représentants de la nation.  L’Assemblée Na-
tionale, en proscrivant l’amendement qui avait été proposé par un de ses Membres, au sujet 
de l’expression de Devoirs à ajouter après celle de déclaration des droits, n’a vraisemblable-
ment pas prétendu interdire à aucun de ses Membres la faculté de proposer de faire suivre 
la déclaration des droits, d’une déclaration des principaux devoirs d’un Citoyen Français, qui 
réunirait à l’avantage de la renfermer en peu de mots, celui d’être aussi aisément comprise et 
retenue que celle des droits.  M. d’Avaray propose les articles suivants pour servir de déclara-
tion des :  Principaux Devoirs d’un Français : 1. Tout Français doit respect à Dieu, à la religion et 
à ses ministres ; il ne doit jamais troubler ie culte public. 2. Il doit respect au Roi, dont la per-
sonne est sacrée et inviolable. 3. La première des vertus d’un Français est la soumission aux 
lois ; toute résistance à ce qu’elles lui prescrivent est un crime. 4. Il doit contribuer, dans la 
proportion de ses propriétés, de quelque nature qu’elles soient, aux frais nécessaires à la 
défense de l’Etat et à la tranquillité qu’un bon gouvernement lui assure. 5. Il doit respecter le 
droit d’autrui. Ce projet est renvoyé à l’examen des bureaux. </text> 
42_55 un projet de declaration anonyme, problement du comte d’avaray. L’Assemblée Nation-
ale ayant arrêté qu’il serait fait une déclaration des droits de l’homme au commencement de 
la Constitution, on a pensé que presque toutes celles qui ont été proposées jusqu’à présent 
étaient très-utiles pour l’instruction des Membres d’une Assemblée destinée à donner à la 
France de nouvelles lois, mais que les principes et les idées contenues dans ces différents 
projets de déclaration, pourraient paraître trop abstraits et trop métaphysiques pour être aisé-
ment compris par la plus grande partie des individus auxquels elle est destinée : les projets 
proposés auraient d’ailleurs, par leur étendue, l’inconvénient d’entraîner une plus longue dis-
cussion. On ose donc en proposer un plus court à l’examen des Bureaux ; il est de nature 
à être aisément compris et retenu par le peuple.  Droits d’un Citoyen Français  1. Tous les 
hommes sont nés et doivent vivre libres.  2. Un Français peut jouir de sa liberté dans toute 
son étendue, pourvu qu’il soit soumis aux lois qu’il aura contribué à faire par lui-même ou par 
ses représentants.  3. Tout citoyen français est également soumis à la loi, et aucun ne peut 
en être exempt sous quelque prétexte que ce soit.  4. Tout ordre arbitraire ou illégal, obtenu 
contre un citoyen français est nul.  5. Tout citoyen qui est dans l’impuissance absolue de pour-
voir à ses besoins, doit être secouru par la Nation.  6. Nul ne doit payer de contribution que 
celle qui aura été librement consentie par les représentants de la nation.  L’Assemblée Na-
tionale, en proscrivant l’amendement qui avait été proposé par un de ses Membres, au sujet 
de l’expression de Devoirs à ajouter après celle de déclaration des droits, n’a vraisemblable-
ment pas prétendu interdire à aucun de ses Membres la faculté de proposer de faire suivre 
la déclaration des droits, d’une déclaration des principaux devoirs d’un Citoyen Français, qui 
réunirait à l’avantage de la renfermer en peu de mots, celui d’être aussi aisément comprise et 
retenue que celle des droits.  M. d’Avaray propose les articles suivants pour servir de déclara-
tion des :  Principaux Devoirs d’un Français : 1. Tout Français doit respect à Dieu, à la religion et 
à ses ministres ; il ne doit jamais troubler ie culte public. 2. Il doit respect au Roi, dont la per-
sonne est sacrée et inviolable. 3. La première des vertus d’un Français est la soumission aux 
lois ; toute résistance à ce qu’elles lui prescrivent est un crime. 4. Il doit contribuer, dans la 
proportion de ses propriétés, de quelque nature qu’elles soient, aux frais nécessaires à la 
défense de l’Etat et à la tranquillité qu’un bon gouvernement lui assure. 5. Il doit respecter le 
droit d’autrui. Ce projet est renvoyé à l’examen des bureaux. </text> 
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 
le culte public. </text>   
43_57 le projet de declaration de gouges-cartou. Projet de déclaration de droits, présenté a 
l’Assemblée nationale par M. Ho tiges -Carton, député des six sénéchaussées du Quercy. 
Avertissement. Encore une déclaration de droits! Va-t-on s’écrier en voyant cette brochure. Je 
m’y attends, et cependant j’ai eu le courage de mettre la main à la plume. Je vais rendre 
compte des motifs que j’ai eus. Si le lecteur n’en est pas satisfait, il doit cesser de lire. Une 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été jugée par l’Assemblée nationale devoir 
précéder la Constitution. Il en a été présenté plusieurs projets ; presque tous n’offrent que 
des principes isolés : tout le monde en reconnaît la Justesse, mais ils ne sont que sentis, et 
il reste à l’aire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux 
axiomes des géomètres, se présentent à l’esprit dans le dernier degré de l’évidence. M. l’ab-
bé Sieyès est le seul qui a remonté jusqu’à leur source : « s’emparant, pour ainsi dire, de la 
nature de l’homme dans ses premiers éléments, et la “suivant sans distraction dans tous ses 
développements et dans ses combinaisons sociales, il a l’avantage de ne laisser échapper au-
cune des idées qui enchaînent les résultats, ni des nuances qui lient les idées elles-mêmes; 
» mais elles sont si arbitraires, l’esprit a tant de peine à suivre le fil de ses raisonnements, 
qu’il paraît que le plus grand nombre renonce à faire usage de son plan. Cependant, si l’on 
considère quel est le but que l’on se propose en faisant une déclaration de droit ; si l’on con-
fient qu’elle doit être plutôt le plus fort boulevard de la liberté que nous venons de recouvrer, 
que le simple énoncé des principes qui vont nous guider dans le grand ouvrage de la Consti-
tution, on devra convenir que nous ne saurions assez faire apercevoir la relation intime de ces 
mômes principes avec les vérités élémentaires dont ils émanent; vérités également simples 
et immuables, et qu’il suffit de montrer pour les reconnaître. Tout ce que l’on peut exiger, 
c’est qu’on le fasse d’une manière simple, claire, et à portée de tout le monde. Or, c’est pré-
cisément ce que j’ai tâché de faire. On a pensé généralement, et d’abord je l’ai cru aussi, 
qu’une déclaration de droits ne saurait être assez courte; mais mon opinion a changé à cet 
égard depuis que j’ai fait attention et reconnu que la liberté du citoyen étant exposée à être 
attaquée de tant de manières différentes, on ne pouvait assez multiplier les moyens de 
défense. Dans ce sens, une déclaration de droits est un recueil de remèdes qui doit être d’au-
tant plus volumineux qu’il y a plus de maladies à guérir. D’après cette considération, j’ai re-
cueilli ce que j’ai trouvé de plus propre à entrer dans mon plan. J’ai fait principalement usage 
du recueil des constitutions américaines et des projets de MM. l’abbé Sieyès et Mounier, et 
de celui qui a été discuté dans le sixième bureau. Semblable à l’abeille oui sait si bien s’ap-
proprier les substances qu’elle cueille sur les fleurs, j’aurais pu sans doute m’approprier aus-
si les productions de ces différents auteurs, en les faisant passer à travers les filières de mon 
faible génie ; c’est une charlatanerie assez en usage parmi les écrivains ; mais, comme je ne 
suis pas du métier, j’ai eu le scrupule d’employer, autant que j’ai pu, leurs propres expres-
sions, et leurs articles en entier. D’ailleurs j’ai considéré que j’avais l’honneur d’être appelé 
conjointement avec eux à élever le grand et magnifique édifice de la liberté; et jamais je n’ai 
vu un maçon, posant une pierre, jaloux de voir son compagnon en poser une autre. On re-
marquera peut-être dans cet ouvrage que plusieurs articles émanent si facilement de ceux 
qui les précèdent, qu’il ne valait pas la peine de les énoncer; mais on ne les jugera pas inu-
tiles, si on les considère comme des pierres d’attente propres à fixer d’avance plusieurs 
points essentiels de la procédure et de la législation. Je dois prévenir cependant qu’après 
avoir établi les axiomes de la science politique, je ne me suis pas contenté de lier par une 
chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les différents projets de déclaration 
que j’ai cités; j’ai cru encore indispensable d’exposer les droits fondamentaux des sociétés : 
j’ai pensé qu’une constitution étant (comme le dit très-bien M. Rabaud de Saint-Etienne) une 
forme précise adoptée par le gouvernement d’un peuple, cette forme était déterminée et par 
des principes qui ne changent jamais, et par des principes qui sont sujets à varier, parce qu’ils 
émanent des mœurs et des préjugés des siècles, et même du caractère des législateurs. 
Sous ce point de vue, on doit considérer une déclaration de droits comme la collection des 
principes inaltérables qui entrent dans la constitution de toute espèce de gouvernement libre 
; et on doit reconnaître qu’elle sera d’une utilité inappréciable toutes les fois qu’on entrepren-
dra d’altérer la Constitution, puisque l’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les 
changements qu’on pourrait se proposer, et qui ne sauraient être adoptés toutes les fois 
qu’ils se trouveront en opposition avec elle. Il est donc essentiel de traiter des droits immua-
bles, non-seulement de l’individu considéré successivement dans l’état de nature et de so-
ciété, mais encore des sociétés elles-mêmes. J’ai recherché dans cette dernière partie ce qui 
constitue les différents gouvernements, et les motifs qui peuvent faire adopter l’un ou l’au-
tre. Mon intention a été d’amener tous les Français à cette conséquence : le gouvernement 
monarchique est celui qui nous convient le mieux. Je désire que tous y souscrivent avec la 
même sincérité que je le fais. Ce principe, bien mieux que la vaine cérémonie du sacre de nos 
rois, unira intimement le prince et les sujets, et fera dans tous les temps la principale force 
de l’État. Qu’il me soit également permis de relever une erreur qui s’est propagée et qui peut 
devenir d’autant plus contagieuse, qu’elle a été adoptée par un écrivain qui a l’art de dévelop-
per des idées profondes avec autant de clarté que de sagacité. « L’homme de l’état de nature 
(dit M. Crenière) n’est ni libre, ni esclave; il est indépendant. » Je voudrais bien savoir ce que 
c’est qu’un être qui n’est ni libre ni esclave. Je voudrais savoir encore s’il peut y avoir entre 
l’indépendance et la liberté d’autre différence que celle que l’on peut concevoir entre de l’eau 
bouillante et une plus ou moins chaude. « Il n’a point de droits à exercer, ajoute M. Crenière 
» ; mais, dans ce cas, comment pourrait-il y en avoir dans l’état de citoyen ? Serait-il possible 
qu’une foule de zéros accumulés donnât une valeur réelle ? Une société de commerce pour-
rait-elle avoir des capitaux sans les mises des associés ? Telle est la société politique ; elle a 
des droits parce que chaque citoyen en apporte ; et celui-ci n’en a à son tour que parce qu’il 
les possédait en sortant des mains de la nature. Et qu’on ne se représente pas l’homme de 
la nature comme un être isolé. Pourquoi, naturellement bienfaisant et sensible, ne vivrait-il 
pas avec ses semblables sous les lois de la justice et de la morale ? Est-ce que la conscience 
ne saurait pas lui dire comme à nous, qu’il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voudrions 
pas qui nous fût fait ? Pour moi, je n’aperçois que cette différence caractéristique entre 
l’homme de la nature et l’homme vivant sous les lois de la société : le premier n’a d’autre ap-
pui que sa propre force, et le second a encore celui de toute la société qui lui a garanti tous 
ses droits, comme il a garanti à son tour les droits de chacun de ses concitoyens. PROJET DE 
DÉCLARATION DE DROITS. L’Assemblée nationale considérant qu’elle a été convoquée prin-
cipalement pour régénérer l’État et détruire les abus de toute espèce qui s’opposent à sa 
félicité, a reconnu qu’elle ne saurait y parvenir sans établir une constitution fixe et perma-
nente. Cette constitution sera le contrat qui unira le Roi et la nation par des engagements 
réciproques dictés pour le bonheur de tous, par l’amour et la confiance. Mais afin que ces en-
gagements soient à jamais observés, il faut qu’ils soient avoués par la raison ; il faut qu’il n’y 
ait pas de Français qui n’en reconnaisse toute la justice et la sainteté. Il est donc indispensa-
ble de constater les principes sur lesquels ils sont fondés : c’est pourquoi l’Assemblée nation-
ale a jugé convenable de faire précéder ladite constitution par une déclaration des droits de 
l’homme, du citoyen et des sociétés. Droits de l’Homme. Art. 1. Chaque homme tient de la 
nature le droit de veiller à sa conservation et celui d’être heureux. Art. 2. Pour assurer sa con-
servation et son bonheur, elle lui a donné une volonté et des qualités physiques et morales. 
Art. 3. Ainsi tout homme a le droit essentiel d’user de ses facultés suivant sa volonté. Art. 4. 
La nature a donc fait les hommes indépendants les uns des autres, c’est-à-dire entièrement 
libres. Art. 5. Ainsi les hommes sont égaux, non en force et en moyens, mais en droits. Art. 
6. Ces droits essentiels et imprescriptibles, puisqu’ils dérivent de la nature de l’homme, sont 
celui de jouir de l’honneur, de la vie et d’une liberté entière ; celui d’acquérir des propriétés, 
de les transmettre à qui bon lui semble, de les posséder et de les défendre en repoussant la 
force par la force ; en un mot le droit de chercher et d’obtenir par tous les moyens qui sont en 
son pouvoir la sûreté et le bonheur. Droits du citoyen. Art. 7. Dans l’état de nature, chacun, 
pour le maintien et la défense de ses droits, n’a pu faire usage que de sa propre force, qui le 
plus souvent a dû être insuffisante. De là l’intérêt commun qu’ont eu les hommes de se 
réunir en société, c’est-à-dire de mettre les droits de chaque individu sous la protection et la 
sauvegarde de tous. Art. 8. Ainsi une société politique est l’effet d’une convention libre entre 
tous les citoyens, et son objet doit être nécessairement le plus grand bien de tous, et la con-
servation des droits qui leur sont accordés par la nature. Art. 9. Mais ils ne peuvent exercer 
des droits opposés entre eux, sans que l’un l’emporte sur l’autre, et qu’il en résulte une al-
tération dans la liberté et l’égalité. Ainsi chaque citoyen doit faire l’abandon de tous les droits 
qui nuisent à ceux d’un autre. Ce sacrifice est d autant plus juste, qu’il est le prix des autres 
droits qui lui restent, dont le libre exercice lui est pleinement garanti par la société. Art. 10. 
Ainsi tout citoyen est libre dans l’exercice de ses facultés personnelles, à la seule condition 
de ne pas nuire aux droits d’autrui. Art. 11. Ainsi personne n’est responsable de sa pensée ni 
de ses sentiments, et nulle manière de les publier ne doit lui être interdite ; chacun est libre 
d’écrire et de faire imprimer ce que bon lui semble, toujours sous la condition de ne pas don-
ner atteinte aux droits d’autrui. Enfin, tout écrivain peut débiter ou faire débiter ses produc-
tions, et il peut les faire circuler librement, tant par la poste, que par toute autre voie, sans 
avoir jamais à craindre aucun abus de confiance. Les lettres en particulier doivent être 
sacrées pour tous les intermédiaires qui se trouvent entre celui qui écrit et celui à qui il écrit. 
Art. 12. Tout citoyen est, sous la même condition, le maître d’aller ou de rester partout, quand 
et comme bon lui semble ; enfin, de disposer de ses propriétés ainsi qu’il le juge à propos. 
Art. 13. Tous les droits dont l’exercice est prohibé doivent être clairement énoncés ; car il est 
juste que chaque citoyen puisse bien connaître quels sont ceux qui lui restent. Cette énonci-
ation s’appelle loi. Ainsi la loi n’est pas faite pour permettre ; elle ne l’est que pour défendre. 
Art. 14. De là cette conséquence : tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis, et nul 
ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Art. 15. Ainsi tout citoyen est libre 
d’employer ses bras, son industrie et ses capitaux, comme il le juge bon et utile à lui-même. 
Nul genre de travail ne peut lui être interdit. Il peut fabriquer et produire ce qu’il lui plaît, et 
comme il lui plaît : il peut garder ou transporter à son gré toute espèce de marchandises, et 
les vendre en gros ou en détail. Dans ces diverses occupations, nul particulier, nulle associa-
tion n’a le droit de le gêner, forte raison de l’empêcher. La loi seule peut marquer les bornes 
qu’il faut donner à cette liberté comme à toute autre. Droit des sociétés. Art. 16. Une société 
quelconque ne peut avoir pour objet que l’intérêt commun. Les destinations sociales doivent 
être fondées sur l’utilité commune. Art. 17. Chaque homme dans l’état de nature jouissant sur 
lui-même d’un droit absolu et universel, il faut bien que la société possède aussi sur elle-
même le même droit, c’est-à-dire que la souveraineté réside dans tous les membres d’une 
société considérée collectivement. Art. 18. Ainsi une société quelconque possède incontest-
ablement toute espèce de pouvoirs. Elle a en tout temps celui de revoir et de réformer sa 
constitution ; celui de faire des lois, de les faire exécuter, et de prononcer sur leur violation; 
c’est-à-dire, qu’en vertu de sa souveraineté, elle possède éminemment les droits législatif, 
exécutif et judiciaire. Art. 19. Tous les citoyens étant égaux, nul ne peut imposer la loi à un au-
tre; elle ne peut être que l’expression de la volonté générale ; tous doivent donc la respecter 
et lui obéir. Art. 20. Ainsi tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi se rend coupable par la 
résistance. Art. 21. Tous devant être égaux aux yeux de la loi, ils ont un droit égal à la justice 
la plus impartiale, la plus exacte et la plus prompte, tant pour leurs personnes que pour leurs 
propriétés ; et ils doivent l’obtenir gratuitement. Art. 22. La volonté générale n’est jamais aus-
si bien exprimée que quand elle est celle de tous les citoyens; à défaut elle doit être énoncée 
par la majorité des suffrages. Art. 23. Une minorité, quelle qu’elle soit, ne peut arrêter la 
promulgation d’une loi ; car il est évident que dans ce cas le petit nombre empêcherait de 
défendre ce qui est nuisible au plus grand. (Voyez l’article 13). Art. 24. Tous les citoyens devant 
avoir une portion égale dans les avantages de la société, ils doivent exercer une influence 
égale dans les délibérations publiques. Art. 25. Ainsi un des principaux points d’une constitu-
tion doit être la manière dont un peuple doit s’assembler, pour qu’il puisse, toutes les fois 
qu’il sera nécessaire, manifester ses volontés librement, clairement, facilement et prompte-
ment. Art. 26. Une société a le droit, en vertu de sa souveraineté, de déléguer à qui bon lui 
semble les pouvoirs qu’elle possède. Ainsi tous ceux qui dans une nation sont revêtus d’une 
portion quel- Art. 27. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoirs, sont responsa-
bles de leurs prévarications, et comptables de leur conduite Art. 28. Un gouvernement ne 
doit exister que pour l’intérêt de ceux qui sont gouvernés, et non pour l’intérêt de ceux qui 
gouvernent. Art. 29. Les fonctions publiques doivent donc suivre les besoins publics; le nom-
bre des places doit être rigoureusement borné au nécessaire ; il est absurde surtout qu’il y ait 
des places sans fonctions. Art. 30. Il est également absurde qu’un citoyen à plus puisse être 
exclu d’une place pour raison de ce qu’un stupide préjugé appelle défaut de naissance, 11 
faut, pour toute espèce de service public, préférer les plus capables. Art. 31. Des pensions 
sur le Trésor public ne peuvent être sollicités et obtenues qu’à titre de récompense pour des 
services rendus par des hommes sans fortune, qui ne peuvent plus être employés utilement. 
Art. 32. S’il est, dans la société générale, des sociétés particulières, elles doivent lui être sub-
ordonnées. Sa souveraineté lui donne incontestablement le droit de les réformer, même de 
les détruire, et de faire de leurs biens telle application que bon lui semblera, s’ils ne sont 
transmissibles ni par donation, ni par droit de succession. Art. 33. Si un peuple est trop nom-
breux, et qu’il occupe un espace trop étendu, il lui est impossible de se réunir, et il est réduit 
à former des assemblées partielles, et à se choisir des représentants. Ces assemblées 
doivent être circonscrites de manière que tous ceux qui en feront partie puissent y être ap-
pelés commodément, promptement et facilement, Art. 34. Ainsi, si une nation est renfermée 
dans quinze ou vingt lieues carrées, et s’il y aune ville au centre de cet espace, il est naturel 
que le peuple se divise en un certain nombre de cantons, dont chacun formerait une corpo-
ration, et que chaque canton nomme ses représentants, et les charge de se réunir avec les 
autres dans cette ville, pour y traiter des affaires publiques. Dans une telle hypothèse, chaque 
citoyen influerait directement dans le choix des représentants de la nation, Art. 35. Si trente 
ou même soixante districts semblables se réunissent en corps de nation, il sera également 
naturel que les représentants de chacun d’eux en nomment d’autres, et que ceux-ci se ren-
dent, de concert, au centre de la province, qui ne peut qu’être ou devenir la ville principale. 
Dans un tel cas, il serait statué par les représentants des représentants. Art. 36. Enfin, si un 
certain nombre de pro vinces sont réunies en corps de nation, il est en- core naturel que leurs 
représentants chargent un certain nombre de délégués de se réunir dans la capitale de l’em-
pire, pour y traiter des intérêts communs. Dans ce dernier cas, la représentation s’éloignerait 
encore d’un degré. Art. 37. Voilà la marche simple que la raison nous indique pour former les 
corps politiques: ils doivent être les éléments les uns des autres, afin que chaque citoyen pu-
isse, comme membre de la souveraineté/exercer toute l’influence possible. Leur nombre doit 
dépendre du degré de population et de l’espace qu’une nation occupe, en telle sorte qu’il y 
ait entre eux et elle le même rapport que celui qui existe entre plusieurs cercles concentri-
ques. Art. 38. Tous les citoyens étant égaux en droits, chacun doit avoir sa voix dans la corpo-
ration élémentaire où il est appelé pour voter individuellement; et il en résulte que chacune 
des autres doit fournira la corporation qui lui est immédiatement supérieure un nombre de 
représentants proportionné au nombre de ceux qu’elle représente elle-même. Art. 39. Si un 
peuple est trop nombreux, et qu’il occupe trop d’espace, il est encore réduit à déléguer les 
différents pouvoirs qui constituent ta souveraineté. Art. 40. Il peut sans doute les déléguer à 
qui bon lui semble, mais si la puissance exécutrice a le droit de faire des lois, elle ne promul-
guera que celles qui serviront à étendre son autorité. Si elle a le droit de juger, elle pourra frap-
per par le glaive de la loi ceux qui ne voudront pas souscrire à ses volontés particulières. De 
même le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire si ceux à qui le pouvoir de 
faire les lois serait confié avaient celui d’en faire l’application à leur gré. Enfin il est visible que 
la réunion des trois pouvoirs porterait les abus à leur comble. Ainsi la liberté d’un peuple est 
en danger, tant que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ne sont pas distincts et 
séparés. Art. 41. Le juge ne doit, dans aucun cas, substituer sa volonté privée à la volonté 
générale; une impartialité parfaite doit être son caractère; il doit être uniquement l’organe de 
la loi. Art. 42. Ce n’est donc pas au juge à constater les faits : ce soin doit être réservé à des 
jurés, choisis librement par les parties, sur une liste dressée antérieurement en vertu de la loi. 
Art. 43. La loi devant éviter toute espèce d’arbitraire, aucun citoyen ne peut être tenu de 
répondre pour-un délit quelconque, à moins qu’il ne lui soit énoncé pleinement et clairement, 
substantiellement et formellement; et il ne peut être contraint de s’accuser ou de fournir des 
preuves contre lui-même. Il a au contraire le droit de produire toutes celles qui peuvent lui 
être favorables, d’être confronté face à face avec les témoins et d’être entendu pleinement 
dans sa défense, par lui-même, ou par un conseil à son choix. Art. 44. Si un citoyen a été ar-
rêté et emprisonné hors les cas prévus par la loi, il doit lui être adjugé l’indemnité qu’elle aura 
dû avoir fixée. Art. 45. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également 
les coupables ; mais nul ne pourra être exilé ou privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, 
qu’en vertu de la loi et après un jugement de ses pairs. Art. 46. Dans les poursuites crim-
inelles, la vérification des faits dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de la plus 
grande importance pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens. Ainsi 
les ministres des lois ne sauraient être assez à portée des justiciables. Art. 47. La liberté, la 
propriété et la sécurité des citoyens, doivent reposer sous une garantie sociale, supérieure à 
toutes les atteintes. Ainsi il doit y avoir une force capable de réprimer ceux des simples citoy-
ens qui entreprendraient d’attaquer les droits de quelque autre, et une armée capable de 
défendre la société contre les attaques des ennemis étrangers. Art. 48. Les impôts sont donc 
nécessaires pour le soutien d’une société; il est évident qu’ils ne doivent jamais excéder les 
besoins. Art. 49. La-protection de l’Etat devant s’étendre à toute espèce de propriété, chaque 
citoyen ne peut être dispensé, sous quelque prétexte que ce soit, de l’obligation de con-
tribuer en proportion de ses biens. Art. 50. La contribution publique étant une portion re-
tranchée de la propriété de chaque citoyen, ils ont tous le droit d’en constater la nécessité, de 
.la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recou-
vrement et la durée ; et s’ils ne peuvent pas l’exercer par eux-mêmes, il faut bien qu’ils en 
contient l’exercice à quelqu’un. Art. 51. Ils rie sauraient le confier au corps chargé de juger ; 
car ses membres, par la nature de leurs fonctions, doivent être constamment séparés. Ils ne 
sauraient non plus le confier au corps exécutif, sans que la liberté en souffrît - car, dès qu’il 
aurait à sa disposition et l’armée et le Trésor, rien ne pourrait l’empêcher d’usurper tous les 
autres pouvoirs. Art. 52. 11 est donc nécessaire que le peuple, à raison de l’impôt, confie tous 
ses droits au corps législatif, qui devra y être assujetti comme le reste des citoyens. Art. 53. 
Le corps législatif devant être le gardien de la liberté par rétablissement des lois sur 
lesquelles elle doit être fondée, il est nécessaire qu’il s’assemble fréquemment pour surveil-
ler leur exécution. Il convient donc qu’il n’accorde l’impôt que pour un an, afin que les beso-
ins toujours renaissants du corps exécutif le déterminent puissamment à concourir à cette 
mesure de toutes ses forces. Art. 54. La puissance exécutrice est principalement établie pour 
diriger toutes les forces de l’Etat, mais elles ne doivent jamais servir à opprimer le peuple; 
ainsi tes troupes ne doivent prêter serment qu’à la nation entre les mains du corps exécutif, 
et elles ne devront être employées contre les citoyens qu’à la réquisition du magistrat, à l’ex-
ception des cas qui doivent avoir été prévus par la Constitution. Art. 55. Il est donc très-es-
sentiel que la constitution de l’armée soit l’ouvrage de la puissance législative. Art. 56. Le 
peuple est intéressé à établir une balance entre les corps exécutif et législatif, de manière 
que l’un ne puisse pas être opprimé par l’autre. 11 faut donc que le corps législatif puisse 
délibérer avec la plus grande liberté; en conséquence:  1° Aucun de ses membres ne doit être 
dans le cas de redouter d’être recherché dans aucun temps pour des avis et des opinions qu’il 
aurait pu manifester dans les Assemblées, et sa personne doit être déclarée inviolable. 2° Le 
corps exécutif ne pourra, sous aucun prétexte, se mêler de la police des assemblées du 
corps législatif. Il n’ordonnera dans aucun temps aux soldats d’approcher du lieu où elles se 
tiendront, à moins qu’il n’en soit requis par l’autre, auquel cas lesdits soldats seront unique-
ment aux ordres du corps législatif. Art. 57. Il faut également que le corps exécutif, non-seule-
ment ait connaissance de toutes les résolutions du corps législatif qu’il doit être chargé de 
faire exécuter, mais qu’il ait encore le droit de s’opposer efficacement à toutes celles qu’il 
jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que 
par la sanction du corps exécutif. Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps 
le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu’il croira avantageuses à la 
chose publique, et s’il éprouve un refus de sa part, il aura celui de s’adresser au peuple en qui 
réside la plénitude des pouvoirs, de le faire assembler pour qu’il prononce lui-même, qu’il 
manifeste ses intentions à ses représentants; et même pour qu’il lui en substitue d’autres, 
s’il le juge nécessaire. Art. 59. Par le même motif, si le corps exécutif s’oppose par un veto à 
quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s’y oppos-
er, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret. Art 60. Le pou-
voir exécutif peut être confié (sans que la liberté soit compromise) à un seul individu, ou à plu-
sieurs, ou à une partie considérable du peuple. De là naît la distinction des trois espèces de 
gouvernement, savoir: le monarchique, l’aristocratique et le démocratique. Art. 61. Si un peu-
ple est peu nombreux et qu’il occupe peu d’espace, un grand nombre d’individus peut sans 
inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple 
est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que..... Art. 62. L’intérêt 
d’une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule personne, 
afin que son activité,, qui doit être toujours proportionnée aux obstacles qui doivent être sur-
montés, et à la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible. Art. 63. 
Il résulte de cet exposé, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gou-
vernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu’il doit être 
principalement déterminé par sa population et l’étendue de son territoire. Art. 64. Quelle que 
soit l’étendue et la population d’un Etat, le pouvoir législatif ne saurait être confié à un seul, 
sans compromettre la liberté. Il y aurait à craindre qu’il ne consultât que son propre intérêt 
dans l’établissement des lois. Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du 
corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le 
peuple, en les faisant rentrer dans la classe ordinaire des citoyens, évite le danger d’être op-
primé par eux. Art. 66. Il doit en être de même dans une république pour les membres du 
corps exécutif. Mais si dans une monarchie le peuple voulait se réserver le droit de renvoyer 
le Roi, et même celui d’en nommer un autre à son gré après sa mort, il est aisé de prévoir 
que le Roi ne manquerait pas de faire usage des grandes forces qui lui auraient été confiées, 
pour se maintenir sur le trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du 
peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres civiles. Art. 67. Le 
bonheur d’une société, qui ne peut exister au milieu des dissensions, exige donc que dans 
une monarchie le pouvoir exécutif soit concentré dans une seule famille, et que l’ordre de la 
succession à la couronne soit déterminé d’avance d’une manière claire et invariable. Alors 
l’ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu’un, et la tran-
quillité publique ne peut être altérée. Art. 68. Il est de l’intérêt d’une nation que le corps ex-
écutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les lois seront mal ex-
écutées. Ainsi dans une monarchie il doit être érigé en principe que le Roi ne peut mal faire, 
et sa personne doit être sacrée. Art. 69. Si donc il survient des abus d’autorité dans l’exercice 
du pouvoir exécutif, ils ne peuvent être imputés qu’à ses ministres, qui doivent eu demeurer 
responsables. Art. 70. La loi ne pouvant atteindre les délits secrets, c’est à la religion et à la 
morale à la suppléer. Ainsi le bon ordre et la conservation d’une société dépendent essentiel-
lement de la piété, de la religion et des bonnes mœurs, qui ne peuvent se répandre parmi tout 
un peuple que par des instructions publiques, et par l’exercice d un culte public. Aussi les 
corps exécutif et législatif devront-ils veiller soigneusement à ce qu’il y ait dans tous les 
temps des fonds convenables et suffisants pour la construction et l’entretien des églises, et 
pour la subsistance de ses ministres. Art. 71. Et néanmoins aucun membre de la société ne 
pourra sous aucun prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cess-
er de jouir de tous les droits de citoyen, tant qu’il se conforme aux lois et qu’il ne trouble pas 











44_58 le projet de declaration de pison du galland. Le titre d’une déclaration des Droits de 
l’homme et du Citoyen, détermine exactement son objet. Il ne suffit pas d’exprimer les droits 
naturels de l’homme, abstraction faite des conventions sociales, il faut exprimer ceux qu’il a 
comme Citoyen ou Membre d’une Société politique. Comme homme, il a droit à la vie, à la 
liberté, à la propriété qui résulte de son travail. Comme Citoyen ou Membre d’une Société 
politique, il a droit à ce qu’elle existe avec liberté, qu’elle se régisse par de bonnes lois, que 
ses lois soient fidèlement exécutées, etc.  C’est ainsi que les déclarations de droits publiées 
en Amérique, et particulièrement celle qui fait partie de la Constitution de Pennsylvanie, ont 
fixé tout-à-la-fois les premiers principes du droit naturel, les principes généraux du régime so-
cial, et les principes particuliers des divers établissements   politiques,   qui,   pouvant   attein-
dre   le Citoyen, intéressent ses droits et sa félicité. Elles forment par-là un code moral et poli-
tique, non-seulement propre à rappeler le Gouvernement au but de son institution, mais à 
indiquer et provoquer constamment le degré de perfection dont l’état peut être susceptible. 
Une déclaration de droits, perfectionnée et sanctionnée • par une grande Nation, est peut-
être le plus heureux: présent que le genre humain puisse recevoir. Elle deviendrait le germe 
de l’instruction publique. Elle fixerait les idées sur des principes constants de prospérité 
générale. Elle assoirait les esprits, influerait sur les caractères, et n’assurerait pas seulement 
les droits des hommes en préparant de bons établissements, mais les en ferait jouir dans la 
concorde et avec toute la plénitude de leurs facultés.  La simplicité doit être le principal car-
actère d’un ouvrage de ce genre. Tout stile figuré doit en être banni. Destinée à instruire tous 
les Citoyens, une déclaration de droits doit être perceptible aux esprits ordinaires, facile à re-
tenir, porter ses preuves avec elle-même, ou n’en présenter que d’évidentes. On doit surtout 
y éviter toute proposition, toute expression même, abstraite ou indéterminée qui fournisse 
matière à discussion, ou puisse se prêter à des conséquences arbitraires.  Une méthode ex-
acte est essentielle à la perfection d’une déclaration de droits. Prenant les droits de l’homme, 
à sa naissance, elle doit les suivre dans l’ordre où ils se développent, à mesure qu’il entre 
dans l’ordre social et que la société dont il est Membre forme les divers établissements qui 
l’intéressent.  On est loin de croire d’avoir atteint le but; mais sa difficulté même autorise tous 
les efforts des Citoyens; et c’est à ce titre, que sont publiés les articles qui suivent.  Droits de 
l’homme.  Article premier.   Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conser-
vation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le compo-
sent.  La vie et les facultés de l’homme sont un don qu’il tient de la nature, dont personne, 
par conséquent, n’a droit de le priver.   II. Inaliénabilité de ces droits.   Ce droit est essentiel, 
inamissible & inaliénable.  Il est absurde de supposer qu’un homme puisse et veuille jamais 
perdre ou aliéner en tout ou en partie, ni pour aucune portion de temps, sa vie, sa félicité, ni 
aucun des moyens que la Nature lui a donné pour y pourvoir.  Il est plus absurde encore de 
supposer qu’un homme puisse faire cette aliénation pour un autre, ni pour sa postérité.  Toute 
convention contraire à ce principe, est radicalement nulle comme l’effet de la violence ou de 
la surprise, sans qu’aucun laps de temps puisse la légitimer.  III.  L’inégalité de force ou de 
moyens que la nature donne à un homme par comparaison à un autre, ne constitue pas une 
différence de droits. C’est un avantage pour travailler plus efficacement à sa propre félicité, 
mais sans nuire à l’existence et à la liberté de personne.  Si l’inégalité de moyens constituait 
une différence de droits, le faible aurait celui de recourir à la ruse contre le fort. L’existence 
humaine serait un chaos horrible de craintes, de violences et de perfidies, destructif de toute 
félicité générale et particulière.  IV. Ils se fortifient par la religion.  L’ordre de la nature, la paix 
du juste, le remords du méchant, la tradition de nos pères, tout témoigne qu’il existe un Dieu 
vengeur du crime, et rémunérateur de la justice et de la vertu.  Cette vérité donne un appui 
immuable, éternel et sacré aux droits de l’homme.  La religion étend, fortifie et développe ce-
tte vérité féconde, et tout homme de bien doit la professer.  V.  Liberté de l’homme.  La lib-
erté consiste en l’usage plein et illimité de toutes ses facultés, sans nuire à la vie et à un sem-
blable usage des facultés de personne.  VI.  Le droit à la vie et à la liberté emportent le droit 
constant et absolu de les défendre de tous ses moyens et de toute sa force, lorsqu’elles sont 
attaquées.  VII. Propriété.  Le travail est un exercice de la liberté; la propriété est la 
conséquence du travail. Ainsi la propriété est un droit inhérent à la liberté elle-même.  VIII. 
Conventions.  Les échanges, les dons, les conventions enfin sont une suite de la propriété. 
IX. Limites de  la propriété.  La propriété des choses est seule dans le commerce.  Ainsi, au-
cune convention ne peut être exécutée que sur Ses biens et non sur les personnes, hors les 
cas spécialement déterminés par la loi, où l’infidélité à un engagement, devient une sorte de 
délit public.  X.  La propriété ne doit empêcher personne de subsister. Ainsi, tout homme doit 
trouver à vivre par son travail. Tout homme ne pouvant travailler, doit être secouru.  XI. Droits 
du Citoyen. L’homme en Société.  Toute association personnelle, politique ou privée, doit être 
l’effet du vœu libre et constant des membres qui la composent.  Autrement ce serait un as-
servissement, non une Société.  XII.  L’état de conquête est un état violent qui ne produit au-
cun droit, avant sa transformation en ordre social.  XIII.  Toute association politique est formée 
pour la protection égale et commune de la vie, la liberté et la propriété de tous les Membres 
qui la composent.  Il est absurde de supposer que des êtres intelligents s’associent pour 
l’avantage des uns au désavantage des autres.  Ainsi, toute distinction, toute exception, tout 
privilège, tout attribut particulier, quel qu’il soit, sont nuls et abusifs, hors le simple témoign-
age de services rendus à la Patrie.  XIV. Origine et formation des Lois.   La Société est seule 
juge des Lois ou des règles qui lui conviennent pour remplir son objet. 
  Ainsi,  toutes  les  Lois  doivent  être l’ouvrage  des Membres de la Société, ou, si elle est 
trop nombreuse, celui de leurs Représentants librement constitués.  XV.  Pour que les 
Représentants n’abusent pas du pouvoir législatif qui leur est confié, ils doivent rentrer dans 
l’état privé après l’avoir exercé, et la représentation doit être bornée à un temps court et 
déterminé.  XVI. Essence des Lois.  Les Lois doivent être les mêmes pour tous. Toutes 
doivent avoir un caractère certain et évident d’utilité générale.  Les Lois pénales doivent être 
proportionnées aux crimes, douces plutôt que rigoureuses.  Elles ne doivent autoriser l’em-
prisonnement que dans les cas où elles infligent une peine corporelle.  XVII.  Le passé n’ayant 
pu se diriger par des règles qui n’existaient pas, il suit qu’aucune loi ne peut avoir d’effet rétro-
actif.  XVIII. Soumission aux Lois.  Les lois régulièrement constituées et émanées du corps 
social, sont d’obligation étroite et littérale pour chaque membre de la société, sans distinc-
tion, exception ni restriction.  Elles subsistent en pleine vigueur, jusqu’à ce qu’elles soient ex-
pressément révoquées, changées ou modifiées dans la même forme prescrite pour leur 
établissement.  Elles ne peuvent être enfreintes, sans violer le pacte social et livrer justement 
le réfractaire à toute la force et toute la vindicte publiques.  XIX. Origine 
 et essence du Gouvernement.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-
dedans, nécessitent l’établissement d’une force publique, soumise elle-même aux Lois qui 
en déterminent l’établissement et l’étendue.  XX.   Quoique la formation des Lois appartienne 
essentiellement et entièrement au Corps Social, il est avantageux, pour leur exécution, que 
le Pouvoir exécutif, une fois constitué, y soit associé, pour qu’il exécute avec plus de zèle et 
de fidélité, ce qu’il a spécialement approuvé lui-même.  XXI. Pouvoir judiciaire.  L’application 
des peines prononcées par les Lois, la décision particulière des questions d’intérêt qui 
s’élèvent entre les Citoyens, nécessitent l’établissement d’Officiers judiciaires.  Ces Officiers 
doivent essentiellement avoir la confiance des personnes à qui ils ont à rendre la justice.  Ain-
si ils doivent être élus par les Peuples de leur ressort, et la Législation doit s’occuper atten-
tivement à former des Candidats dignes de leur confiance.  XXII.  L’Office du Juge est restre-
int à la simple application de la Loi; il ne peut la dissimuler, la suppléer, la modifier ni ne 
l’étendre en aucun cas, sans prévarication.  Là où la Loi se tait, il n’y a délit ni matière à de-
mande : le Juge est sans fonctions comme sans pouvoir.  XXIII.  La base essentielle de tout 
jugement est que toute Partie intéressée soit pleinement entendue et reçue à contredire tout 
ce qu’on lui oppose.  Ainsi, toute pièce doit être produite; toute personne a droit de s’étayer 
de Conseils; tout accusé a droit à la confrontation personnelle des témoins qui lui sont op-
posés; tout accusé et tout défendeur ont droit d’en produire à leur décharge.  Tout défaillant 
doit être reçu à purger sa demeure dans un délai déterminé en matière civile, et dans tous les 
temps en matière criminelle.  XXIV.  Dans tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la 
déclaration spéciale du délit ou de la contravention à la Loi doit précéder l’application de la 
peine qu’elle prononce.  XXV.  La vérification d’un fait étant à la portée de tous les esprits et 
du ressort de toutes les consciences droites, il est avantageux à l’égalité sociale, que dans 
tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la contravention soit reconnue et déclarée 
par des Jurés ou Prudhommes nommés et assermentés par les Juges, parmi les Pairs de 
l’accusé.  Il importe à la sûreté des accusés qu’ils puissent facilement récuser les Jurés qui 
leur seraient justement suspects; qu’ils exercent même des récusations limitées, purement 
volontaires.  XXVI.  Un fait ne pouvant pas être vrai pour un homme intègre et raisonnable, et 
n’être pas vrai pour un autre, les Jurés doivent se réunir à l’unanimité sur le crime ou l’inno-
cence de l’accusé, et exprimer cette unanimité dans leur déclaration.  XXVII.  Les Lois doivent 
strictement prescrire les formes nécessaires pour l’instruction des Jurés et des Juges en 
toute matière, ainsi que pour donner à leurs actes un caractère légal et authentique.  XXVIII. 
Tout jugement capital doit être public.   L’innocence comme le crime intéressent la Société 
toute entière.  XXIX.  Le pouvoir exécutif étant éminemment chargé de, l’exécution des lois, 
doit pouvoir annuler les Jugements qui y seraient contraires, mais sans se substituer jamais 
aux Juges contrevenants, et à la charge de renvoyer à d’autres Juges.  XXX.  Les préjugés ex-
istants de quelques Peuples, obligent d’exprimer que les peines ne notent que ceux à qui 
elles sont justement infligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches. 
XXXI. Préposés du Gouvernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, 
tous employés, tous préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de 
la Société. Nul ne l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous 
sont Mandataires médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartien-
nent. Tous lui doivent serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être in-
stitués sans nécessité. Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à 
l’importance des services. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de 
récompense extraordinaire, ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profes-
sion utile n’emporte dérogeance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un 
droit égal à tous les emplois. La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la 
préférence.  XXXIV.  Contribution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou 
leurs Représentants, sont seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ain-
si aucune levée extraordinaire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites 
que de leur consentement.  Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public 
sans son consentement particulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, 
il ne doit être contraint qu’à un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre so-
cial. Tous établissements publics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pou-
voir législatif doit constamment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins 
que les grandes réformes politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évi-
dentes, et avec une solennité plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
44_58 le projet de declaration de pison du galland. Le titre d’une déclaration des Droits de 
l’homme et du Citoyen, détermine exactement son objet. Il ne suffit pas d’exprimer les droits 
naturels de l’homme, abstraction faite des conventions sociales, il faut exprimer ceux qu’il a 
comme Citoyen ou Membre d’une Société politique. Comme homme, il a droit à la vie, à la 
liberté, à la propriété qui résulte de son travail. Comme Citoyen ou Membre d’une Société 
politique, il a droit à ce qu’elle existe avec liberté, qu’elle se régisse par de bonnes lois, que 
ses lois soient fidèlement exécutées, etc.  C’est ainsi que les déclarations de droits publiées 
en Amérique, et particulièrement celle qui fait partie de la Constitution de Pennsylvanie, ont 
fixé tout-à-la-fois les premiers principes du droit naturel, les principes généraux du régime so-
cial, et les principes particuliers des divers établissements   politiques,   qui,   pouvant   attein-
dre   le Citoyen, intéressent ses droits et sa félicité. Elles forment par-là un code moral et poli-
tique, non-seulement propre à rappeler le Gouvernement au but de son institution, mais à 
indiquer et provoquer constamment le degré de perfection dont l’état peut être susceptible. 
Une déclaration de droits, perfectionnée et sanctionnée • par une grande Nation, est peut-
être le plus heureux: présent que le genre humain puisse recevoir. Elle deviendrait le germe 
de l’instruction publique. Elle fixerait les idées sur des principes constants de prospérité 
générale. Elle assoirait les esprits, influerait sur les caractères, et n’assurerait pas seulement 
les droits des hommes en préparant de bons établissements, mais les en ferait jouir dans la 
concorde et avec toute la plénitude de leurs facultés.  La simplicité doit être le principal car-
actère d’un ouvrage de ce genre. Tout stile figuré doit en être banni. Destinée à instruire tous 
les Citoyens, une déclaration de droits doit être perceptible aux esprits ordinaires, facile à re-
tenir, porter ses preuves avec elle-même, ou n’en présenter que d’évidentes. On doit surtout 
y éviter toute proposition, toute expression même, abstraite ou indéterminée qui fournisse 
matière à discussion, ou puisse se prêter à des conséquences arbitraires.  Une méthode ex-
acte est essentielle à la perfection d’une déclaration de droits. Prenant les droits de l’homme, 
à sa naissance, elle doit les suivre dans l’ordre où ils se développent, à mesure qu’il entre 
dans l’ordre social et que la société dont il est Membre forme les divers établissements qui 
l’intéressent.  On est loin de croire d’avoir atteint le but; mais sa difficulté même autorise tous 
les efforts des Citoyens; et c’est à ce titre, que sont publiés les articles qui suivent.  Droits de 
l’homme.  Article premier.   Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conser-
vation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le compo-
sent.  La vie et les facultés de l’homme sont un don qu’il tient de la nature, dont personne, 
par conséquent, n’a droit de le priver.   II. Inaliénabilité de ces droits.   Ce droit est essentiel, 
inamissible & inaliénable.  Il est absurde de supposer qu’un homme puisse et veuille jamais 
perdre ou aliéner en tout ou en partie, ni pour aucune portion de temps, sa vie, sa félicité, ni 
aucun des moyens que la Nature lui a donné pour y pourvoir.  Il est plus absurde encore de 
supposer qu’un homme puisse faire cette aliénation pour un autre, ni pour sa postérité.  Toute 
convention contraire à ce principe, est radicalement nulle comme l’effet de la violence ou de 
la surprise, sans qu’aucun laps de temps puisse la légitimer.  III.  L’inégalité de force ou de 
moyens que la nature donne à un homme par comparaison à un autre, ne constitue pas une 
différence de droits. C’est un avantage pour travailler plus efficacement à sa propre félicité, 
mais sans nuire à l’existence et à la liberté de personne.  Si l’inégalité de moyens constituait 
une différence de droits, le faible aurait celui de recourir à la ruse contre le fort. L’existence 
humaine serait un chaos horrible de craintes, de violences et de perfidies, destructif de toute 
félicité générale et particulière.  IV. Ils se fortifient par la religion.  L’ordre de la nature, la paix 
du juste, le remords du méchant, la tradition de nos pères, tout témoigne qu’il existe un Dieu 
vengeur du crime, et rémunérateur de la justice et de la vertu.  Cette vérité donne un appui 
immuable, éternel et sacré aux droits de l’homme.  La religion étend, fortifie et développe ce-
tte vérité féconde, et tout homme de bien doit la professer.  V.  Liberté de l’homme.  La lib-
erté consiste en l’usage plein et illimité de toutes ses facultés, sans nuire à la vie et à un sem-
blable usage des facultés de personne.  VI.  Le droit à la vie et à la liberté emportent le droit 
constant et absolu de les défendre de tous ses moyens et de toute sa force, lorsqu’elles sont 
attaquées.  VII. Propriété.  Le travail est un exercice de la liberté; la propriété est la 
conséquence du travail. Ainsi la propriété est un droit inhérent à la liberté elle-même.  VIII. 
Conventions.  Les échanges, les dons, les conventions enfin sont une suite de la propriété. 
IX. Limites de  la propriété.  La propriété des choses est seule dans le commerce.  Ainsi, au-
cune convention ne peut être exécutée que sur Ses biens et non sur les personnes, hors les 
cas spécialement déterminés par la loi, où l’infidélité à un engagement, devient une sorte de 
délit public.  X.  La propriété ne doit empêcher personne de subsister. Ainsi, tout homme doit 
trouver à vivre par son travail. Tout homme ne pouvant travailler, doit être secouru.  XI. Droits 
du Citoyen. L’homme en Société.  Toute association personnelle, politique ou privée, doit être 
l’effet du vœu libre et constant des membres qui la composent.  Autrement ce serait un as-
servissement, non une Société.  XII.  L’état de conquête est un état violent qui ne produit au-
cun droit, avant sa transformation en ordre social.  XIII.  Toute association politique est formée 
pour la protection égale et commune de la vie, la liberté et la propriété de tous les Membres 
qui la composent.  Il est absurde de supposer que des êtres intelligents s’associent pour 
l’avantage des uns au désavantage des autres.  Ainsi, toute distinction, toute exception, tout 
privilège, tout attribut particulier, quel qu’il soit, sont nuls et abusifs, hors le simple témoign-
age de services rendus à la Patrie.  XIV. Origine et formation des Lois.   La Société est seule 
juge des Lois ou des règles qui lui conviennent pour remplir son objet. 
  Ainsi,  toutes  les  Lois  doivent  être l’ouvrage  des Membres de la Société, ou, si elle est 
trop nombreuse, celui de leurs Représentants librement constitués.  XV.  Pour que les 
Représentants n’abusent pas du pouvoir législatif qui leur est confié, ils doivent rentrer dans 
l’état privé après l’avoir exercé, et la représentation doit être bornée à un temps court et 
déterminé.  XVI. Essence des Lois.  Les Lois doivent être les mêmes pour tous. Toutes 
doivent avoir un caractère certain et évident d’utilité générale.  Les Lois pénales doivent être 
proportionnées aux crimes, douces plutôt que rigoureuses.  Elles ne doivent autoriser l’em-
prisonnement que dans les cas où elles infligent une peine corporelle.  XVII.  Le passé n’ayant 
pu se diriger par des règles qui n’existaient pas, il suit qu’aucune loi ne peut avoir d’effet rétro-
actif.  XVIII. Soumission aux Lois.  Les lois régulièrement constituées et émanées du corps 
social, sont d’obligation étroite et littérale pour chaque membre de la société, sans distinc-
tion, exception ni restriction.  Elles subsistent en pleine vigueur, jusqu’à ce qu’elles soient ex-
pressément révoquées, changées ou modifiées dans la même forme prescrite pour leur 
établissement.  Elles ne peuvent être enfreintes, sans violer le pacte social et livrer justement 
le réfractaire à toute la force et toute la vindicte publiques.  XIX. Origine 
 et essence du Gouvernement.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-
dedans, nécessitent l’établissement d’une force publique, soumise elle-même aux Lois qui 
en déterminent l’établissement et l’étendue.  XX.   Quoique la formation des Lois appartienne 
essentiellement et entièrement au Corps Social, il est avantageux, pour leur exécution, que 
le Pouvoir exécutif, une fois constitué, y soit associé, pour qu’il exécute avec plus de zèle et 
de fidélité, ce qu’il a spécialement approuvé lui-même.  XXI. Pouvoir judiciaire.  L’application 
des peines prononcées par les Lois, la décision particulière des questions d’intérêt qui 
s’élèvent entre les Citoyens, nécessitent l’établissement d’Officiers judiciaires.  Ces Officiers 
doivent essentiellement avoir la confiance des personnes à qui ils ont à rendre la justice.  Ain-
si ils doivent être élus par les Peuples de leur ressort, et la Législation doit s’occuper atten-
tivement à former des Candidats dignes de leur confiance.  XXII.  L’Office du Juge est restre-
int à la simple application de la Loi; il ne peut la dissimuler, la suppléer, la modifier ni ne 
l’étendre en aucun cas, sans prévarication.  Là où la Loi se tait, il n’y a délit ni matière à de-
mande : le Juge est sans fonctions comme sans pouvoir.  XXIII.  La base essentielle de tout 
jugement est que toute Partie intéressée soit pleinement entendue et reçue à contredire tout 
ce qu’on lui oppose.  Ainsi, toute pièce doit être produite; toute personne a droit de s’étayer 
de Conseils; tout accusé a droit à la confrontation personnelle des témoins qui lui sont op-
posés; tout accusé et tout défendeur ont droit d’en produire à leur décharge.  Tout défaillant 
doit être reçu à purger sa demeure dans un délai déterminé en matière civile, et dans tous les 
temps en matière criminelle.  XXIV.  Dans tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la 
déclaration spéciale du délit ou de la contravention à la Loi doit précéder l’application de la 
peine qu’elle prononce.  XXV.  La vérification d’un fait étant à la portée de tous les esprits et 
du ressort de toutes les consciences droites, il est avantageux à l’égalité sociale, que dans 
tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la contravention soit reconnue et déclarée 
par des Jurés ou Prudhommes nommés et assermentés par les Juges, parmi les Pairs de 
l’accusé.  Il importe à la sûreté des accusés qu’ils puissent facilement récuser les Jurés qui 
leur seraient justement suspects; qu’ils exercent même des récusations limitées, purement 
volontaires.  XXVI.  Un fait ne pouvant pas être vrai pour un homme intègre et raisonnable, et 
n’être pas vrai pour un autre, les Jurés doivent se réunir à l’unanimité sur le crime ou l’inno-
cence de l’accusé, et exprimer cette unanimité dans leur déclaration.  XXVII.  Les Lois doivent 
strictement prescrire les formes nécessaires pour l’instruction des Jurés et des Juges en 
toute matière, ainsi que pour donner à leurs actes un caractère légal et authentique.  XXVIII. 
Tout jugement capital doit être public.   L’innocence comme le crime intéressent la Société 
toute entière.  XXIX.  Le pouvoir exécutif étant éminemment chargé de, l’exécution des lois, 
doit pouvoir annuler les Jugements qui y seraient contraires, mais sans se substituer jamais 
aux Juges contrevenants, et à la charge de renvoyer à d’autres Juges.  XXX.  Les préjugés ex-
istants de quelques Peuples, obligent d’exprimer que les peines ne notent que ceux à qui 
elles sont justement infligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches. 
XXXI. Préposés du Gouvernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, 
tous employés, tous préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de 
la Société. Nul ne l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous 
sont Mandataires médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartien-
nent. Tous lui doivent serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être in-
stitués sans nécessité. Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à 
l’importance des services. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de 
récompense extraordinaire, ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profes-
sion utile n’emporte dérogeance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un 
droit égal à tous les emplois. La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la 
préférence.  XXXIV.  Contribution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou 
leurs Représentants, sont seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ain-
si aucune levée extraordinaire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites 
que de leur consentement.  Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public 
sans son consentement particulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, 
il ne doit être contraint qu’à un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre so-
cial. Tous établissements publics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pou-
voir législatif doit constamment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins 
que les grandes réformes politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évi-
dentes, et avec une solennité plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
44_58 le projet de declaration de pison du galland. Le titre d’une déclaration des Droits de 
l’homme et du Citoyen, détermine exactement son objet. Il ne suffit pas d’exprimer les droits 
naturels de l’homme, abstraction faite des conventions sociales, il faut exprimer ceux qu’il a 
comme Citoyen ou Membre d’une Société politique. Comme homme, il a droit à la vie, à la 
liberté, à la propriété qui résulte de son travail. Comme Citoyen ou Membre d’une Société 
politique, il a droit à ce qu’elle existe avec liberté, qu’elle se régisse par de bonnes lois, que 
ses lois soient fidèlement exécutées, etc.  C’est ainsi que les déclarations de droits publiées 
en Amérique, et particulièrement celle qui fait partie de la Constitution de Pennsylvanie, ont 
fixé tout-à-la-fois les premiers principes du droit naturel, les principes généraux du régime so-
cial, et les principes particuliers des divers établissements   politiques,   qui,   pouvant   attein-
dre   le Citoyen, intéressent ses droits et sa félicité. Elles forment par-là un code moral et poli-
tique, non-seulement propre à rappeler le Gouvernement au but de son institution, mais à 
indiquer et provoquer constamment le degré de perfection dont l’état peut être susceptible. 
Une déclaration de droits, perfectionnée et sanctionnée • par une grande Nation, est peut-
être le plus heureux: présent que le genre humain puisse recevoir. Elle deviendrait le germe 
de l’instruction publique. Elle fixerait les idées sur des principes constants de prospérité 
générale. Elle assoirait les esprits, influerait sur les caractères, et n’assurerait pas seulement 
les droits des hommes en préparant de bons établissements, mais les en ferait jouir dans la 
concorde et avec toute la plénitude de leurs facultés.  La simplicité doit être le principal car-
actère d’un ouvrage de ce genre. Tout stile figuré doit en être banni. Destinée à instruire tous 
les Citoyens, une déclaration de droits doit être perceptible aux esprits ordinaires, facile à re-
tenir, porter ses preuves avec elle-même, ou n’en présenter que d’évidentes. On doit surtout 
y éviter toute proposition, toute expression même, abstraite ou indéterminée qui fournisse 
matière à discussion, ou puisse se prêter à des conséquences arbitraires.  Une méthode ex-
acte est essentielle à la perfection d’une déclaration de droits. Prenant les droits de l’homme, 
à sa naissance, elle doit les suivre dans l’ordre où ils se développent, à mesure qu’il entre 
dans l’ordre social et que la société dont il est Membre forme les divers établissements qui 
l’intéressent.  On est loin de croire d’avoir atteint le but; mais sa difficulté même autorise tous 
les efforts des Citoyens; et c’est à ce titre, que sont publiés les articles qui suivent.  Droits de 
l’homme.  Article premier.   Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conser-
vation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le compo-
sent.  La vie et les facultés de l’homme sont un don qu’il tient de la nature, dont personne, 
par conséquent, n’a droit de le priver.   II. Inaliénabilité de ces droits.   Ce droit est essentiel, 
inamissible & inaliénable.  Il est absurde de supposer qu’un homme puisse et veuille jamais 
perdre ou aliéner en tout ou en partie, ni pour aucune portion de temps, sa vie, sa félicité, ni 
aucun des moyens que la Nature lui a donné pour y pourvoir.  Il est plus absurde encore de 
supposer qu’un homme puisse faire cette aliénation pour un autre, ni pour sa postérité.  Toute 
convention contraire à ce principe, est radicalement nulle comme l’effet de la violence ou de 
la surprise, sans qu’aucun laps de temps puisse la légitimer.  III.  L’inégalité de force ou de 
moyens que la nature donne à un homme par comparaison à un autre, ne constitue pas une 
différence de droits. C’est un avantage pour travailler plus efficacement à sa propre félicité, 
mais sans nuire à l’existence et à la liberté de personne.  Si l’inégalité de moyens constituait 
une différence de droits, le faible aurait celui de recourir à la ruse contre le fort. L’existence 
humaine serait un chaos horrible de craintes, de violences et de perfidies, destructif de toute 
félicité générale et particulière.  IV. Ils se fortifient par la religion.  L’ordre de la nature, la paix 
du juste, le remords du méchant, la tradition de nos pères, tout témoigne qu’il existe un Dieu 
vengeur du crime, et rémunérateur de la justice et de la vertu.  Cette vérité donne un appui 
immuable, éternel et sacré aux droits de l’homme.  La religion étend, fortifie et développe ce-
tte vérité féconde, et tout homme de bien doit la professer.  V.  Liberté de l’homme.  La lib-
erté consiste en l’usage plein et illimité de toutes ses facultés, sans nuire à la vie et à un sem-
blable usage des facultés de personne.  VI.  Le droit à la vie et à la liberté emportent le droit 
constant et absolu de les défendre de tous ses moyens et de toute sa force, lorsqu’elles sont 
attaquées.  VII. Propriété.  Le travail est un exercice de la liberté; la propriété est la 
conséquence du travail. Ainsi la propriété est un droit inhérent à la liberté elle-même.  VIII. 
Conventions.  Les échanges, les dons, les conventions enfin sont une suite de la propriété. 
IX. Limites de  la propriété.  La propriété des choses est seule dans le commerce.  Ainsi, au-
cune convention ne peut être exécutée que sur Ses biens et non sur les personnes, hors les 
cas spécialement déterminés par la loi, où l’infidélité à un engagement, devient une sorte de 
délit public.  X.  La propriété ne doit empêcher personne de subsister. Ainsi, tout homme doit 
trouver à vivre par son travail. Tout homme ne pouvant travailler, doit être secouru.  XI. Droits 
du Citoyen. L’homme en Société.  Toute association personnelle, politique ou privée, doit être 
l’effet du vœu libre et constant des membres qui la composent.  Autrement ce serait un as-
servissement, non une Société.  XII.  L’état de conquête est un état violent qui ne produit au-
cun droit, avant sa transformation en ordre social.  XIII.  Toute association politique est formée 
pour la protection égale et commune de la vie, la liberté et la propriété de tous les Membres 
qui la composent.  Il est absurde de supposer que des êtres intelligents s’associent pour 
l’avantage des uns au désavantage des autres.  Ainsi, toute distinction, toute exception, tout 
privilège, tout attribut particulier, quel qu’il soit, sont nuls et abusifs, hors le simple témoign-
age de services rendus à la Patrie.  XIV. Origine et formation des Lois.   La Société est seule 
juge des Lois ou des règles qui lui conviennent pour remplir son objet. 
  Ainsi,  toutes  les  Lois  doivent  être l’ouvrage  des Membres de la Société, ou, si elle est 
trop nombreuse, celui de leurs Représentants librement constitués.  XV.  Pour que les 
Représentants n’abusent pas du pouvoir législatif qui leur est confié, ils doivent rentrer dans 
l’état privé après l’avoir exercé, et la représentation doit être bornée à un temps court et 
déterminé.  XVI. Essence des Lois.  Les Lois doivent être les mêmes pour tous. Toutes 
doivent avoir un caractère certain et évident d’utilité générale.  Les Lois pénales doivent être 
proportionnées aux crimes, douces plutôt que rigoureuses.  Elles ne doivent autoriser l’em-
prisonnement que dans les cas où elles infligent une peine corporelle.  XVII.  Le passé n’ayant 
pu se diriger par des règles qui n’existaient pas, il suit qu’aucune loi ne peut avoir d’effet rétro-
actif.  XVIII. Soumission aux Lois.  Les lois régulièrement constituées et émanées du corps 
social, sont d’obligation étroite et littérale pour chaque membre de la société, sans distinc-
tion, exception ni restriction.  Elles subsistent en pleine vigueur, jusqu’à ce qu’elles soient ex-
pressément révoquées, changées ou modifiées dans la même forme prescrite pour leur 
établissement.  Elles ne peuvent être enfreintes, sans violer le pacte social et livrer justement 
le réfractaire à toute la force et toute la vindicte publiques.  XIX. Origine 
 et essence du Gouvernement.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-
dedans, nécessitent l’établissement d’une force publique, soumise elle-même aux Lois qui 
en déterminent l’établissement et l’étendue.  XX.   Quoique la formation des Lois appartienne 
essentiellement et entièrement au Corps Social, il est avantageux, pour leur exécution, que 
le Pouvoir exécutif, une fois constitué, y soit associé, pour qu’il exécute avec plus de zèle et 
de fidélité, ce qu’il a spécialement approuvé lui-même.  XXI. Pouvoir judiciaire.  L’application 
des peines prononcées par les Lois, la décision particulière des questions d’intérêt qui 
s’élèvent entre les Citoyens, nécessitent l’établissement d’Officiers judiciaires.  Ces Officiers 
doivent essentiellement avoir la confiance des personnes à qui ils ont à rendre la justice.  Ain-
si ils doivent être élus par les Peuples de leur ressort, et la Législation doit s’occuper atten-
tivement à former des Candidats dignes de leur confiance.  XXII.  L’Office du Juge est restre-
int à la simple application de la Loi; il ne peut la dissimuler, la suppléer, la modifier ni ne 
l’étendre en aucun cas, sans prévarication.  Là où la Loi se tait, il n’y a délit ni matière à de-
mande : le Juge est sans fonctions comme sans pouvoir.  XXIII.  La base essentielle de tout 
jugement est que toute Partie intéressée soit pleinement entendue et reçue à contredire tout 
ce qu’on lui oppose.  Ainsi, toute pièce doit être produite; toute personne a droit de s’étayer 
de Conseils; tout accusé a droit à la confrontation personnelle des témoins qui lui sont op-
posés; tout accusé et tout défendeur ont droit d’en produire à leur décharge.  Tout défaillant 
doit être reçu à purger sa demeure dans un délai déterminé en matière civile, et dans tous les 
temps en matière criminelle.  XXIV.  Dans tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la 
déclaration spéciale du délit ou de la contravention à la Loi doit précéder l’application de la 
peine qu’elle prononce.  XXV.  La vérification d’un fait étant à la portée de tous les esprits et 
du ressort de toutes les consciences droites, il est avantageux à l’égalité sociale, que dans 
tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la contravention soit reconnue et déclarée 
par des Jurés ou Prudhommes nommés et assermentés par les Juges, parmi les Pairs de 
l’accusé.  Il importe à la sûreté des accusés qu’ils puissent facilement récuser les Jurés qui 
leur seraient justement suspects; qu’ils exercent même des récusations limitées, purement 
volontaires.  XXVI.  Un fait ne pouvant pas être vrai pour un homme intègre et raisonnable, et 
n’être pas vrai pour un autre, les Jurés doivent se réunir à l’unanimité sur le crime ou l’inno-
cence de l’accusé, et exprimer cette unanimité dans leur déclaration.  XXVII.  Les Lois doivent 
strictement prescrire les formes nécessaires pour l’instruction des Jurés et des Juges en 
toute matière, ainsi que pour donner à leurs actes un caractère légal et authentique.  XXVIII. 
Tout jugement capital doit être public.   L’innocence comme le crime intéressent la Société 
toute entière.  XXIX.  Le pouvoir exécutif étant éminemment chargé de, l’exécution des lois, 
doit pouvoir annuler les Jugements qui y seraient contraires, mais sans se substituer jamais 
aux Juges contrevenants, et à la charge de renvoyer à d’autres Juges.  XXX.  Les préjugés ex-
istants de quelques Peuples, obligent d’exprimer que les peines ne notent que ceux à qui 
elles sont justement infligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches. 
XXXI. Préposés du Gouvernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, 
tous employés, tous préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de 
la Société. Nul ne l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous 
sont Mandataires médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartien-
nent. Tous lui doivent serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être in-
stitués sans nécessité. Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à 
l’importance des services. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de 
récompense extraordinaire, ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profes-
sion utile n’emporte dérogeance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un 
droit égal à tous les emplois. La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la 
préférence.  XXXIV.  Contribution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou 
leurs Représentants, sont seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ain-
si aucune levée extraordinaire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites 
que de leur consentement.  Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public 
sans son consentement particulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, 
il ne doit être contraint qu’à un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre so-
cial. Tous établissements publics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pou-
voir législatif doit constamment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins 
que les grandes réformes politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évi-
dentes, et avec une solennité plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
44_58 le projet de declaration de pison du galland. Le titre d’une déclaration des Droits de 
l’homme et du Citoyen, détermine exactement son objet. Il ne suffit pas d’exprimer les droits 
naturels de l’homme, abstraction faite des conventions sociales, il faut exprimer ceux qu’il a 
comme Citoyen ou Membre d’une Société politique. Comme homme, il a droit à la vie, à la 
liberté, à la propriété qui résulte de son travail. Comme Citoyen ou Membre d’une Société 
politique, il a droit à ce qu’elle existe avec liberté, qu’elle se régisse par de bonnes lois, que 
ses lois soient fidèlement exécutées, etc.  C’est ainsi que les déclarations de droits publiées 
en Amérique, et particulièrement celle qui fait partie de la Constitution de Pennsylvanie, ont 
fixé tout-à-la-fois les premiers principes du droit naturel, les principes généraux du régime so-
cial, et les principes particuliers des divers établissements   politiques,   qui,   pouvant   attein-
dre   le Citoyen, intéressent ses droits et sa félicité. Elles forment par-là un code moral et poli-
tique, non-seulement propre à rappeler le Gouvernement au but de son institution, mais à 
indiquer et provoquer constamment le degré de perfection dont l’état peut être susceptible. 
Une déclaration de droits, perfectionnée et sanctionnée • par une grande Nation, est peut-
être le plus heureux: présent que le genre humain puisse recevoir. Elle deviendrait le germe 
de l’instruction publique. Elle fixerait les idées sur des principes constants de prospérité 
générale. Elle assoirait les esprits, influerait sur les caractères, et n’assurerait pas seulement 
les droits des hommes en préparant de bons établissements, mais les en ferait jouir dans la 
concorde et avec toute la plénitude de leurs facultés.  La simplicité doit être le principal car-
actère d’un ouvrage de ce genre. Tout stile figuré doit en être banni. Destinée à instruire tous 
les Citoyens, une déclaration de droits doit être perceptible aux esprits ordinaires, facile à re-
tenir, porter ses preuves avec elle-même, ou n’en présenter que d’évidentes. On doit surtout 
y éviter toute proposition, toute expression même, abstraite ou indéterminée qui fournisse 
matière à discussion, ou puisse se prêter à des conséquences arbitraires.  Une méthode ex-
acte est essentielle à la perfection d’une déclaration de droits. Prenant les droits de l’homme, 
à sa naissance, elle doit les suivre dans l’ordre où ils se développent, à mesure qu’il entre 
dans l’ordre social et que la société dont il est Membre forme les divers établissements qui 
l’intéressent.  On est loin de croire d’avoir atteint le but; mais sa difficulté même autorise tous 
les efforts des Citoyens; et c’est à ce titre, que sont publiés les articles qui suivent.  Droits de 
l’homme.  Article premier.   Tous les hommes naissent avec un droit égal à la vie, à sa conser-
vation et à la liberté pleine et entière de leur individu et de toutes les facultés qui le compo-
sent.  La vie et les facultés de l’homme sont un don qu’il tient de la nature, dont personne, 
par conséquent, n’a droit de le priver.   II. Inaliénabilité de ces droits.   Ce droit est essentiel, 
inamissible & inaliénable.  Il est absurde de supposer qu’un homme puisse et veuille jamais 
perdre ou aliéner en tout ou en partie, ni pour aucune portion de temps, sa vie, sa félicité, ni 
aucun des moyens que la Nature lui a donné pour y pourvoir.  Il est plus absurde encore de 
supposer qu’un homme puisse faire cette aliénation pour un autre, ni pour sa postérité.  Toute 
convention contraire à ce principe, est radicalement nulle comme l’effet de la violence ou de 
la surprise, sans qu’aucun laps de temps puisse la légitimer.  III.  L’inégalité de force ou de 
moyens que la nature donne à un homme par comparaison à un autre, ne constitue pas une 
différence de droits. C’est un avantage pour travailler plus efficacement à sa propre félicité, 
mais sans nuire à l’existence et à la liberté de personne.  Si l’inégalité de moyens constituait 
une différence de droits, le faible aurait celui de recourir à la ruse contre le fort. L’existence 
humaine serait un chaos horrible de craintes, de violences et de perfidies, destructif de toute 
félicité générale et particulière.  IV. Ils se fortifient par la religion.  L’ordre de la nature, la paix 
du juste, le remords du méchant, la tradition de nos pères, tout témoigne qu’il existe un Dieu 
vengeur du crime, et rémunérateur de la justice et de la vertu.  Cette vérité donne un appui 
immuable, éternel et sacré aux droits de l’homme.  La religion étend, fortifie et développe ce-
tte vérité féconde, et tout homme de bien doit la professer.  V.  Liberté de l’homme.  La lib-
erté consiste en l’usage plein et illimité de toutes ses facultés, sans nuire à la vie et à un sem-
blable usage des facultés de personne.  VI.  Le droit à la vie et à la liberté emportent le droit 
constant et absolu de les défendre de tous ses moyens et de toute sa force, lorsqu’elles sont 
attaquées.  VII. Propriété.  Le travail est un exercice de la liberté; la propriété est la 
conséquence du travail. Ainsi la propriété est un droit inhérent à la liberté elle-même.  VIII. 
Conventions.  Les échanges, les dons, les conventions enfin sont une suite de la propriété. 
IX. Limites de  la propriété.  La propriété des choses est seule dans le commerce.  Ainsi, au-
cune convention ne peut être exécutée que sur Ses biens et non sur les personnes, hors les 
cas spécialement déterminés par la loi, où l’infidélité à un engagement, devient une sorte de 
délit public.  X.  La propriété ne doit empêcher personne de subsister. Ainsi, tout homme doit 
trouver à vivre par son travail. Tout homme ne pouvant travailler, doit être secouru.  XI. Droits 
du Citoyen. L’homme en Société.  Toute association personnelle, politique ou privée, doit être 
l’effet du vœu libre et constant des membres qui la composent.  Autrement ce serait un as-
servissement, non une Société.  XII.  L’état de conquête est un état violent qui ne produit au-
cun droit, avant sa transformation en ordre social.  XIII.  Toute association politique est formée 
pour la protection égale et commune de la vie, la liberté et la propriété de tous les Membres 
qui la composent.  Il est absurde de supposer que des êtres intelligents s’associent pour 
l’avantage des uns au désavantage des autres.  Ainsi, toute distinction, toute exception, tout 
privilège, tout attribut particulier, quel qu’il soit, sont nuls et abusifs, hors le simple témoign-
age de services rendus à la Patrie.  XIV. Origine et formation des Lois.   La Société est seule 
juge des Lois ou des règles qui lui conviennent pour remplir son objet. 
  Ainsi,  toutes  les  Lois  doivent  être l’ouvrage  des Membres de la Société, ou, si elle est 
trop nombreuse, celui de leurs Représentants librement constitués.  XV.  Pour que les 
Représentants n’abusent pas du pouvoir législatif qui leur est confié, ils doivent rentrer dans 
l’état privé après l’avoir exercé, et la représentation doit être bornée à un temps court et 
déterminé.  XVI. Essence des Lois.  Les Lois doivent être les mêmes pour tous. Toutes 
doivent avoir un caractère certain et évident d’utilité générale.  Les Lois pénales doivent être 
proportionnées aux crimes, douces plutôt que rigoureuses.  Elles ne doivent autoriser l’em-
prisonnement que dans les cas où elles infligent une peine corporelle.  XVII.  Le passé n’ayant 
pu se diriger par des règles qui n’existaient pas, il suit qu’aucune loi ne peut avoir d’effet rétro-
actif.  XVIII. Soumission aux Lois.  Les lois régulièrement constituées et émanées du corps 
social, sont d’obligation étroite et littérale pour chaque membre de la société, sans distinc-
tion, exception ni restriction.  Elles subsistent en pleine vigueur, jusqu’à ce qu’elles soient ex-
pressément révoquées, changées ou modifiées dans la même forme prescrite pour leur 
établissement.  Elles ne peuvent être enfreintes, sans violer le pacte social et livrer justement 
le réfractaire à toute la force et toute la vindicte publiques.  XIX. Origine 
 et essence du Gouvernement.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-
dedans, nécessitent l’établissement d’une force publique, soumise elle-même aux Lois qui 
en déterminent l’établissement et l’étendue.  XX.   Quoique la formation des Lois appartienne 
essentiellement et entièrement au Corps Social, il est avantageux, pour leur exécution, que 
le Pouvoir exécutif, une fois constitué, y soit associé, pour qu’il exécute avec plus de zèle et 
de fidélité, ce qu’il a spécialement approuvé lui-même.  XXI. Pouvoir judiciaire.  L’application 
des peines prononcées par les Lois, la décision particulière des questions d’intérêt qui 
s’élèvent entre les Citoyens, nécessitent l’établissement d’Officiers judiciaires.  Ces Officiers 
doivent essentiellement avoir la confiance des personnes à qui ils ont à rendre la justice.  Ain-
si ils doivent être élus par les Peuples de leur ressort, et la Législation doit s’occuper atten-
tivement à former des Candidats dignes de leur confiance.  XXII.  L’Office du Juge est restre-
int à la simple application de la Loi; il ne peut la dissimuler, la suppléer, la modifier ni ne 
l’étendre en aucun cas, sans prévarication.  Là où la Loi se tait, il n’y a délit ni matière à de-
mande : le Juge est sans fonctions comme sans pouvoir.  XXIII.  La base essentielle de tout 
jugement est que toute Partie intéressée soit pleinement entendue et reçue à contredire tout 
ce qu’on lui oppose.  Ainsi, toute pièce doit être produite; toute personne a droit de s’étayer 
de Conseils; tout accusé a droit à la confrontation personnelle des témoins qui lui sont op-
posés; tout accusé et tout défendeur ont droit d’en produire à leur décharge.  Tout défaillant 
doit être reçu à purger sa demeure dans un délai déterminé en matière civile, et dans tous les 
temps en matière criminelle.  XXIV.  Dans tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la 
déclaration spéciale du délit ou de la contravention à la Loi doit précéder l’application de la 
peine qu’elle prononce.  XXV.  La vérification d’un fait étant à la portée de tous les esprits et 
du ressort de toutes les consciences droites, il est avantageux à l’égalité sociale, que dans 
tous les cas où il échoit de prononcer une peine, la contravention soit reconnue et déclarée 
par des Jurés ou Prudhommes nommés et assermentés par les Juges, parmi les Pairs de 
l’accusé.  Il importe à la sûreté des accusés qu’ils puissent facilement récuser les Jurés qui 
leur seraient justement suspects; qu’ils exercent même des récusations limitées, purement 
volontaires.  XXVI.  Un fait ne pouvant pas être vrai pour un homme intègre et raisonnable, et 
n’être pas vrai pour un autre, les Jurés doivent se réunir à l’unanimité sur le crime ou l’inno-
cence de l’accusé, et exprimer cette unanimité dans leur déclaration.  XXVII.  Les Lois doivent 
strictement prescrire les formes nécessaires pour l’instruction des Jurés et des Juges en 
toute matière, ainsi que pour donner à leurs actes un caractère légal et authentique.  XXVIII. 
Tout jugement capital doit être public.   L’innocence comme le crime intéressent la Société 
toute entière.  XXIX.  Le pouvoir exécutif étant éminemment chargé de, l’exécution des lois, 
doit pouvoir annuler les Jugements qui y seraient contraires, mais sans se substituer jamais 
aux Juges contrevenants, et à la charge de renvoyer à d’autres Juges.  XXX.  Les préjugés ex-
istants de quelques Peuples, obligent d’exprimer que les peines ne notent que ceux à qui 
elles sont justement infligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches. 
XXXI. Préposés du Gouvernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, 
tous employés, tous préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de 
la Société. Nul ne l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous 
sont Mandataires médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartien-
nent. Tous lui doivent serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être in-
stitués sans nécessité. Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à 
l’importance des services. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de 
récompense extraordinaire, ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profes-
sion utile n’emporte dérogeance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un 
droit égal à tous les emplois. La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la 
préférence.  XXXIV.  Contribution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou 
leurs Représentants, sont seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ain-
si aucune levée extraordinaire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites 
que de leur consentement.  Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public 
sans son consentement particulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, 
il ne doit être contraint qu’à un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre so-
cial. Tous établissements publics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pou-
voir législatif doit constamment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins 
que les grandes réformes politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évi-
dentes, et avec une solennité plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
44_58 le projet de declaration de pison du galland. Le titre d’une déclaration des Droits de 
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 et essence du Gouvernement.   La défense de l’État au-dehors, l’exécution des Lois au-
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elles sont justement infligées, et qu’il ne doit en rejaillir aucun préjudice pour leurs proches. 
XXXI. Préposés du Gouvernement  Tous dépositaires de l’autorité publique, tous Officiers, 
tous employés, tous préposés du Gouvernement, sans exception, sont institués en faveur de 
la Société. Nul ne l’est ni ne peut l’être pour lui-même ou pour son avantage particulier. Tous 
sont Mandataires médiats ou immédiats, et serviteurs de la Nation à laquelle ils appartien-
nent. Tous lui doivent serment et fidélité.  XXXII.  Nuls Officiers publics ne doivent être in-
stitués sans nécessité. Tous doivent recevoir un juste salaire proportionné à l’étendue et à 
l’importance des services. Le salaire doit cesser avec le service effectif, hors les cas de 
récompense extraordinaire, ou les retraites déterminées par la Loi.  XXXIII.  Aucune profes-
sion utile n’emporte dérogeance ou dégradation dans l’estime publique. Tout Citoyen a un 
droit égal à tous les emplois. La vertu et la plus grande capacité doivent seules déterminer la 
préférence.  XXXIV.  Contribution aux charges publiques.  Les Membres de la Société, ou 
leurs Représentants, sont seuls juges des contributions nécessaires au pouvoir exécutif.  Ain-
si aucune levée extraordinaire d’hommes, aucune levée de deniers ne peuvent être faites 
que de leur consentement.  Nul homme, outre cela, ne doit être engagé au service public 
sans son consentement particulier; et s’il s’y trouve obligé par son tour ou par la voie du sort, 
il ne doit être contraint qu’à un remplacement pécuniaire.  XXXV. Régénération de l’ordre so-
cial. Tous établissements publics étant sujets à s’altérer par relâchement ou par excès, le pou-
voir législatif doit constamment les rappeler à leur institution.  La prudence exige néanmoins 
que les grandes réformes politiques ne s’opèrent que pour des causes-certaines et évi-
dentes, et avec une solennité plus étendue que celle de la législature ordinaire.  </text> 
45_59 le projet de declaration de petion de villeneuve. 1. Tous les hommes naissent libres, 
et ils ne se réunissent en société que pour leur avantage commun.  2. Le but de toute as-
sociation doit être de procurer aux individuels qui la composent, la plus grande somme de 
bonheur, de liberté et de sûreté.  3. Chaque associé a un doit légal de participer, soit par lui-
même, soit par ses représentants, à la formation des institutions qui doivent conduire à ce 
grand objet.  4. Tous les pouvoirs résident dans l’universalité des associés, et cet assemblage 
qu’on appelle peuple ou nation, est libre de les distribuer, de les confier de la manière qu’il 
juge convenable.  5. Le peuple a toujours le droit inaliénable et imprescriptible de modifier 
sa Constitution, de surveiller et de régler les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.  6. Les 
lois doivent être uniformes, sans la plus légère distinction entre un citoyen et un autre citoy-
en ; elles doivent être claires et précises, afin d’être connues de tous.  7. Tout homme a droit 
aux secours de ses associés, et il se fait entre eux un échange continu de services.  8. Tout 
citoyen doit trouver une existence assurée, soit dans le revenu de ses propriétés, soit dans 
son travail et son industrie ; et si des infirmités ou des malheurs le réduisent à la misère, la 
société doit pourvoir à sa subsistance.  9. Tous les genres d’industrie, tous les emplois de 
la société doivent être absolument libres.  10. Il doit être libre aux membres de l’associa-
tion, mécontents de leur sort, d’en chercher ailleurs un plus doux, sans être exposés à au-
cune recherche fâcheuse et inquiétante.  11. La liberté des citoyens doit être sacrée et ne 
doit avoir d’autres limites que celles fixées par les lois qu’ils ont consenties.  12. Chacun ne 
doit compte qu’à Dieu de ses opinions religieuses, et peut embrasser le culte que lui ensei-
gne sa conscience, pourvu qu’il ne trouble point la tranquillité publique.  13. Chacun peut 
écrire ses pensées et les rendre publiques ; on ne doit pas plus gêner le développement 
des facultés physiques.  14. Nulle personne ne peut consentir à devenir l’esclave d’un au-
tre, par quelque traité que ce soit.  15. Un citoyen ne doit être arrêté et détenu en captivi-
té, que par le jugement d’un tribunal régulier, et dans tout délit qui n’est pas capital, il est 
juste de lui laisser la faculté d’offrir une caution pour sa délivrance ; il est également juste 
qu’il ne soit pas privé de l’usage des moyens qui peuvent préparer et établir sa justification, 
et il ne doit jamais être jugé que par ses pairs.  16. Tous les sujets doivent avoir un accès égal 
auprès de tribunaux, pour obtenir la réparation des injures et des torts qu’ils éprouvent ; et la 
justice doit rendue promptement et sans frais.  17. Chaque citoyen doit jouir de sa propriété 
dans toute sa plénitude, et il ne peut en être privé lui-même, pour raison d’utilité publique, 
à moins qu’il n’en soit dédommagé d’une manière équitable.  18. Le gouvernement ne pou-
vant se garantir des attaques du dehors, et maintenir la paix intérieure, ne pouvant protéger 
les personnes et les propriétés sans des dépenses publiques, tous les citoyens sont tenus 
de contribuer à ces dépenses, mais pour cela même ils ont le plus grand intérêt de les exam-
iner, de les fixer, de veiller à leur emploi.  19. Le peuple a le droit incontestable de s’assem-
bler pour le salut commun, quand bon lui semble ; de sanctionner ou de blâmer ce que ses 
représentants font en son nom.  </text>    
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les personnes et les propriétés sans des dépenses publiques, tous les citoyens sont tenus 
de contribuer à ces dépenses, mais pour cela même ils ont le plus grand intérêt de les exam-
iner, de les fixer, de veiller à leur emploi.  19. Le peuple a le droit incontestable de s’assem-
bler pour le salut commun, quand bon lui semble ; de sanctionner ou de blâmer ce que ses 
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46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
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la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
46_62 le projet presente par mirabeau au nom du comite des cinq. M. le comte de Mirabeau 
lit ensuite le projet de la déclaration des droits du comité. Il est conçu en ces termes : Pro-
jet de déclaration des droits de l’homme en société. Les représentants du peuple français 
constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’homme, sont l’unique cause des malheurs publics et de la corruption du gouverne-
ment, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme; afin que cette déclaration, constamment présente à tous les mem-
bres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les act-
es du pouvoir législatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient, plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au main-
tien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale re-
connaît et déclare les articles suivants: 1. Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun 
d’eux n’a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquis-
es: ce droit, commun à tous, n’a d’autre limite que la conscience même de celui qui l’ex-
erce, laquelle lui interdit d’en faire usage au détriment de ses semblables. 2. Tout corps poli-
tique reçoit l’existence d’un contrat social, exprès ou tacite, par lequel chaque individu met 
en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, 
et en même temps le corps reçoit chaque individu comme portion. 3. Tous les pouvoirs aux-
quels une nation se soumet, émanant d’elle-même, nul corps, nul individu ne peut avoir d’au-
torité qui n’en dérive expressément. Toute association politique a le droit inaliénable d’établir, 
de modifier ou de changer la Constitution, c’est-à-dire, la forme de son gouvernement, la dis-
tribution et les bornes des différents pouvoirs qui le composent. 4. Le bien commun de tous, 
et non l’intérêt particulier d’un homme ou d’une classe d’hommes quelconque, est le princ-
ipe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d’au-
tres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par 
ses représentants souvent renouvelés, légalement élus, toujours existants, fréquemment as-
semblés, agissant librement selon les formes prescrites par la Constitution. 5. La loi, étant 
l’expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à as-
surer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l’égalité civile. 6. La liberté du citoyen con-
siste à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir 
faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi, et 
par conséquent à résister à l’oppression. 7. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut 
être accusé que devant les tribunaux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, empris-
onné que 3ans les cas où ces précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la 
punition d’un délit, et selon les formes prescrites par la loi: il doit être publiquement poursui-
vi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déter-
minées par la loi avant l’accusation; ces peines doivent toujours être graduées suivant la na-
ture des délits, et enfin égales pour tous les citoyens. 8. Ainsi, libre dans ses pensées, et 
même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre parla parole, par l’écri-
ture, mi l’impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d’aut-
rui; les lettres en particulier doivent être sacrées. 9. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen 
peut voyager, transporter son domicile où il lui plaît, sortir même de l’enceinte de l’Etat, à 
la réserve des cas désignés par la loi. 10. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoy-
ens, les priver de la faculté de s’assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose 
publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redresse-
ment de leurs griefs. 11. Tout citoyen a le droit d’acquérir, de posséder, de fabriquer, de faire 
le commerce, d’employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses pro-
priétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l’intérêt général. 12. 
Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n’en 
est dû qu’à la société entière, mais seulement dans le cas d’une nécessité publique ; et al-
ors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente. 13. Tout citoyen sans distinction 
doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens. 14. Toute contribu-
tion blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l’industrie, si elle tend à ex-
citer la cupidité, à corrompre les mœurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance. 15. 
La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, à des 
règles fixes, facile à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et 
que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés. 16. L’économie 
dans l’administration des dépenses publiques est d’un devoir rigoureux; le salaire des offi-
ciers d’Etat doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables 
services. 17. L’égalité civile n’est pas l’égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste 
en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit 
égal à la protection de la loi. 18. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous 
les emplois civils, ecclésiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur ca-
pacité. 19. L’établissement de l’armée n’appartient qu’à la législature; le nombre des troupes 
doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l’Etat; elles doivent être toujours sub-
ordonnées à l’autorité civile; elle ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquillité in-
térieure, que sous l’inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple, et re-
sponsables des ordres qu’ils leur donneront. </text>  
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
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genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
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circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
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suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
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loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
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arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
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déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
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d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
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ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
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sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
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tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
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ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
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société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
47_60 le projet de declaration de boislandry. ARTICLES PROPOSÉS, Pour entrer dans la déc-
laration des droits, par M. de Boislandry, imprimés par ordre de l’Assemblée nationale. 1. Art. 
1er. Tous les hommes sont libres et égaux par leur nature. Art. 2. La liberté, la propriété, l’hon-
neur, la sécurité et la vie de tous les hommes sont également sacrés et ne doivent jamais 
être violés. Art. 3. Nul homme n’est plus libre qu’un autre; nul n’a plus de droit à sa propriété 
qu’un autre; tous les hommes doivent jouir, par la loi, de la même garantie et de la même 
sécurité. Art. 4. Tout homme a droit de faire librement ce qui ne nuit pas aux autres hommes. 
Art. 5. Les droits de tous les hommes sont égaux ; ils sont imprescriptibles, inviolables; eux-
mêmes ne peuvent pas s’en priver, ni en dépouiller leurs descendants. Art. 6. La France est 
un pays de liberté, où aucun homme ne peut être ni mainmortable, ni serf, ni esclave ; il suf-
fit d’y vivre pour être libre. Art. 7. Tous les hommes ne naissent pas égaux en force, en rich-
esses, en intelligence, en adresse, en esprit, en talents; mais ces inégalités disparaissent 
devant la loi, qui doit protéger tous les hommes sans distinction et de la même manière. Art. 
8. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins a droit aux secours pub-
lics. Art. 9. Tout citoyen a droit aux avantages que la société procure à tous ses membres. La 
loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
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loi seule peut l’en priver, lorsqu’il a porté atteinte aux droits d’autrui. Art. 10. Tout homme est 
libre de changer de domicile, de se transporter d une province à une autre ; de sortir du 
royaume et d’y rentrer quand bon lui semble. Art. 11. Tout citoyen est également libre d’em-
ployer ses talents, son industrie, ses capitaux comme il le juge convenable à ses intérêts. Nui 
genre de travail ne lui est interdit; il peut fabriquer, acheter, vendre ce qui lui plaît et comme il 
lui plaît. Art. 12. Il peut faire circuler ses denrées et ses marchandises d’un bout du royaume 
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profession ne doivent être réputés honteux, vils et dérogeans. Art. 14. Les privilèges ex-
clusifs sont contraires à la liberté et aux droits de tous les citoyens, ils sont préjudiciables à 
l’intérêt général de la société. Les jurandes, les maîtrises «ont des privilèges exclusifs et 
doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
de ses opinions, même en matière de religion. Art. 16. Tout homme est libre de professer 
telle religion qu’il lui plaît ; de rendre à l’Etre suprême tel culte qu’il juge convenable, pourvu 
qu’il ne trouble point la tranquillité des autres, ni l’ordre public. Art. 17. La liberté de la presse 
est le plus ferme appui de la liberté publique. Art. 18. Tout homme a le droit de communiquer 
aux autres ses pensées et ses sentiments, de les faire imprimer, de les débiter, de les faire 
circuler librement par la poste, ou par toute autre voie, sans avoir jamais à craindre aucun 
abus de confiance, toujours cependant sous la condition de ne pas donner atteinte aux droits 
d’autrui ; les lettres en particulier doivent être sacrées, et ne doivent jamais être ouvertes ni 
interceptées. Art. 19. Aucun citoyenne ne doit être arrêté, jugé, condamné, ni saisi, si ce n’est 
suivant les formes prescrites par la loi. Art. 20. Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif; 
toute loi qui ordonnerait la punition d’un délit avant qu’elle fût établie serait injuste, oppres-
sive, et incompatible avec la liberté. Art. 21. Il n’y a de délits que les actions qui nuisent à la 
liberté, à la propriété et à la sûreté des citoyens, et tous les délits doivent être prévus par la 
loi. Art. 22. Aucun citoyen ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un décret légal prononcé 
par les juges compétents. Art. 23. Tout ordre ministériel, toute lettre de cachet, tendant à faire 
arrêter, exiler ou emprisonner un citoyen arbitrairement et sans formes légales, doivent être 
proscrits à jamais. Art. 24. Aucun homme, aucun agent du pouvoir exécutif, aucun corps, au-
cune collection d’hommes, n’ont droit d’attenter à la liberté, à la propriété, à la vie d’un citoy-
en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
en vertu d’un décret légal doit être déposé dans un lieu particulier à ce destiné (autre que la 
prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
tice; la loi peut seulement ordonner sur leurs biens le payement des frais de procédure. Art. 
37. Tout accusé déclaré innocent par un jugement doit être dédommagé par ses accusateurs 
ou par l’Etat, si ses accusateurs sont insolvables; et l’indemnité doit être plus considérable si 
l’accusation a causé la privation ou la suspension de sa liberté. Art. 38. Tout homme ayant 
droit d’être jugé sur la décision de ses pairs, les jugements par jurés doivent être établis, 
même en matière civile, lorsqu’il s’agira de faits ou de propriétés contestés. 2. Art. 39. Toute 
propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
ire sur ses terres toute espèce de gibier nuisible à ses propriétés. Art. 43. Tout membre de la 
société ayant droit d’exiger d’elle que sa propriété, sa liberté et sa vie soient protégées, est 
tenu de contribuer en raison proportionnelle de ses facultés et sans aucune distinction de 
rang ni de nature de biens, au maintien de la force publique, conservatrice de toutes les pro-
priétés et des droits de tous les citoyens. Art. 44. Toutes les contributions et tous les impôts 
doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
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ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
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tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
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sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
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être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
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peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
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qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
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à l’autre, librement, sans obstacles et sans entraves. Art. 13. Aucun métier, aucun art, aucune 
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doivent être abolis. Art. 15. Personne n’est responsable de sa pensée, de ses sentiments ni 
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en, lors même qu’il serait présumé coupable de’ crime, si ce n’est en vertu d’une loi solen-
nellement promulguée, et suivant les formes qu’elle a prescrites. Art. 25. Tout homme arrêté 
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prison), où il sera gardé avec soin, mais traité avec tous les égards dus à un citoyen. Il sera in-
terrogé dans les vingt-quatre heures de sa détention, et il ne pourra être envoyé en prison 
que sur la décision de douze pairs ou jurés. Art. 26. Toute recherche domiciliaire, toute visite 
ou saisie de papiers, autres que celles qui sont ordonnées ou permises par la loi, doivent être 
.interdites. Art. 27. Tout citoyen domicilié, accusé d’un crime qui ne sera pas capital, doit être 
élargi, en fournissant une caution suffisante qui sera déterminée par le juge, sur la décision 
de douze pairs ou jurés. Art. 28. Tout citoyen, accusé et détenu en prison, doit être jugé dans 
les trois mois qui suivront sa détention. 11 ne pourra être condamné à aucune autre peine 
que celle qui aura été fixée ‘par la loi, et toujours sur la décision de douze jurés qui le déclare-
ront coupable du crime dont il aura été accusé. Art. 29. Les informations et la première in-
struction d’un procès criminel doivent toujours être faites dans le lieu où le crime a été com-
mis. Art. 30. Un accusé ne doit pas être jugé sur sa déclaration ni sur son propre témoignage. 
Art. 31. Tous genres de tortures doivent être abolis. Art. 32. L’instruction et le jugement des 
crimes doivent être publies. Le libre usage des moyens naturels et légitimes de défense doit 
être accordé aux accusés; ils peuvent se faire assister d’avocats à leur choix, ou en demand-
er au juge. Art. 33. Il ne doit pas être imposé des amendes excessives et exorbitantes. Art. 
34. Les peines doivent être proportionnées aux délits; elles ne doivent jamais être cruelles et 
elles doivent être les mêmes pour toutes les classes de citoyens sans distinction. Art. 35. 
L’assassinat, etc. sont les seuls crimes qui doivent être punis de mort. Un assassin ne doit 
pas obtenir de grâce. Art. 36. La confiscation des biens des condamnés est contraire à la jus-
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propriété est inviolable. Art. 40. Aucun citoyen ne peut être privé de la faible portion de sa pro-
priété sans son consentement ou celui de ses représentants légitimes, et dans le cas où l’in-
térêt public exigerait de lui le sacrifice de sa propriété en toutou en partie, il doit en être préal-
ablement dédommagé par des avantages équivalents. Art. 41. Les rivières navigables et les 
grands chemins, quant à l’usage, appartiennent à tous les citoyens ; et quant à la propriété, 
ils n’appartiennent à personne. Art. 42. Il est libre à tout propriétaire ou cultivateur de détru-
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doivent être payés de la même manière et sous la même forme par tous les citoyens. Art. 45. 
Les citoyens ne doivent payer d’autres impôts que ceux qui ont été librement consentis par 
eux ou par leurs représentants. 3. Art. 46. Le principe de toute souveraineté réside dans la na-
tion ; nul corps, nul individu, n’ont d’autorité que celle qui en émane expressément. Art. 47. 
La nation française étant trop nombreuse pour exercer elle-même la souveraineté a droit de 
déléguer ses pouvoirs à des représentants. Art. 48. La représentation ne peut avoir lieu que 
par élection. Art. 49. Les élections doivent être libres, et les pouvoirs ne doivent être confiés 
que pour un terme très-court. Tout homme, né Français, ou naturalisé, majeur, domicilié et 
contribuant aux charges de l’Etat, a droit d’élire et d’être élu, comme représentant de ses 
concitoyens, aux assemblées nationales, provinciales et municipales. Art. 50. Le droit 
d’établir la Constitution, de la changer, de la modifier, de la réformer, appartient à la nation, ou 
à une Assemblée de représentants à qui elle en aura expressément délégué le pouvoir. Art. 
51. Les Français ne doivent obéir qu’aux lois faites par la nation ou ses représentants. Art. 52. 
La loi est le résultat de la volonté générale. Art. 53. Le pouvoir de faire des lois, de les abrog-
er, de les réformer, d’en suspendre l’exécution, ne peut être exercé que par la puissance lég-
islative constituée par la nation ; la puissance législative a droit de s’assembler d’elle-même 
annuellement, ou à des époques plus ou moins rapprochées qui seront fixées par la Consti-
tution. Art. 54. Il est essentiel au bonheur des citoyens et à la conservation de la liberté pub-
lique que la puissance législative et le pouvoir exécutif soient entièrement distincts et 
séparés. 4. Art. 55. Il est inutile à la nation que le pouvoir exécutif soit entre les mains d’un 
seul, du Roi ; les limites de ce pouvoir doivent être fixées par la nation, et réglées par la Con-
stitution. Art. 56. La personne du Roi est sacrée, inviolable, et la seule au-dessus de l’atteinte 
des lois; le Roi chargé du pouvoir de faire exécuter la loi est son organe ; il ne peut ni vouloir 
ni ordonner rien qui soit contraire à la loi. Art. 57. Les ministres du Roi et tous les agents de 
son autorité sont responsables de leur gestion à la nation ou à ses représentants. 5. Art. 58. 
La nation ou ses représentants doivent régler la puissance judiciaire ; la Constitution doit fix-
er les degrés de juridictions, déterminer et limiter les pouvoirs des juges. Art. 59. La vénalité 
des charges, et particulièrement de celles de judicature, est incompatible avec un gouverne-
ment libre. Art. 60. L’indépendance et le bon choix des juges sont essentiels à l’administra-
tion impartiale de la justice et à la conservation de la liberté des citoyens. Art. 61. Les juges 
doivent conserver leurs places pendant tout le temps qu’ils les rempliront avec équité et avec 
sagesse ; la puissance législative doit fixer des émoluments raisonnables et suffisants, afin 
que la justice soit rendue gratuitement. Art. 62. Les citoyens de toutes les classes doivent 
être admis à toutes les charges et à tous les emplois sans autre titre que leurs talents et leur 
capacité. Art. 63. À l’exception de la royauté, aucune fonction publique ne doit être héréd-
itaire, aucune ne doit être la propriété de ceux qui l’exercent. Art. 64. Le gouvernement a pour 
but la félicité générale ; il est établi non pour l’intérêt de ceux qui gouvernent, mais pour l’in-
térêt de ceux qui sont gouvernés. 6. Art. 65. Le pouvoir militaire ne doit avoir d’autre objet que 
la défense de l’empire et de ses possessions contre les ennemis extérieurs. Art. 66. Les 
armées nombreuses tenues sur pied en temps de paix, sont dangereuses pour la liberté des 
peuples, et doivent être réduites au nombre exactement nécessaire à la garde des frontières 
et à la conservation des colonies. Aucun corps de troupes réglées ne doit être levé ni entre-
tenu sans le consentement de la puissance législative. Art. 67. La défense la plus naturelle et 
la plus sûre d’un gouvernement libre est une milice nationale bien réglée. Art. 68. Dans tous 
les temps et dans tous les cas, les militaires doivent être subordonnés au pouvoir civil. Art. 
69. La discipline militaire exige que tous les officiers et soldats, en temps de guerre et en gar-
nison, soient jugés, dans tous les cas relatifs au service militaire, suivant des lois particulières 
qui seront établies ou approuvées par la puissance législative. Art. 70. Aucun soldat, en 
temps de paix, ne doit être logé, ni mis en garnison chez un citoyen sans son consentement. 
En temps de guerre, aucun citoyen ne doit être obligé au logement des gens de guerre, que 
de la manière et suivant les règles déterminées par la puissance législative, dont l’exécution 
sera confiée aux officiers municipaux. 7. Art. 71. Il doit être établi par la nation ou ses 
représentants, un tribunal souverain devant lequel tous les agents du gouvernement, sans 
exception, qui seront accusés d’avoir prévariqué dans leurs fonctions, pourront être cités au 
nom et par l’autorité de la puissance législative, pour être jugés et condamnés s’ils sont coup-
ables, aux peines qui auront été fixées par les lois. 8. Art. 72. Les représentants de la nation, 
depuis l’instant qu’ils ont été nommés, jusqu’à leur retour dans leur patrie, doivent jouir de la 
plus parfaite sécurité, de la plus entière liberté de parler et d’écrire; ils ne doivent être re-
sponsables qu’aux seules assemblées nationales dont ils sont membres, des discours qu’ils 
y auront tenus; ils ne peuvent, dans aucun temps, être inquiétés à raison de ces discours, ni 
par le pouvoir exécutif, ni par aucun tribunal. Art. 73. Tous les citoyens ont le droit de s’assem-
bler d’une manière paisible, de faire des représentations, de présenter des pétitions, soit au 
pouvoir législatif, soit au pouvoir exécutif, et de nommer des délégués pour en suivre l’effet. 
Art. 74. La nation ayant seule le droit de-changer et de rectifier la Constitution, il doit être réglé 
que, sur la demande des deux tiers du royaume, notifié par les adresses à la puissance légis-
lative, il sera convoqué une assemblée nationale extraordinaire, spécialement chargée d’ex-
aminer tous les articles de la Constitution, de réformer et de modifier ceux dont l’expérience 
ou la différence des circonstances ont rendu le changement nécessaire. </text> 
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils com-
prennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute oppres-
sion, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques et 
morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils com-
prennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute oppres-
sion, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques et 
morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils com-
prennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute oppres-
sion, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques et 
morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils com-
prennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute oppres-
sion, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques et 
morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils com-
prennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute oppres-
sion, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques et 
morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
48_61 le projet de declaration de marat. PRÉFACE. Cette; légère esquisse d’une bonne Con-
stitution aurait vu le jour depuis trois semaines, sans les craintes pusillanimes qu’ont in-
spirées aux Imprimeurs, les nouveaux règlements de Police, et sans les longueurs éternelles 
de l’impression.  L’Auteur ne s’est déterminé à la publier qu’après un mûr examen du travail 
du Comité de Rédaction, où il a vainement cherché les vues d’une saine politique, les princi-
pes d’une sage administration, et où les droits du Peuple lui ont paru souvent négligés, 
quelquefois sacrifiés, et même violés.  Il s’empresse de rendre son ouvrage public, afin de 
prévenir, s’il se peut, la perte de tems qu’entraînerait encore la fausse marche que suit l’As-
semblée Nationale, en se livrant à la discussion de petits points de législation, au lieu de s’oc-
cuper uniquement à poser les grandes bases du Gouvernement, à établir les Lois fondamen-
tales de l’État.  En développant les droits de l’homme et du Citoyen, il n’a pas craint de 
dévoiler de grandes vérités, que l’on s’est étudié à dissimuler; précaution indigne d’un Com-
ité qui a lui-même provoqué le concours des lumières, et qui a invoqué les Lois de la Nature; 
précaution inutile, et qui ne servirait qu’à faire suspecter les vues du Législateur, en retardant 
l’époque de la félicité publique.  Les esprits ont pris l’essor : en vain voudrait-on les arrêter au 
milieu de la carrière; ils la parcourront en entier, et ils arriveront à ces vérités sacrées que l’on 
s’efforce de cacher. Long-tems étouffées par la tyrannie, défigurées par les sophistes sou-
doyés, et méconnues des Peuples; elles perceront enfin : la Nature les grava au fond de tous 
les cœurs, et une seule voix élevée au milieu de la multitude suffit pour les faire triompher. 
Puissent nos faibles efforts engager le Législateur à les considérer dans sa sagesse, et à 
prévenir les commotions terribles que causerait à l’État, l’oubli de la justice que la Société 
doit à ses Membres malheureux.  PROJET DE DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN,  Suivi d’un Plan de Constitution juste, sage et libre;  Rendons hommage à 
la vérité. Les États-Généraux renferment dans leur sein des hommes du premier mérite : on 
y compte des Prélats éminents par leur sagesse, leur onction, leur piété; des Curés distin-
gués par leurs lumières, leurs vertus, leur patriotisme; des Gentilshommes plus illustrés en-
core par leurs vues, leur génie, leur énergie, que par leur naissance; des Jurisconsultes célè-
bres par leur savoir, leur esprit, leurs talents; des Orateurs qui brillent dans tous les genres, 
et qui auraient illustré la Grèce. Mais on y compte peu d’hommes d’État, peu d’hommes as-
sez versés dans l’étude de la haute politique, pour déterminer la meilleure organisation d’une 
Monarchie, pour sentir le juste degré de puissance que l’on peut, sans danger, confier au 
Prince, régler la distribution des différents pouvoirs de l’Empire, et donner au Gouvernement 
une marche réglée, également éloignée des écueils du despotisme et de l’anarchie. Défions-
nous de l’aveugle confiance de l’impéritie, des sophismes de l’amour-propre. La politique est 
une science comme une autre; elle a des principes, des lois, des règles, des combinaisons 
variées à l’infini; elle demande une étude suivie, des réflexions profondes, de longues médi-
tations. Mais nous ne faisons que de naître à la liberté : depuis dix mois nous nous sommes 
instruits au jour la journée; à peine avons-nous réfléchi quelques moments sur les droits de 
l’homme et du Citoyen, sur les droits des Peuples et les devoirs de leurs Ministres, sur l’or-
ganisation du Corps politique, le balancement des pouvoirs, les rapports réciproques du Sou-
verain et des sujets, etc.  Si Montesquieu et Rousseau étaient encore parmi nous, ce que la 
Nation  pourrait faire  de  mieux,  serait de les  prier à genoux de lui donner une Constitution; 
et cette Constitution serait tout ce que le génie, la sagesse, la vertu pourraient faire de plus 
parfait.  Je suis loin d’oser me comparer à ces grands hommes; mais je ne suis pas absolu-
ment neuf sur ces matières, et je puis répondre de la droiture de mes vues, de la pureté de 
mon cœur. J’ai long-tems attendu qu’une plume plus habile que la mienne se chargeât de ce 
travail important. Trop justement alarmé de celui que le Comité de rédaction a commencé de 
faire paraître, pressé par les circonstances, et ne consultant que mon zèle pour là Patrie, j’ai 
mis la main à l’œuvre. Puisse le nouvel hommage que je lui fais de mes faibles lumières, con-
tribuer à son repos et à son bonheur.  Toute association politique doit avoir pour but d’assur-
er les droits de ses membres. Pour les assurer, il faut les connaître; connaissance qui ne peut 
s’acquérir qu’en méditant sur les rapports mutuels des hommes considérés entre eux, et sur 
leurs rapports avec les autres êtres du globe qu’ils habitent.  Droits de l’homme.  Chaque 
homme apporte au monde en naissant, des besoins, la faculté d’y pourvoir, celle de se repro-
duire, le désir constant d’être heureux, et un amour sans bornes pour lui-même : sentiment 
impérieux, auquel est attachée la conservation du genre humain; mais source féconde des 
querelles, des combats, des violences, des outrages, des meurtres, en un mot de tous les 
désordres qui paraissent troubler l’ordre de la Nature, et qui troublent, en effet, l’ordre de la 
Société.  Des seuls besoins de l’homme dérivent tous ses droits. Les premiers sont toujours 
sensibles, il n’en est pas de même des derniers : pour les trouver, il faut les chercher, re-
cherche si difficile, que les esprits les mieux cultivés arrivent rarement aux mêmes résultats. 
Essayons cependant de les développer.  L’homme reçut avec la vie le penchant irrésistible de 
la conserver, de la défendre, de la rendre agréable; il a donc le droit de tout entreprendre pour 
la défense, et de s’approprier tout ce qui est nécessaire à sa nourriture, à son entretien, à sa 
sûreté, à son bonheur.  Dès que l’homme peut pourvoir à ses besoins, il se trouve chargé par 
la Nature du soin de sa conservation et de son bien-être; il a donc le droit de faire librement 
usage de toutes ses facultés : ainsi maître absolu de toutes ses actions, il jouit d’une liberté 
illimitée.  Tant que la Nature offre abondamment aux hommes de quoi se nourrir, se vêtir, tout 
va bien, la paix peut régner sur la terre. Mais quand l’un d’eux manque de tout, il a droit d’ar-
racher à un autre le superflu dont il regorge. Que dis-je? il a droit de lui arracher le nécessaire, 
et plutôt que de périr de faim, il a droit de l’égorger et de dévorer ses chairs palpitantes. Ti-
rons le rideau sur cette horrible image, faisons taire un moment la voix du préjugé, et qu’on 
nous dise ce qu’on pourrait opposer à ces conséquences, dont le principe est incontestable. 
Pour conserver ses jours, l’homme est en droit d’attenter à la propriété, à la liberté, à la vie 
même de ses semblables. Pour se soustraire à l’oppression, il est en droit d’opprimer, d’en-
chaîner, de massacrer. Pour assurer son bonheur, il est en droit de tout entreprendre, et 
quelque outrage qu’il fasse aux autres, en rapportant tout à lui, il ne fait que céder à un pen-
chant irrésistible, implanté dans son ame par l’Auteur de son être.  Là se bornent les droits na-
turels de l’homme, droits incontestables, mais égaux pour tous les individus, quelque dif-
férence que la Nature ait établie entre eux, dans la mesure de leurs facultés.  Établissement 
des Sociétés.  L’amour de préférence que chaque individu a pour lui-même, le porte à immol-
er à son bonheur l’univers entier : mais les droits de l’homme étant illimités, et chaque 
homme ayant les mêmes droits, celui qu’ont tous les individus pour attaquer, ils l’ont tous 
pour se défendre; du libre exercice de leurs droits résulte donc nécessairement un état de 
guerre, et les maux sans nombre que l’accompagnent, violence, vengeance, oppression, tra-
hison, combats, meurtres, carnage. Ce sont ces maux redoutables auxquels les hommes ont 
voulu se soustraire, lorsqu’ils se sont réunis en corps. Pour y parvenir, il a donc fallu que 
chaque membre de l’association s’engageât à ne plus nuire aux autres, qu’il remît à la société 
ses vengeances personnelles, le soin de le défendre et de le protéger; qu’il renonçât à la pos-
session commune des productions de la terre, pour en posséder une partie en propre, et qu’il 
sacrifiât une partie des avantages attachés à l’indépendance naturelle pour jouir des avantag-
es qu’offrait la société.  Nous voici arrivés au pacte social.  Il est constant, par les témoignag-
es de l’Histoire que, dans tous les siècles, des hommes libres ont formé des associations, 
pour piller, massacrer et asservir d’autres hommes : telles étaient celles des Romains, des 
Gaulois, des Germains, des Francs, des Scythes, des Normands, des Saxons, des Huns, et 
de tous ces brigands qui dévastèrent autrefois le monde.  Il n’est pas moins constant, par les 
témoignages de l’Histoire, que, dans tous les siècles, la tyrannie a poussé les peuples à se 
soulever, et que la crainte d’une juste vengeance a souvent porté les oppresseurs à traiter 
avec les opprimés. Telle fut, dans la plupart des insurrections, la capitulation faite entre le 
Gouvernement et le Peuple.  Enfin il est constant, par les témoignages de l’Histoire, que 
quelques Peuples ayant réussi à secouer le joug, les membres de l’Etat se sont réunis pour 
établir un Gouvernement qui assurât leur liberté, leur fortune, leur repos, leur bonheur. Telle a 
été l’union des Suisses, des Bataves, des Anglais, des Anglo-Américains, etc.  Quelles que 
soient les circonstances qui ont amené le pacte social, s’il est libre, le seul motif qui ait pu 
déterminer les membres de l’association à le former, est leur avantage : s’il est juste, le seul 
motif qui les ait déterminés, est leur avantage commun.  Ainsi le but légitime de toute asso-
ciation politique est le bonheur de ses membres. Mais comme chacun pourrait porter ses 
prétentions trop loin, c’est à la société de régler leurs droits respectifs.  Ces droits dérivent 
de ceux de la nature. Les droits de la nature étant illimités, et autorisant chaque individu à sac-
rifier les intérêts des autres à ses propres intérêts; il est indispensable que tous les membres 
de l’association s’interdisent réciproquement tout ce qui pourrait la dissoudre, tout acte de vi-
olence, de malignité, d’oppression, tout acte de vengeance personnelle, tout moyen de nuire. 
Il est indispensable qu’ils soumettent leurs différends à la décision des lois; en un mot, qu’ils 
renoncent à leurs droits naturels, pour jouir de leurs droits civils.  Droits du Citoyen.  Les 
droits civils de chaque individu ne sont, au vrai, que ses droits naturels, contrebalancés par 
ceux des autres individus, et limités au point où ils commenceraient à les blesser. Limités de 
la sorte, ils cessent d’être dangereux à la société, et ils doivent être chers à tous ses mem-
bres dont ils assurent le repos. Delà résulte l’obligation que chacun s’impose de respecter les 
droits d’autrui, pour s’assurer la paisible jouissance des siens : c’est donc par le pacte social 
que les droits de la nature prennent un caractère sacré.  Les hommes ayant reçu les mêmes 
droits de la nature, doivent conserver des droits égaux dans l’état social. Les droits civils com-
prennent la sûreté personnelle, qui emporte un sentiment de sécurité contre toute oppres-
sion, la liberté individuelle qui renferme le juste exercice de toutes les facultés physiques et 
morales, la propriété des biens qui comprend la paisible jouissance de ce qu’on possède. 
Dans une société sagement ordonnée, les membres de l’État doivent, à raison des mêmes 
droits qu’ils tiennent de la nature, jouir à-peu-près des mêmes avantages. Je dis à-peu-près, 
car il ne faut point prétendre à une égalité rigoureuse qui ne saurait exister dans la société, et 
qui n’est pas même dans la nature : le ciel ayant départi aux différents individus des degrés 
différents de sensibilité, d’intelligence, d’imagination, d’industrie, d’activité et de force; 
conséquemment des moyens inégaux de travailler à leur bonheur, et d’acquérir les biens qui 
les procurent. Mais il ne doit se trouver d’inégalité dans les fortunes que celle qui résulte de 
l’inégalité des facultés naturelles, du meilleur emploi du tems, ou du concours de quelques 
circonstances favorables. La loi doit même prévenir leur trop grande inégalité, en fixant des 
limites qu’elles ne puissent franchir. Et, de fait, sans une certaine proportion entre les for-
tunes, les avantages que celui qui n’a aucune propriété retire du pacte social, se réduisent 
presqu’à rien. Il a beau avoir du mérite, il est comme impossible qu’il acquière des richesses; 
et s’il manque de souplesse, d’intrigue, d’astuce, il ne fera que végéter. Ainsi, tandis que le 
riche, objet de la considération, des égards, de la faveur, jouit de toutes les douceurs de la vie; 
tandis qu’il n’a qu’à demander pour obtenir, et commander pour être obéi; Se pauvre ne sent 
son existence que par ses privations, ses fatigues, ses souffrances. Pour lui sont réservés les 
durs travaux; pour lui sont réservés les métiers vils, dégoûtants, malsains, dangereux : pour 
lui sont réservés la peine, la servitude, les dédains. La liberté même qui nous console de tant 
de maux, n’est rien pour lui : trop borné pour faire ombrage, il méconnaît le bonheur d’être à 
couvert des coups d’autorité; et quelque révolution qui arrive dans l’Etat, il ne sent point di-
minuer sa dépendance, toujours cloué, comme il l’est, à un travail accablant. Enfin s’il lui re-
vient quelque chose d’une meilleure administration, c’est de payer un peu moins cher le pain 
noir dont il se nourrit.  Dans un État où les fortunes sont le fruit du travail, de l’industrie, des 
talents et du génie, mais où la loi n’a rien fait pour les borner, la société doit à ceux de ses 
membres qui n’ont aucune propriété, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une sub-
sistance assurée, de quoi se nourrir, se vêtir et se loger convenablement, de quoi se soigner 
dans leurs maladies, dans leur vieillesse, et de quoi élever leurs enfants. C’est le prix du sac-
rifice qu’ils lui ont fait de leurs droits communs aux productions de la terre, et de l’engage-
ment qu’ils ont pris de respecter les propriétés de leurs concitoyens. Mais si elle doit ces se-
cours à tout homme qui respecte l’ordre établi, et qui cherche à le rendre utile; elle n’en doit 
aucun au fainéant qui refuse de travailler.  Dans une société où les fortunes sont très iné-
gales, et où les plus grandes fortunes sont presque toutes le fruit de l’intrigue, du charlatan-
isme, de la faveur, des malversations, des vexations, des rapines; ceux qui regorgent de su-
perflu doivent subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire.  Dans une société 
où certains privilégiés jouissent dans l’oisiveté, le faste et les plaisirs, des biens du pauvre, 
de la veuve et de l’orphelin; la justice et la sagesse exigent également, qu’au moins une par-
tie de ces biens aille enfin à leur destination, par un partage judicieux entre les citoyens qui 
manquent de tout : car l’honnête citoyen que la société abandonne à sa misère et à son dése-
spoir, rentre dans l’état de nature, et a droit de revendiquer à main armée des avantages qu’il 
n’a pu aliéner que pour s’en procurer de plus grands : toute autorité qui s’y oppose est tyran-
nique, et le Juge qui le condamne à la mort n’est qu’un lâche assassin.  Enfin tout citoyen a 
droit à la plus exacte dispensation de la Justice, et au meilleur des Gouvernements.  De la 
Constitution.  C’est ici le lieu de tracer le plan d’une Constitution juste, sage et libre; et l’on 
conçoit bien qu’elle doit être déduite de la nature des choses.  Nulle société ne se forme que 
par le consentement de ses membres, et ne subsiste qu’au moyen de certaine organisation. 
Organisée d’une manière quelconque, elle se nomme Corps politique; État lorsqu’on y joint 
l’idée du pays qu’elle occupe.  Du Corps Politique.  Le Corps politique ne peut exister sans le 
pouvoir de faire des Lois, le pouvoir de les faire exécuter, le pouvoir de veiller à sa sûreté et 
de pourvoir à sa défense, sans des forces déterminées, et sans un revenu suffisant pour sub-
venir aux dépenses publiques: mais il n’est bien organisé qu’autant qu’il l’est de manière à as-
surer les droits de ses membres, à se maintenir libre, et à se défendre contre les entreprises 
de l’ennemi.  Le Corps politique peut avoir différentes formes de Gouvernement : mais celle 
qu’on lui donne doit toujours être relative à l’étendue de l’État.  Dans un grand État, la multi-
plicité des affaires exige l’expédition la plus prompte, le soin de sa propre défense exige aus-
si la plus grande célérité dans l’exécution des ordres; la forme du Gouvernement doit donc 
être Monarchique.  Du Souverain.  Le Souverain est indépendant de toute puissance hu-
maine, et il jouit d’une liberté sans bornes, en vertu de la liberté illimitée que chacun de ses 
membres tient de la Nature.  Formé de la réunion de ses membres, il ne peut exercer la Sou-
veraineté que par la réunion de leurs volontés, que par leurs suffrages : les actes d’autorité 
qui émanent de lui se nomment Lois, et l’autorité qu’il déploie s’appelle puissance législative. 
La Nation est donc le vrai législateur de l’État.  Pour conserver sa Souveraineté, elle doit con-
server son indépendance. Ainsi la convocation de ses assemblées, le temps et le mode de 
les convoquer, leur durée et leur police; la manière d’y proposer une question, d’opiner, de 
statuer, et celle de faire les lois, de les sanctionner, et de les promulguer, doivent dépendre 
d’elle absolument. Confier à d’autres le soin de régler un seul de ces articles, serait leur 
remettre le pouvoir de l’enchaîner et de l’anéantir. L’indépendance absolue de la Nation doit 
donc faire la première loi fondamentale de l’État. Tant que les lois passent à l’unanimité des 
suffrages, l’autorité du Souverain n’a point de bornes; car il est alors dans le cas de chacun de 
ses membres isolés, qui sont libres de faire tout ce qu’ils veulent.  Lorsque les lois passent à 
la majorité des suffrages, les seules barrières devant lesquelles s’arrête l’autorité suprême, 
sont les droits du Citoyen quelle ne doit jamais blesser; par cela même que les seules limites 
données à la liberté de l’homme en société, sont la défense de nuire aux autres. Ainsi les 
droits des Citoyens sont plus sacrés encore que les lois fondamentales de l’État.  Comme le 
Souverain est composé de tous les membres de l’État, il est le maître absolu de l’Empire; à 
lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême, et de lui seul émanent tous les pou-
voirs, tous les privilèges, toutes les prérogatives.  Du pouvoir législatif.  Si le peuple en corps 
est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.  Quand il ne peut exercer 
par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses Représentants.  Elle consiste en 
deux choses distinctes, mais inséparables; faire les lois et les maintenir : il faut donc qu’il y 
ait dans l’État un Sénat National, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout 
dérive, et où tout aboutisse.  La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais ré-
sider que dans le corps du peuple, parce qu’elle est le résultat de la volonté générale, et que 
le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son mal, se vendre ou se trahir.  Quant à 
ses Représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, maîtres absolus de 
l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois fondamen-
tales de l’État, renverser la Constitution et réduire le peuple en servitude.  C’est donc un vice 
énorme de constitution de laisser aux Représentants du peuple un pouvoir illimité : la loi qui 
le limite doit donc être fondamentale. On voit par-là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La Nation a droit d’en donner de pareils à ses 
Députés, assurément : mais, après avoir une fois pour toutes, mis l’enceinte sacrée des lois 
hors de leurs atteintes, il est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la 
félicité publique : sur tout le reste, elle doit s’en rapporter à la sagesse de ses Députés : à plus 
forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la manière de faire le bien. De-là il suit que la 
Constitution une fois achevée, les règlements généraux, émanés du Sénat National, doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps, et ne devenir de véritables lois qu’après 
avoir reçu la sanction du Peuple.  Du pouvoir Judiciaire.  Il ne pourra jamais être exercé que 
par des Tribunaux institués par les représentants de la Nation : et la justice s’y rendra au nom 
seul du Souverain.  Le pouvoir Judiciaire impose deux espèces de fonctions très différentes; 
connaître de la violation des lois qui maintiennent la sûreté et la tranquillité publiques, ou 
juger les coupables, connaître de l’infraction des lois qui règlent les affaires particulières des 
Citoyens, ou juger leurs différends.  La différence de ces fonctions exige qu’on les commette 
à divers Tribunaux, dont les uns s’occuperont de la jurisprudence criminelle; les autres, de la 
jurisprudence civile.  Les lois sont le boulevard des droits, de l’innocence et de la liberté des 
Citoyens : mais les plus sages lois seraient vaines, si on pouvait les éluder, les interpréter, ou 
l’intimé avaient à redouter l’ignorance, la partialité ou la corruption des juges. Il importe donc 
que les lois soient justes, claires, précises, qu’elles soient toujours prises à la lettre; que les 
juges soient éclairés et intègres, et que l’instruction du procès soit publique.   C’est surtout 
en matières criminelles, que les fonctions délicates de la Magistrature exigent un esprit droit, 
de la sagesse, de l’intégrité, et qu’il importe de prendre les plus grandes précautions contre 
l’injustice des jugements. Que l’accusé ait donc un Avocat pour le défendre, que les portes 
de la prison soient ouvertes à ses parents, à ses amis; qu’on ne le traite pas comme un mal-
faiteur avant de l’avoir convaincu de crime, et que son procès soit instruit à la face des cieux 
et de la terre.  Je n’observerai point ici qu’aller voir ses juges pour les solliciter est une action 
illicite, dont la simple preuve légale devrait suffire pour faire perdre au prévenu son procès : 
ce serait anticiper sur le code civil. Je n’observerai pas non plus qu’il est essentiel que le 
coupable ne puisse jamais compter sur l’impunité, et que la même peine doit être infligée à 
tout délinquant : ce serait anticiper sur le code criminel.  Des revenus de l’Etat.  L’argent n’est 
pas moins nécessaire à la défense de l’Etat, que les forces de terre et de mer. Sans lui, le 
Corps politique n’aurait ni action, ni vie.  Ce revenu est formé de ce que chaque Citoyen paye 
à l’État pour subvenir aux frais du Gouvernement, aux dépenses Nationales.  Il est raisonna-
ble, il est juste que tous les sujets supportent leur part des charges publiques; c’est le prix de 
la sûreté de leur personne, de leur liberté, de leur bonheur, de leur fortune, le prix en un mot 
de tous les avantages qu’ils retirent du pacte social. Ainsi chaque individu privilégié est un 
monstre dans l’ordre politique, à moins qu’il ne rende à l’Etat, en services gratuits l’équiva-
lent de ce qu’il lui doit en contributions directes.  Que la classe des contribuables comprenne 
tous les Citoyens indistinctement, à l’exception du Prince, et que chacun contribue propor-
tionnellement à la fortune.  Celui qui n’a que le nécessaire physique, ne pouvant rien en re-
trancher, ne doit rien à l’Etat, ou plutôt la contribution qu’il lui paye, se réduit aux droits levés 
sur les objets qu’il consomme. Ce n’est donc que sur le superflu des Citoyens que l’on peut 
asseoir directement des impôts.  Les impôts doivent porter sur trois objets distincts, sur les 
productions de la nature, sur les productions de l’art, sur les personnes; ils doivent donc être 
assis sur les terres, sur les maisons et les marchandises, sur les têtes.  Les terres doivent 
payer proportionnellement à leur rapport : ce qui suppose un cadastre où elles soient distin-
guées par leur qualité.  Les maisons doivent payer proportionnellement à leur commodité, à 
leur agrément, à leur magnificence, et à leurs accessoires; tels que cours, terrasses, par-
terres, jardins, parcs, cabinets de curiosités, galeries de tableaux, etc. : ce qui suppose un au-
tre cadastre.  Les marchandises doivent payer proportionnellement à leur moindre utilité : ce 
qui suppose un tarif où les choses moins indispensables le soient davantage, et où les cho-
ses de fantaisie, de luxe, de faste, soient très-chargées.   Les personnes doivent payer pro-
portionnellement à leurs rentes ou pensions, à leur mobilier, à l’état qu’elles tiennent : ce qui 
suppose un autre tarif.  Diverses causes accidentelles peuvent faire qu’une terre de grand 
produit rapporte fort peu ou ne rapporte rien, tandis qu’une terre de petit produit rapporte 
beaucoup. Pour assurer le revenu de l’Etat sans fouler les malheureux, les terres doivent être 
imposées par Provinces et par districts : ce sera aux Etats Provinciaux à répartir la quotité de 
chaque District, et aux Communautés des Districts à répartir la quotité de chaque Pro-
priétaire, proportionnellement au produit des terres.  Il y a telle année où non-seulement un 
Propriétaire ne doit rien payer : mais où la Commune doit venir à son secours : c’est le cas de 
ceux dont les récoltes ont été ravagées par les orages et les torrents débordés, ou ruinés par 
l’intempérie des saisons.  Les marchandises importées, objet du commerce extérieur, ne 
doivent payer qu’aux frontières où seront établies les douanes. Les marchandises, objet du 
commerce intérieur doivent payer; les unes par les mains du manufacturier, lors de la livrai-
son; les autres par les mains du consommateur : mais ces derniers droits rentrent dans ceux 
sur les personnes.   Tout domestique, manœuvre, ouvrier, et artisan sans ouvrier, ne payera 
aucune capitation.  Tout artisan, artiste et marchand payera une capitation proportionnelle au 
nombre de ses ouvriers, à l’étendue de son commerce, à la grandeur de ses gains.  Tout rent-
ier payera une capitation proportionnelle au train de sa maison. Un seul domestique sera im-
posé légèrement, deux domestiques payeront le quadruple; trois l’octuple, et ainsi propor-
tionnellement.  Un cheval payera un impôt modéré; deux chevaux payeront le quadruple; trois 
l’octuple, etc.  Une voiture de voyage payera un impôt modéré. Une voiture de ville, un impôt 
double. Un cabriolet, un impôt quadruple. Deux voitures payeront le quadruple d’une seule de 
même espèce, trois voitures l’octuple, etc. Cette partie de législation, qui a trait aux Financ-
es, demande des détails infinis, et dans un plan de Constitution, on ne peut indiquer que des 
rapports généraux.  Des Ministres de la Religion.  Tous les Peuples de la terre ont une Reli-
gion, lien subtil que leurs chefs ont tissu pour les enchaîner.  C’est du ciel que chaque Reli-
gion prétend tirer son origine; et sans doute le Christianisme a des titres dont aucune autre 
ne peut se glorifier : mais comme ses Apôtres établissent sa vérité sur des preuves qui ne 
sont point obligé de s’y rendre : heureux celui qui a reçu la foi, qui s’applique ses douces con-
solations, et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie, pour jouir de la béati-
tude dans la vie à venir !   La liberté religieuse est de droit civil, et nul Citoyen ne doit être re-
cherché que pour avoir troublé un culte établi.  La société doit tolérer toutes les Religions, 
excepté celles qui la sapent.  En prêchant l’obéissance aveugle, le Christianisme ne tend qu’à 
faire des esclaves; il attaque le pacte social, et détruit le corps politique; ses Apôtres doivent 
donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, si même le législateur ne leur en im-
pose l’obligation.  La Religion Chrétienne n’est point liée au système social : mais ses Minis-
tres sont dans la société; ils en sont membres; ils sont très-nombreux; et d’autant plus nom-
breux qu’ils ont trouvé le secret de s’ériger en hiérarchie sacrée, de s’attirer les respects par 
une vaine pompe, de se faire de la crédulité des peuples un riche patrimoine; de vivre dans 
l’oisiveté, l’abondance, les plaisirs, et de consommer le bien des pauvres au sein du faste et 
des délices.  Le voile est déchiré; au flambeau de la raison se sont dissipées les ténèbres 
mystiques dont ils s’étaient environnés, leur conduite a achevé de détruire l’illusion, et aujo-
urd’hui l’œil profane du vulgaire les voit tels qu’ils sont. A l’approche de leur chute, la pru-
dence leur fessait un devoir de la sainteté : mais au-lieu de chercher à regagner la vénération 
des peuples, par leur assiduité au pied des Autels, par une vie édifiante, par des mœurs aus-
tères; ils essayent encore de cacher leur tête dans le ciel, et ils n’ont pas honte de réclamer 
les dignités de l’Eglise, comme un état qu’ils ont embrassé sous la foi du Gouvernement, et 
les revenus immenses de leurs bénéfices comme un moyen de subsister.  Le moment est 
enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut Clergé à l’esprit de son in-
stitution, d’acquitter sa dette, et de rendre aux pauvres leurs biens, qu’il dissipe si honteuse-
ment.  Les Prélats, comme les autres Prêtres, sont les Disciples de Jésus; ils doivent aux 
Fidèles l’exemple des vertus qu’ils leur prêchent, l’exemple de l’amour au travail, de la frugal-
ité, de la pauvreté, du renoncement au monde, de la douceur, de la patience, de la résigna-
tion: et, s’il est juste qu’ils vivent de l’Autel, ils ne peuvent prétendre qu’au simple nécessaire. 
Réforme de la hiérarchie ecclésiastique, suppression de toutes les Communautés religieus-
es, et de tous les bénéfices sans service personnel; rappel des Prélats, des Abbés Commen-
dataires, des gros Bénéficiers, aux fonctions respectables de Curés, abolition totale de la si-
monie, traitement honnête fait par l’Etat aux Ministres de la Religion : voilà ce que la sagesse 
et la Justice commandent impérieusement : voilà ce que la Nation attend de ses Députés. 
Les Ministres de la Religion ne formant pas un ordre séparé dans l’Etat, mais une classe de 
Citoyens dévoués au service de l’Eglise, n’ont le droit de former des assemblées particulières 
que pour régler quelque point de discipline.  C’est aux fidèles et aux fidèles seuls de nommer 
leurs Pasteurs, comme c’est à la Nation seule de nommer les Ministres; et qui prétendrait 
mieux juger et des lumières et de la vertu des aspirants? Sous quelque dénomination que 
s’annoncent les Ministres des Autels, qu’ils soient choisis dans chaque Paroisse par les suf-
frages des Paroissiens. C’était la pratique constante de la primitive Eglise, et c’est le vœu de 
la raison.  Des devoirs du Citoyen.  Nous venons de parler des droits du Citoyen; parlons de 
ses devoirs.  Dans l’état de nature, l’homme n’a point de devoirs à remplir; uniquement mû 
par ses besoins, il se livre à ses appétits et s’abandonne à ses penchants.  Dans l’état de so-
ciété, c’est autre chose. Le pacte social est un engagement réciproque entre tous les mem-
bres de l’Etat : s’il veut que les autres respectent ses droits, il doit respecter les leurs à son 
tour. Le pacte social est un engagement réciproque entre la société et chacun de ses mem-
bres; s’il veut qu’elle lui accorde secours et protection, il doit concourir à maintenir l’ordre 
qu’elle a établi.  Ainsi tout Citoyen doit respect au Souverain, obéissance aux lois, révérence 
au Prince et aux Magistrats, tribut à l’Etat, secours aux nécessiteux, aide aux opprimés, bien-
veillance à ses compatriotes et dévouement à la Patrie.  </text>
Figure 18 (RIGHT)  /   
View of drafts compared.
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CONCLUSION
While the role of visualisation as a method for quantifi-
cation has a valid place in humanities research, it also 
has the potential to take into account non-aggregative 
approaches to text-based data. This research shows 
that by visually reconfiguring the drafts through  
strategies of composition, alignment and repetition we 
have created alternate entry points into the text. These 
entry points challenge conventional reading strategies 
that assume a (Western) top to bottom, left to right  
approach. By subverting typographic conventions,  
new spatial relationships force us to read the text  
associatively rather than in a linear way. It is this  
process of making strange something familiar that 
enables the possibility of new insights to be derived 
from the drafts. Design’s commitment to the semantic 
potential of the visual to produce knowledge makes it 
a valuable partner in humanities research. By drawing 
on the domain expertise of design, we aim to develop 
practices that can more wholly account for human 
experience held within digital data sets. 
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